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AU JOUR LE JOUR
(juiilvi-deccmbre 1950)
2 juillet. - Dimanclie, une soixantaine de Messieurs des
Conferences de Saint-Vincent de Paul accourus de Versailles,
passent quelques heures de retraite dans la maison qui. avec !e
dlibut dee e ois. vient de prendre instantanmnent sa physionoInie de vacances. Les clercs sont & Villebon, dans le calme et la
nature ; les allees et venues marquent rue de Sivres un rythme
plus accentu4 : les changements sout en tractation ; les retraites
-acerdotales collectives rassemblent nuibre de prelres des dioceses de Meaux, Evreux, sans oublier divers autres groupements,
etc... La vie de la maisonnie continue poultant dans l'horaire et
le cadre traditionnel. Des Congres, des reunions, des senaines,
les journ6es de tout genre. amenent en cette 6poque vacanciere.
quelques holes supplemenlaires. (Voir Annales, t. 114-115, p.
409-411.) II serait ici tastidieux et... impossible d'en tenter une
*inumdration : it suffit de noter le fait.
19 juillet. -- En cette fete de Saint Vincent, le Nonce. Mgr
Roncalli. officie ceans. landis qu'a l'orgue, M. de Saint-Martin,
titulaire du grand orgue de Notre-Dame. se fait une joie de veni', surie clavier, prier avec nou' el see dit tout heureux de proclamer de la sorte ses sentiments de gratitude et d'homniage A
saint Vincent.
Le soir, aux v6pres, le P. Riquet. pr-dicateur actuel de NotreDame, monte en chaire et laisse parler son admiration pour
ep le siliagi, touMonsieur Vincent, dont it souliine 'actualhti
jours lumineux. Sur notes, le pridicateur reprend un theme dont
se sont inspirees plusieurs de ses conferences ou causeries. soit
Tunis. et probablement ailleurs.
a Paris :Salle Gaveau). soiit
sans compter quelques imissions a la radio : theme qui lui est
cher el qu'il est profitable de voir trait par un des maitres actuels dans I'art du bien dire et du bien lire. Ces citations animres de textes vincentien,. demeurent une lecon et produisent
un choc emouvant. car on y sent passer la vie. Mgr Mosquerra.
iev.que d'Ibarra (Equateur), notre h6le depuis plusieurs mois, est
l'officiant des vepres et du salut.
20 juillet. - Les Enfants de Marie quittent Paris pour leur
pe!erinage de Rome. Grand branle-bas de jeunesse et d'ardeur.
Aussi nos voeux saluent ei accomnpagnent quelques-uns- de leur
chers aumnniers qui encadrent si hien ce bel el enthousiaste ensemble : MM. Triclot, Nachez. Henrion, Bonnet, etc...
23 juillet. - A Luxeuil (Haute-Saane). se cl6ture, en ce jour.
le Congrbs international des Amis de Saint Colomban. Le XIV"
centenaire de la naissance de l'illustre et rude irlandais, que
alors celebrd ; la guerre entravait
itre
ramenait 1940, n'a pu
loute manifestation de ce genre. 1950 pernet enfin i une importante ddl6gation irlandaise d'envahir pacifiquement, sur les
traces de Colomban. 1'ample demeure r colombanienne a : un des
deux petits s6minaires du vaste diocise de Besancon occupe les
locaux de l'abbaye.
Ces jours-ci, Luxeuil possede done dans ses murs, M. Costello et M. Mac Bride. le president du Conseil et le ininistre des
Affaires 6trangeres de I'Eire ; d'autre part, 1'archeveque de Dublin est accompagne de sympathiques membres du clerge s6cu-
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-4lier et r.gulier et des fer\ents du lointain irlandais. Signalons
ici. parmi ces Colonmbuiens, notre confrere, M. Patrice Dunning.
professeur d'histoire au s6minaire All Hallows de Dublin, que
nous avions rencontre deji dans les couloirs de la Maison-Mere.
avec nombre de pelerins de I'Ann6e Sainte.
Luxeuil est orne de magnifiques et amples banderolles, envoyies par le Gouvernement irlandais, en signe de gratitude et
d'amour pour le vieux fils qui honore toujours la verte Erin. Les
facades, les maisons sont pavoisees avec goft. variete et delicatesse. La Suisse, toute proche, qui a, elle aussi, profitd jadidu zele de Colomban (fondation de Bregenz) est pr6sente avec
une allegre fanfare de Saint-Gall (un des plus illustres disciples
de Colomban). Elle accompagne, entre autres personnalites. son
ve&que. Mgr Meilie. dont la figure et I'abondante chevelure sont
spcialemenet remarquees : Monseigneur apporte avec lui, et offre
quelques reliques de saint Gall. La delegation d'Italie groupe,
autour du syndic de Bobbio, oi en 615 mourut saint Colomban.
nombre de d161gues qui n'oublient pas la fondation de Luxeuil
Un Congres international, quarante-huit heures durant, a
tenu dans le Petit SCminaire ses assises et scrut6 plusieurs points
de la vie, de I'oeuvre et de 'influence de Colomban.
Le T.H.P. Slattery est inscrit dans le long Comitd d'honneur;
sp+cialement invite, il est effectivement representd. De meme
ia T.H. Mere Blanchot, Superieure des Filles de la CharitB prend
place dans le Comit6 aux c6t6s des R6evrendissimes MIres Abbesses de Faremoutiers, et de Poyanne dans les Landes. La cornette n'est done pas absente des ceremonies, quoiqu'on ne trouve
guere de maisons de Seurs (dans la region.
La T.H. Mere, A celte 6poque, poursuit une cure thermale a
Plombibres, elle est accompagnde. en ce dimanche, d'une paire
de voyantes cornettes dont la blancheur ressort dans l'antique
abbatiale archi-comble, oi le Nonce officie. M. Robert Schumann.
ministre des Affaires dtrang6res de France, et pratiquant convaincu, est present a sa place d'honneur, accompagnd evidemment
et entour6 de quantitd d'officiels. civils et militaires. Tout Luxeuil
vibre et prie dans le souvenir de son noble et antique pass4. La
foule est celle des grands jours, celle des traditionnels pelerinages qui assemblent tous les environs.
Le banquet officiel, offert par Mgr Dubourg et le Comite, 1
quelque trois cents invites, comporte. discours et hymnes, vibrantes declarations et morceaux de fanfare.
Encbainant a ces agapes, le P. Dandin, oratorien. dans la
basilique. evoque et rappelle directement et sans piriphrases.
I'apre esprit de sacrifice et de mortification de saint Colomban
540-615). Rude figure que ce moine itinerant : d'une facon ou
d'une autre, les communications du CongrBs l'ont redit et pr6sente diversement : t Ap6tre A 1'Ame de feu. infatigable marcheur A 1'6toile. il rayonne comme un soleil radieux sur tout ie
haut moyen Age. Sa foi conquerante, sa volont4 de fer, son heroiq ue saintet. ; son art de mettre en valeur toutes les richesses
de I'ime humaine, par le silence, la pri&re, l'effort personnel et
I'obbissance, son sens social merveilleux qui. dans chacune des
fondations oir il Obauchait la cite de son reve, Olevait a cdte du
monastýre oi l'on travaille, 1'eglise oi l'on prie et 1'6cole oi l'on
s'instruit ; sa prodigieuse personnalite enfin ont fait de lui, en
des sikcles encore a demi-barbares, le sauveur de la civilisation. ,
Aussi, pour garder son souvenir sur la place Saint-Pierre,
aux abords immediats de I'abbatiale, on inaugure internationale-
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ment. une statue vivante et vibrante, realiste mtint e. de s;:int Colomban, le bouillant ap6tre. Ouvre la Qsrie le texte italien du
syndic de Bobbio.... puis suivent les reprdsentants de I'Autriche.
des Etats-Unis, de la Suisse, et M. Robert Schumann, et, enfin le
Nonce, dont la causerie familiire, improvisbe dans sa forie.
tranche nettement au milieu de ces textes denses, 6tudids h loisir et soigneusement ratures. Comme de coutume, les hymnes officiels font lever la foule et ponctuent chaque discours. Apris les
paroles de M1gr Roncalli, la musique de Saint-Gall atlaque en
sourdine, le Pitid mon Dieu, d'Aloys Kunc. La marche pontificate
de Charles Gounod, hymne officiellement adopte par le SaintSiege, n'a pas encore trouv6 place dans les cartons et les partitions de la fanfare saint-galloise !
Au total, belles journdes qui relient le passi au present, si
divers qu'ils sojent.
On le sentait tout sp.cialement dans cette excursion en cars.
aux sites premiers de l'habitat colombanien. De la route, a travers les taillis et par un sentier malaise et pierreux, it 6tait Edifiant et m6ritoire de voir grimper nombre de congressistes, qui
tous n'etaient pas jeunes. Its nontaient peleriner vers ce sommet. a cette caverne rocheuse, oi, sur la colline. Colomban
venait s'isoler davantage et prier plus proche de Dieu. De ce
faite de montagne. la vue est etendue et parcourt tout un ensemble de la chaine bleue des Vosges. Sur le sommiet, un magnifique drapeau irlandais materialise li encore le lointain passage
et le souvenir de Colomban.
Puis. rapidenent, les cars nous conduisent it Annegray. LA,
au croisement de trois vallees. un monticole denude conserve•
l'emplacement de la toute premiere fondation colombanienne,
avant m6me Luxeuil. Sur un tertre legeremenl arrondi. une grande croix de bois marque cette terre sainte qui appartient ddsormais aux Anis de Saint Colomban... Les paysans sont accourus
des environs, et chose notable, le maire de 1'endroit, un digne et
modeste propriktaire. un 4imple agriculteur, accueille et salue
ddlicatement les Congressistes, en un anglais meritoirement appris durant la derniere guerre. Le Credo de Du Mont termine
dans une profession de foi ardente, en plein vent, ces m&mes articles de crdance dont Colomban v6eut et qu'il apporta en ces
lieux. Elle y vit et prospere.
15 aoat. - En la solennit6 de I'Assomption, et dans le cadre habituel de la fete : grand'messe, procession, M. Piet transmet sa charge d'Assistant de la Maison-Mere A M. Leon Scamps.
Fardeau dont nous devinons tous la pesanteur et quelques-unes
des inevitables aspdritis. Honor onus : la vieille formule est
toujours vraie et partout rdalisde. Tout honneur est, une charge...
Pour ce fardeau, toutefois. les forces ont une limite et il faiil
parfois savoir se retirer et reposer h temps. Vieux axiomes th
encore.
C'est ce qui a etL fort sagement realise. Coincidence curieuse
et confraternellement soulign6e de-ci de-lA, avant et aprbs, ce ful
le 29 aodt, en la Ddcollation de saint Jean-Baptiste que M. JeanBaptiste Piet quitte sereinement la Maison-M.re pour Bordeaux.
Les Filles de la Charitd de la rdgion profiteront de son zile, de
ses bons conseils, de ses visites canoniques et de son savoir-faire
aisd et souriant. Nos souhaits, nos prieres. notre gratitude l'accompagnent sur les hords de la Gironde. C'est bien le moins que
l'on puisse, que I'on doive faire, apris tant de devouement durant
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quinze anneies, dans re vigilant service obscur. spicialement di! ficile dans les sombres mois die la guerre et de I'occupalion... Toiw
cela ne sera pas de si tlo uubli&. car Dieu garde le coniple 0i*
tant de 6genrosite discrete, souriante et active. Inutile d'ajouler
que nos prieres suivent et 6paulent ceux qui recueillent el portent a leur tour cetie gerbe de soucis. M. Bergeret assure toujours, aver grand eceur, la fonction de Sous-Assistant.
4 septembre. - Notre Tris Honore Pire, en compaignie Il'
M. Dulau, secrdtaire gtndral. quitte la Maison-Milre. Au Havre.
nos deux voyageurs s'embarquent a bord de file-de-France. pour
une tournWe aux Elats-Unis, depuis longtemps arri't.e. Le priograimme surcharge promet et des fatigues et tout ensemble slejoies sereines : sener le bien et le reconfort sous ses pas. De
cette randonnee consolante. disons brie&vement que le prograinui
a 6td heureusement rt.alisi. Le recit de M. Dulau. qui n'est p;i
lotalement &crit, 6voquera dans le prochain num6ro des Annales. par le menu. quelques apercus de ces journees el souliguenr:!
quelques-uns des consolants resultats de ce periple de tris rciis
i travers Etats-Unis et Canada.
De son cte. la T.H. M1re, mais pour un peu nmiins lotglemps. s'est trouv6e parcourir ces vastes regions (oi I',Ilien se
fail grandemient par les enfants de saint Vincent. L'Echo a retrace, en sa presentation accorte et souriante, et dans un fitm
agreable. ces journdes et cette visite multiforme ; si tout y ful
rapide, I'ensemible demeure consolant, A commeneer rpar e Centenaire de la Province des Fillesr i.'a Charitl. edtiarde it Emmitsburg.
21 septembre. - En ce jour. a Madagascar. Frere Bussecon.
solennise sa soixantaine de vocation, et peu aprbs. Ie 11 ottobre. le cinquante el uniene anniversaire de son arrivde i FortDaupliin. en 1898. Nous nous y unissons par le ccur. En t-oquant delicatement ces anciens souvenirs. le bon coadjuleur. ce4
jours-ci, trouve sans effort. des termes edifiants pour revivre, en
,,Comirat j'ai
toute simplicite, ce passe si rapidernent envol-.
pleurdc.en disant adieu au T..P. Fiat. cc 17 aoilt 1898. a scizs
hetures, chez lui ; it me tenait serre dluns ses bras. comme,uin p.irc
son enfant, me disant a plusiurs rriss
r
: Sur'out dcrivezmoi... II pleurait lui aussi. et quand je me svis mis d ywoumr pour
receroir sa bin;diction, it se mit e genoua lui aussi. pour mse b':nir et in'embrasserune derniere fcis... Quel sourenir ! )
Et depuis tout un demi-sib-cle. le frere vit lI-bas dans le
irvaonnenenl et l'intimit6 de celte pleiadde e vaillants qui repoaid. dans la terre malgache, et qui, du haul du ciel, prient Pt
interc•dent pour tons ceux qui peinent encore dans ce coin *lu
-ud de Iile. Et. a cette occasion. remonte au cceur el aux veux
ce passe dont it a v\cu : ( Quel honneur pour moi d'dtre rc'li f-ui
entretient le petit cimetibre de la mission de Fort-Dauphin. iit
reposent le3 durs 4 la peine. ceux qui savaient tenir, '·c'ti. pour
qui le sport consistail i abattre des jourrFies de douse hrur''.:
Iquand
re
in'ilait pus Ireize ou quatorze) Ifdpresence au chantier. Its sont la !... : Myr Crouzet, au fond de la pelile alide. t,si
l*ouche, le ifrre
Pierre Renaudin, MM. Vercault et Genouville ;
I' sa droite le frere Joseph Collard (vingt-neuf ans d'Abyssinie,.
Ioitre prmiier defunt de Madagascar MM. Lerouge, Maydaloi.
G;racia (notre cher Visiteur). le FrTre Adgou (un Abyssin)... Un
p,in en arriire, de chaque cdtd de l'allee, douze Sweurs et trois
,iir~'ld'es. Ce qui fail en tout vingt-quatre tombes. J'ui eu l'hon-
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"ear die les creaser toutes cl d'y descendre les r:iiit-qualtc cail/ants et vaillules qui reposcut lt. Le petit enclos est enlourd

d'unI forte haic d'hibiscus gigante'.a, courerts outle I'uande d'une
nirti de de yrands calices d'une impeccable pourpre du plus rutilaIt 'ffet.
< A tem•ps perdu, je fai.; la l•ilette
teios chei''s timcbes : il
f•it bou tracuiilcrla, c'est un lirre de mieditations conmme les humains ,n'e oen jamiatts clonte et i'etn doinnerunt jamais

a

muudre

uur:rotatives les plus perfectiuondcs. ,
Et. dans te tableau Vou revolt le vaillant frure qui, dans son
long *et obscur dtoueinent. denmeure une leoon pour nous tous.
et pour quiconque sait voir et coinprendre. Le pase,. le prtesent
Mt. l'avenir de I'apostolat malgache ont tie quoi entrainer et utiliser les ineiileures \olonlts.
18-27 septembre. - ILa retraite anmuelle ouvre I'annte scolaire dans son cadre silenrieux de grices et d'exerciccs. Paralllement i notre groupe. une trentaine d'eccltsiastiques professours du Collbge Stanislas \iennent, eux aussi, trois jours avant
la renlrIte d'octhbre. se retremper dans les salutaires pensees. qui,
pri;seunttes par MI. Carloux. orienteut leur vie et leurs efforts
C'est la veillte d'arnies traditionnelle.
31a sptembre. -- M. Clabault fete discrctement sa soixantaine
de vocation. Ce jour-li, pure coincidence, nous avons six 6veques
t la inaison : parini lesquels nos deux aimables confreres colombiens. Nosseioneurs Botero. deux cousins ; 'un. Francisco-Tulio,
auxiliaire de Carlhagena ; I'autre, Bernardo, Mveque de SantaMarla.
2 ocluore. - En ce debut du mois lundi autiur de nous, i
tlos presses. la rentree scolaire ranmne icoliers et ecolieres a
Le branle-bas de celte epoque, dans le pays
leurs livres et caliiero.
entier, eniotionne toujours la jeunesse, apparemnlent insatiable
de vacances. L'ecole et ses maitres s'efforcent d'att6nuer cette reI'ecole. Les veritables pedagoguea
doutable transition du foyer
nnt recours i maintes industries pour faire repartir dus la joie
I'ann6e nouvelle et saisir le cwcur, I'Ame entibre des enfants.
Partii res multiples industries signalons entre autres, au
Berceau. la FIte des .out eaux. Normalement, ils sont parfois un
peu depaysz4s et endoloris d'avoir quitti papa et maman et le
milieu familial. avec toites ses tendresses cAlines et sa tiede
quietude. A ces premiers- pas. A ces sensibilit6s, il faut m6na*er la transition hors et loin du nid.
Pour leur prouver qu'ils ont retrouve une autre famille. des
peres et de nombreux freres. on organise sans retard unI festiviti qui remet toute la mai.on dans un cadre charmant : seance,
chants. etc... Au rffectoire. on reunit les tout jeunets a une table
speciale, ornee et cnjolive. IUs sont cajolds par quelques gateries supplimentaires et.ldes attentions qui vont au coeur. en passant... par 1'estomac. Vieille pddagogie qui se renouvelle sans
cesse devant d'annuelles recrues.
En tout repas de midi, ofh la lecture prend generalement
place, la seance se termine par I'audition fructueuse du martyrologe. A la longue, ces pages familiarisent un tantinet avec des
noms, des souvenirs, des exemples : graines de r6solutions et semences du sens chr6tien. Tant de nobles cceurs se sont d6pens6s
et sacrifids pour leurs freres et pour le Christ. A les suivre,
implicitement on s'entraine...

-8En ce jour de la Fete des Nouveaux, oiu tout est legon concrete et sensible, la lecture finale 6voque, en marge du martyrologe traditionnel, mais dans son style modernise, cette page
de vie qui vient de s'entr'ouvrir.
Les allusions sont aimablement transparentes, I'attention est

iveiltle. La graine tombe done dans un terroir bien pr6pare. Nous

nous trouvons a l'antique Pouy, I'actuel Saint-Vincent-de-Paul.
le village natal de Monsieur Vincent, proche Dax, & proximite de
la route de Tartas. Nous sommes aussi dans un autre pays, non
moins concret, dans une rdgion (universelle, celle-li), que caractirisent bien la paresse et le bavardage (Pigritia et Garrulia) ces. pichds mignons, ces d6fauts de l'enfant dont it faut peu &
peu le corriger.
Ces benjamins de 1'cole se voient dans un monde nouveau :
pour eux commencet le martyre salutaire et les souffrances inevilables de I'ttude. Les hourreaux ce sont evidemment les professeurs. Its sont ia A pied d'euvre, accourus de divers pays. Its
s'entendent, plus ou moins bien, k torturer leurs tendres victimes : les efforts d'adaptations p*dagogiques et les lecons que leur
rappelle b eux aussi cette page martyrologique, sont pour les
initids, aisement compris. II suffit d'ecouter dans ce sens d'enrichissement, ces lignes savoureuses, dvocatrices de toute une vie,
de toute une formation scolaire.
Voici done le lecteur qui. lentement detaille cette page

martyrologique.

Bcoutons, nous aussi, ce texte avec une Ame toujours jeune,
ouverte et compcehensive. Si nous y sommes encore sensibles, si
nous en apprecions la valeur. e'est une preuve evidente que nous
n'avons pas encore trop vieilli en revivant de douces emotions
scolaires en ce debut d'octobre.
Mtartyrologe omain, le six des nones d'octobre.
A Podium, pres d'Acqs en Aquitaine, au troisisme mille sur la voie
Tarusate, sur les confins de la Pigritine et de la Garrulie, fe long martyre de trente-deuz petits enfants (ii leurs prenoms).
Its furent livrts tine douzaine de tortionnaires,venus des rdgions
sauvages des Ardennes, de Belgique, de L'lbdrie, de I'BelvFtie, de I'Armorique, de la Wallonie, de la Vasconfe et.autres regions barbares, qui
se relayaient d'heure en heure pour les faire souffrtr par des supplices varis, en essayant tantdt par la violence, tant t par des caresses
cauteleuses, de Les faire sacrifter auw dieux d'Athnes et de Rome.
On les tint enfermes pendant d'innombrables heures entre quatre
murs, dans une affreuse immobilit#, mais, par les fer.-tres, les anges
emportaient leurs mes dans l'azur et les bourreaux n'avaient plus deant euz que des corps vides. Its ne s'eut apergurent jamais.
Its durent subir plusleurs fois par jour des interrogatoirescaptieux,
auxquees its n'opposawent que le silence le plus courageux ou des rdponses inwocentes gui deconcertaient L'hablete de leurs juges.
On essaya d'abord de corrompre leur esprit, en leur faisant etudier
des livres impies, ouvres de grammairiens subtils on de mathr maticiens
obscurs ; mais, prcfirant leur simplicit auz erreurs d'une vaine
science, its refuserent de s'en servir ; les Uvres tomburent en pieces de
leurs mains, se couvrirent bientOt d'une lepre de taches noires au point
qu'ils devinrent inaffensifs et iUsibles.
On arrosa leurs tendres corps d'analyse bouillante et on leur versa
dans la bouche de grande quantitd de latin fondu. Is sortirent sains et
saufs de cette psreuve, et le tendemain it n'en restaft nulle trace.
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On tes precipita daits des puits de science sons fond, arec d'enornes
dietlicoNtires au cou, mais its surnagyrent toujours ; uncua dictionnaife u"en rechappa. On leur assena des coups sur la tele pour lear
en/oncer des ides aiyues dans le crdun, mais les bourreaux se bless0
rent le~ mains et tes iddes s'dmousserent A jamuis.
On essaya de leur couper la langue, mais le fer fut impuissant et
its ne caesserent jamuis de s'eitretenir pieusement et de s'encourager I'un
Vautre, au milieu des tortures. sans qu'on pat parvenir t bout de leur
ferer
Idz bouche.
On :Ls enchaina au pied de yros plutunes rugueux et buiafrds, pour
les empdcIher de se dEtendre. Et ce n'etait que jalousie de leur agtilil
gracieuse, de la part de maitres yioutteux, podagres et alourdis.
On aessaya de les atff(mer, en les privant des lietef•ts Its plus savoureuK de leur repas, mtlgre tout its profilaient merveilleusemeat,
tandis que la plupart de tears bourreaux n'Wtaient que des squelettes
angulews.
U'n des barbares ies teiait de longues heures agenouil4s sur le.s
grariers de I'asphalte ; mais Dieu ayant permis que la peau de leurs
genaus duriesse conmme celle des chameaux, its derenaient insensibleet se ri•ient de leurs persecute urs. D'autres les trainaient par les oreilles et pnr la chereture. Par une protection spiciule d'en haul, aucun
checeau n• tommba de leur tete, tandis que peu & peu leurs bourreauL
perdieNtr & pen prfs tous les eaurs. L'un d'eux essayait de taisser pousser sa barbe, mais it decenait chauve quand mdme.
Enfin, apres neuf nois de tortures raffinees, le neucieme jour des
kalentdes *.'aoat, ils furent emportes dans tTes chars de feu qui tes rendirent ains et saufs 1 leur famille.
auis, desireux de souffrir davantage, its: revinreni spontanenment l'unnie suit',nle se remellre auz mains

des minienes bourreaux.
.4Ais tant de travaux et det iourments joyeusement supportes, u(n
grund nlambre d'entre eux meriterent d'etre places parmi les aptlres de
Jisus-Christ, et its se dispersbrent plus lard pour etendre Ie royaume
de Die dIans les diverses contries de la terre.
Le adme jour, et au meme lieu, la fete de lears bourreaus qui,
imus te tant d'innocence, se convertirent & la douceur chritienne, et
letr cseuar agant vti change, aimtrent tant leurs victimes qu'ils mfritreent ainsi de 1prtager leur couronne.
Et caiOeurs, on fait la ftde et la commemoraison de beaucoup c'autres
pelits mfrtyrs bien plus malheureuz qu'eux. Tu autem Domine miserere nobts.
22 actobre. - Dimanche des Missions. Avec I'Eglise entibre.
nos pensees, nos prieres vont sp6cialement vers tous les pionniers
de ]'Evanigile. vers ceux qui se trouvent, de par le monde, aux
avant-postes de la chretiente6 parmi les nations A conquerir au

Christ
cet te anne, ulne modeste exposition, hativement improvisde
par les eLudiants, nous transporte specialement vers queiquesuries dis missions, conliees a la petite Compagnie ; le champ est
suffisainrient vaste pour quantit6 de d6Oouements. Des photos, ramasse-s dce c6t6 et d'autre. et gentiment 4pingltes sur des panneaux, rappellent des figures cornues on profiient des -scenes
extiques. Des croquis car:ographiques balisent et facilitent I'aitearissage de notre imagination ; ils situent cet ample terrain
d'apcstolat. D'un au(re c6td. parmi des souvenirs precieux qui
parlent el font choc, le calice de saint Francois-Xavier est prenos yeux, a nos raves. Heureuse initiative apostoiique.
sentb5

1" nooccumbre. En etlle solennite de la Toussaint. dan-~
le cadre traditionael, les youx el les \trux se portenlt ers tle
cieux. Nombre de ccurs pourtant et quantiti d'oreilles sonl tendues vers la basilique Saint-Pierre : aujourd'hui y est proclami
le dogm de I'Assoumption (1). La radio (pour ceux qui en or:.
matis ce n'est pas encore e cas de la Maison-AMlre), peime! de

se mettre en contact avec les nombieux reportages de la (cr4':monie. Au 140 de la rue du Bac. la transmission est re;ue jdevanir
la Conmmunautl assembite. Pour ie conlnun des miorels it faut .e
contenter sagenent en quclques journaux ou rexue., de descriptions et d'vocatlions ; c'est ufTiisant.
.Mais \vici qu'inopinlmieiit, .uanz
les a\oir demandees. nliu
arrivent quelques pages precieuses d'un des innombrables It'mnoins oculaires de ces heures binies. M1.Poyer. tludiant i Roee.
qui s'en lient a ce qu'il a \u iquelle sagesse...) a et6 fort hien
inspire de penser aux Annales. qui demneureit i'euvre de tous.
II nous entraine a sa suite :
, Peut-ttrc n'y aura-t-il sur la terre de plus belle Tiusasnt juiiqui la Toussaint tterne'le 1 : celle phrase de Mgr Fontenelle dtl<i.
la Croix du 3 novenbre 1950, se verifiera certainement pour bien ,de.
personnes qui eurent le privilege d'assister Itl dfinition du ldoimne 'I
Al'.4somption de la Trfs Sainte Vierge Marie. Ce fut en effet une journe inoubliable.
dereDepuis UN mois, la penstY e du grand jour beradit les ewurIr:,
nait de plus en plus le ressort de la vie romaine. Des enlrefilerls d
l'sservatore Romano. des conferences nous invitrent i embellir et ni'
ines et la Ville. Ne fallail-il pas faire plus beau que jamais pour ;riquer les splendeurs cilestes que crntemplail de ses yeux de cihair INl
.Mre de Dieu ? Plus que lout. le , Coayglrs international etaablil 1n'
tlambiounle inariale. En verile, it y cut deux conyres : Ie prenmier. dlu
213 tu 26 oclobre, ctludia le c6l doclrinal des pricitlges de Marie ; le
second. les nmoyens pratiques d'en raloriser le culle. Plus d'une centiejc
1) L'assomption de la Vierge est seule dillnie : 1I, lieu de sa in,-t
ne I'est pas. Est-ce Ephise . On peut le penser... Discri-te:ant. en mar'.e
d•I Panaghia Capouli, chiere aux .nnale., piquuns ici quelques vers r,"cernts de Maurice Levaillant :
Souriant. dans Ephese, aux ehrdliens ses enfanis,
La mere du Seigneur passa qualre-vingts ans,
Et s'endormit un soir, sur un dernier sourire,
Aussi pAisiblement qu'un jour suave expire.
On la porla dans un bosquet, non loin des murs.
Pros du ruslique toil, oit, pur entre les purs,
Jean, sons ccsse. ajoutant des Cpis t so gerbe,
Rompait le pain de vie et dispensait le Verbe.
Le lendemain, suivi du fiddle troupeau,
Jean, dWs Iaurore, vint prier sur son lombeau.
0 surprise ' la fombe etait vide ; la pierre
Qui la couvrait gisait sous un flot de lumidre.
Eblouis, vers les airs, its leverent les yeux ;
Its y virent Marie et son corps glorieux.
Jeune et vivante. elle assomptait panni des anges
honl les voix et les luths modulaient ses louanges.
Leur chepur la tavissait. guide par Gabriel...
Quand cie eat disparu danw les hauteurs du Ciel,
- L'ApGIre qui les vit timoigne de ces choses Soatiiber se rrnimplit e lyI bFleus et tde r'oses.
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d'orraeurs y prirent la parole ; le Domiicain succdait uuaJe.sitde ct
ou micro, laissait la place 4 la bure brune du Capucin, au serpilaliir,
noir du Ren'dictin, on Ineme & la cornette enpesee d'une reliyieus,.
Hors les sessions pleniPres, chaque nation, chaque famille reiigieus.tint ses reunions particulifres. De nombreux Oedques, jplusieurs rcrtd;amu vinrent honorer tie leur presence les oricurs. tel I'arerhereque d4Toronto, cardinal Mac Guignan, qui, dans an excellent frant'is, cl6turera le Congres. La section frantnise, dirigde par Myr Gordtelle, rerieur des Faculles de Lyon, clait heureuse de posseder en son sein.
Mgr larscouet, eveque tie Churtres, et president du Comilr des CIinglr.'
inatrials de France, et le R.P. Jugie, AssoumptionMiste. ) qu/iIe mondf
ratholique devait bien un pen fe triomiphe diu I" novembre. S'il erl
difficile d'affirmer que du choec te pensfes aessi direrses par I'in.des lumieres nouvelles sur les gratndeurs tie I'lm-piration aient jailli
maoculee, ce fut, du moins en cette necuaine prdparatoire ct la dl'finilion, un magnifique lpoi'me qui s'dleva du cenlre de la Chrelient' vers
le Ciel 4 ta louange de la Mere de Dieu.
Cependant les pllerins affluent a RomeIar dizaines tie mille. Espafiolns au rire sonore, Italiens pleins tie rie, Amtericaiits usrallureQ
franches, Canadicns nmditatifis, Anglais, Polonais, Allemands, liorenes.
Suisses, Portugais.Frantais. Noirs. Jounes, lius se mi8lent dlIans ls rit
de Rome, en attendant de s'unir demain cldns une unanime iicrlantitiom
La Maison internationale de la Mission donne tine imnlrle en rarcour':
o
i'
posllique d.,
'recetle Catholicitl ; tux codts de Mtr SP.;oi, vicwe
Fort-Dauphin, et de .Mr Kruuse, eveque tde Shuntehfu. des confrrtres
piolonais. espagnols, amOricains, hollanidais, franlais, se Irouvent reuiis. M. Fugazza, Assistant general de la Congredqation, tdtily w d(t
T.H.P., rientra honorer de so presence. l'un de nos repas.
'1"
noEt lea jours ptssaicnt, hans raipprochat dte plus en plus d(
rembre. L'autorite diocEsaine de Home avait fi.ed les ,,odaditesde lo
dlernibre preparation : triduum de pritrces, oitle chant du Vnli Creator dans les cdrdmonies du soir de chaque c;ylise, de cheque chapell,.
lVoraison du Saint-Esprit. imperee pro re gravi, rdcilde p)Y'
t
repondait
les prilres, le matin A la messe ; procession solennelle daos les rnes
de Rome, L'apres-midi du 31, d'une image renerie de ia Vierge. attri'uewe a saint Luc, et dite . Salu, Populi Romani .. It W'en fallail pas
taIt pour mettre des ccrurs pleins d'amlour pour leur Mere. dans Cam-hit nce e la fete.
.ous voild enfin au matin dut grand jour. Ie eel esl serein, tout
bleu de ce bleu si pur qu'on ne coit que dans ies regions de grman
soleil. Mais les Romains nont pits attendu que celui-ci se Iv e ; les p&lerins du LUonivn ltaient debut dPs quatre heures. lout cotvome nous.
Et quand j'arrive sur la place vers six heures quarante, elle est ddjd
it va falloir des
aur Irouis-quarts pleine, les bovines places prises
.,rodiges cd'ingeniosild pour voir quand mime. Les rreerbires, les statues, les fendlres accessibles sont didj occupis : dans un roin, des
jeunes s'efforcent de tromper la surretllance de-la police pour pren'ire les paves qui leur permetlront de se hatusser ; d'aulres, plus hardis encore, franchissent les barricades qui sdparent les privilteliis munis Ile billets, tie ceu. qui n'en ont pas. Le clergi a des places reserrees sur les marches ; ce n'est gyvre pratique pour voir la cveremonie ; tout & I'heure, quand Pie Illparviendra 4 son trOne, i' occiuperlt
les places loissies rides dans l'enceinte reserrve au Corps diplomalique et aux invites de nmarque ; pour l'instant, sa position dominante
'ui permet d'emnbrasser toute la place du regard. Elle est mainteniant
'ioire de monde. L'on dirait un essaim d'abeilles, bourdonnant. fretil:a(nt, mais serri, inaomnbrable. Et 'essaim se concentre de plus en plus.
s'enfle, ddborde sur la , Via della Conciliazione *, la remplit, la dd-
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uborde t son tour, et s'allunge jusqu'au Chdleau Saint-Ange. A combiet
de persolnes evaluer cette foule ? Les journaux, contrairement t leur
habitude, nont pas ose donner de chiffres ; trois cent mille semble
un minimum. La RBsilique Saint-Pierre elle-meme est dejd pleine au.
trois-quarts ; ceux qul l'emplissent attendront deux, trois et meme
quatre heures pour certains, que, la cdremonie de la definition achevie, ao messe pontificule puisse enfin commencer ; les hauls parleur.s
leur permettront de suivre ce qui se passe sur le purvis. De toute cette
loule, bien peu verront quelque chose ; mais tous battront d'un mdme
caur, s'uniront dans un mdme cri de foi au Souverain Pontife parlant
Sex Gathedra -.
Un remous dans la foute ; la procession commerce uu chant de
la litanie des Saints. Au-dessus des tetes, on ne volt guwre que croiz e!
bannieres qut progressent lentement vers la Basilique, on encore les
hallebardes des Suisses, dtincelantes au soleil. Mais dans le plan inclind qui pet-met l'acces du porche de Saint-Pierre, on parvient d distinguer ; c'est le .clergi rygulier puis seculier qui s'avance ; cela n'interesse d'ailleurs que mndiocrement ta foule qui jette les yeue du cOt6
des fenltres de la Scala Regia. ofi se distiaguent, i travers les verres
colorids, les flammes tremblotanles des cierges du cortege pappl ;
c'est celui-ci qu'elle attend I Pourquoi done la procession se deploie-telle si lentement ? Les chanoines des petites et grandes basiliques soit
pourtant bien attrayants avec la torsade de violet qui, s'dlancant du bas
de leur soutane de meme couleur, leur grimpe dans le dos et serpente
sur I'hermine blanche de leur camail ! et ces autres, si rouges qu'une
voix auprbs de mloi demande naivement si ce ne sont pas les cardinaux.
Enfin, voici la CroiL papole entre les sept chandeliers ! quelque.e
appilaudi5rentents les accueitlent, j e e sais pourquoi. Its precedent (es
sots-uiicrrev. le. diacres dec diers iides qui assisteroni tout i l'heAur
le Pope it l'autel ; les abbe.s U
ynraux ou nullius. Un nouvel applaudissentent ; ce sont les premiers criques qui apparaissent. it c'est le
defil inmpressionunnt ties mitres blanches atu-dessus des tetes ; it ser
long. putsque plus de six cent ciutuanite cardinauc, archeveques, dvdques, lous en aube et chappe blanche, sont prescnts. La foute avidement regarde ; et pourlant elie ne semble pas encore satisfaite : pa•
plus que tout
l'heure par Ic tefilJ des gardes-nobles, tout pimpants.
dans leur uniformn rouge et lear crsque i crinihre noire dont les loagues meches leur flottent dans le dos, ou des Suisses aux allures
noyendgeuses avec leur hallebarde. leur cuirasse argentee et leur
casque au plumet cramoisi ; les ye•iu se detournent vers la porte de
bronze d'oit debouche la procession. Que I'attente est longue !
Soudain. voic que dans cttte partic de to foute qui faiit face a
celle porte, des nouchoirs, des clhpeaux s'agitent, des cris retentissent : . Viva it Papa !I Comme un remous la vague des acclamations
s'dtend, encore bien modestement cependant ; elte ne deviendra tempete que lorsque le Souverain Pontife aura debouchd, enfin, sur la
place, assis sur la sedia, en mitre et chape blanches ornees de pierres
precieuses, sous le dais, entre deux . Flabella * aun plumes d'autruche, entourd de sa garde d'Aonneur. Alors, qu'importe les trente-six
cardinaux qui le precedent, les centaines d'eveques qui le suivent ! plus
rien me compte plus auw yeuz de la route que le Pape. Le Pape, le
-chef de I'Eglise, si populaire d Rome, n'est-ce pas aussi pour lui que
taht de cawurs se sont reunis aujJurd'hui sur la place Saint-Pierre !
Les mouchoirs volent au-dessus des tetes ; es acclamations se mutiplient ; tous les regards, de pros ou de loin, se braquent sur lui. it,
lui, souriant, aimab6e, salue, benit, parle aut officiers espagnols qui
font la haie sur son passage, resalue, rebdnit et parvient enfin au
-trne, dressd devant la porte principale de Saint-Pierre. De chaque
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eote, sa garde, ses cmrneriers, ses chapelains, les aulorites civiles et
militaires de la Citd du Vatican I'entourent : devant lui, les eveques
se groupent ; le corps diplomatique, debout, le regarde ; aux cotes
de M. Wladitinr d'Ormesson, ambassadeur de France pres Ie SaintSiLge, M. Robert Schumann, ninistre des Affaires etrangrres. est ld,
representant sinon la France officielle, du moins celle qui reste fiLer
de son litre de
uFille ainde de 1'Eglise a : De Gasperi est venu lufmeme, apporter A la I'erge, le salut de I'ltalie. Les cardinaux cependant, ont gagne leurs sieges, en chaur devant le trOne ; mais deja,
tour & tour, its se presentent atu pleds de Pie XII, s'agenouilleut et
baisent, en gage d'obeissance, la main du Saint-Pire. Puis Son Eminence le Cardinal Tisserant, vice-doyen du Sacre Collige, s'avance et
lit la supplique par laquelle it implore du Souverain Pontife la dlfinition de l'Assomption. Pie XlI alors s'ayenouille d son tour et entonne le Veni Creator ; la Chapelle Sixtine, dirigee par Perosi, le continue, alternant les strophes avec la foule ; it est aujourd'hui davantage un cri de fat en l'assistance de l'Esprit-Samlt sur l'Eglise lu Christ
qu'une demande de lumire, mais acte de foi essentiel, qui precede,
qui dolt prdceder I'autre, celui du dogme que le successeur de saint
Pierre va definir dans un instant.
Car le moment est venu de faire celui-ci explicilemenit t pubtliquement ; te Souverain Pontife. en effet, s'est rassis sur
p
on trone,
mitre en tete ; les cardinaux, les eveques, toute I'assemblee se leve,
tete nue. Le silence se fait, impressicnnant quand it est prrt ; par une
tele mullitude. Et de sa voix claire, qu'omplif'ent les hauls parleurs.
que renvoient en ceho sonore les murs des palais qu'il a fait construire a I'autre extremiti de la place, Pie XII proionce les paroles essentielles : - Auctoritate Domini Nostri Jesus Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, pronunliamus, declaramus et
definimus diviniter revelatum dogma esse : Immaculatam Delparam
semper Virginem Mariam expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpus
4, Par l'autoritd de Notreet anima ad caelestem glorian assumptam.
Seigneur Jesus-Christ, des blenheureux ApOtres Pierre et Paul et la
notre, nous prononcons, ddclarons et definissons divinement reveld, le
dogme de l'eievation a la gloire celeste, en corps et en Ome, apres
l'achlvement de sa vie terrestre, de l'Immacule MCre de Dieu, la toujours Vierge Marie. v Un long applaudissement sanctionne la difinition ; des cris ou se mClent le - Viva Maria Assunta I - et le a Viva
il Papa ! - retentissent, tandis que du Janicule une salve de vingt
coups de canon salue la M&re de Dieu presente en corps et en dme
au Paradis. Le Te Deum qui s'eleve alors, vient donner un caractere
religieux a ces acclamations. Oui, merci, Seigneur '
Le rite principal est accompli ; it est de foi definie que l'Assomption de la Vierge Marie a ete revdlCe par Dieu ; le Saint-Pere tientd
dire publiquement son emotion et sa joie ;il le fail au milieu des acclamations qui accueillent les principales pensees de son discours :
a Nous disons & tous, s'ecrie-t-il, haut !es ceurs ! a ; et aux dcs,
aux pauenchantds de la vie, u aux ames inquidtes et angoissees n,
vres, aux malades, aux refugies, aux persecutes, aux prisonnicrs ,,
it donne en exemple . l'humble et obscure jeune fille de Nazareth...,
qui avant vous parcourut le chemin de la pauvretd, de l'exil, du m&pris. de la douleur, dont l'dme meme fut transpercee par une epde
aux pieds de la CroL , ,, aujourd'hui yorieuse dans le Ciel - I'on pense au mot de saint Paul : u C'est pourquoi Dieu l'a exaltd et
lut a donne un nom I -- Et le Pape de conclure en invitant .les enfants de cette Mere des Cieux, tous freres, souligne-t-il, a reciter
pieusement ovec lui la pridre qu'il a lui-meme composde pour la circonstance : - 0 Vierge Immacul•e, MBre de Dieu et Mere des hom-
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ies... nous cruyouns enfln que dans la gloire, on vous regnez, vllue dc
soleil et cuuronne& d'6toiles, vous 2tes, apr-s Jdsus, la joie et le bonheur do lous les anges et de tous les 6aints... Nous regardons vers
vous, notre vie, notre douceur, notre esp6rance, attirez-nous par Ia
douceur de votre voix. pour nous montrer un jour, apres notre exit.
J6sus, le fruit de votre sein, 6 c:6mente. 4 pieuse, 6 douce Vierge
Maric. - La concession de la benediction apostolique aver Il'mdulgence
pleniere a t'articte die la mort, termine le failt religieux, comme l'u
qualifWi quulqu'un, , le plus important de notre sitcle ,.
Marie et le Vicaire du Christ devaient counallre encore bien d'autres triomnphes en cette matinee de la Toussaint. Les saints, its sont
bien un pen oublies, aujourd'hui que l'on fete leur Reine ; mOis kl
yloire ede la mere ne fait-lle pas le bonheur des enfants ? Aussi doirent-ils ecouter aver charme les cantiques poputaires que chante, en
langue rulgaire, la foule massde sur la place, tandis que le rortoi'pontifical penetre dans la basilique pour la messe papate, au son des
trompettes dtargent, qui dominent 4 grand-peine les vivoas des piler'ms reunis 1A. enfin payes des longues heures passees dans t'attente :
tour a tour un cantique italien, franoiuis, anglais, espagnot, s'edtve dr
son sein * sur le parvis, b.rrieres renversges, de nornbreuses personnes se ruent sur tes portes de Sahit-Pierre dans I'esperance de ponroir y ptidtrer - une personne paiera de sa vie ces sauvages assauts
die (a foale que n'arrivent plus Ai contenir les detachenents de police ;
it leur sera biedidt permis d'entrer A 'intdrieur occuper its places encore libres ; elles ne verront rien, except l t procession finale ; elles
parliciperont du mains A la messe papaie ; la foule restee atl'extdrieu:
car c'est fdie d"
devra se contenter de messes dUes en plein air precepte aujourd'hui !
Dous le chteur, les tribunes habituellement reservees au Corps diplomatiqtie, soan devolues cette fois-cl aux seuts eveques. Et devant
L'auguste assistance s'accomplissent les rites de la liturgie pontificale,
avec Iernourante sonnerie des trompeltes d'argent de la Condcration,
qui s'edpand de la coupole sur la. foule recueillie ; dtglre comme une
brise ejnbaunmde qul vient doucement caresser le visage par an beau
oir d'ete, ellte dvoque on ne sait quel rivage enchanteur ; aujourd'hui
L'esprit. spontartement, donne un nom & ces rives bduies, dons lesquelles Pie XII nous a convids tout a Iheare de raviver nos esperances : c'est Ia douce patrie oia ri&ne sur tous les saints La Reine des
Cieux
Cette pensie de la gloire qui couronne toute vie, 4 l'exemple de
celle de Marie, chreliennement v('cue, le Saint-Pire a voulu la concreUiser le soir de ce beau jour, en ordonnant F'illumination de ia Ville
dternelle. Certes, dans la citU moderne ou V'athlisme a droit de vie, le
mot d'ordre n'eut pas Ie mdme succes que dans la bonne ille d'Pie IX. Mais it y eut des Ilots de splendeur. La place Saint-Pierre en
dtait le plus important, sinon par la finesse du goat, du moins par
I'ampleur des illuminations ; les lignes supreures de la Colonnade
du Bernin etaient soulignees par une double rangde de flammes tremblottantes, - car, paradoxales, les lampes a huile et les bougies supplantlrent, ce soir-14, les modernes ampoules 4lectriques et les rampes au ndion. La basilique elle-meme doucement eclairde par Ia lumiere
de reflecteurs discrets, dessinait sa magnifique silhouette dans Ie velours d'un ciel sans nuages. L'ensemble te plus beau tailt peut-etre
celui du Chateau Saint-Ange, dont I'immense croix de feu et les encadrements de torches clignotantes se miralent dans les eaux du Tibre. Le Colsdee alignait les siennes sur un fond bleu de Prusse, tandiq
que les ruines de t'intdrieur prenaient an aspect a la fois grandlose et
fantaslique sous le rouge dclatant dont des rdflecteurs les inondaient.

ic jAtti, iune limi
confrres ilaliens uratin'it .re;, ircee beauctoup de
e ea
Meddille mirarulcuse, sutr la terrasse du Liotich..
r. lia VI'ryU
Et c'est duns cette apothdose que s.'ahera duns la I'ille eteruclle, ccllr
T,,us.saint de t'Annie Sainte 19'J0.
La pensee qui en presida I'ordonuance resteru li•ttemrp.s yratt'v
t;uiuins. Pie XII nous li
tns les ceurs qui en furent les heureu.r
\o,

totitit
lisrt datns soni mnessage (du
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elisouns-en pour

erritiner les prin-

cifpaux Ipssuaes ; trotuTerit-ou, en effre, comnumenrtire plus aulori,•s
Nous lus
eus les youx avec Jcoiiance
des lernotS de ce grand jour ?
ver- une crta|1, ce'ile lerre, dil-il, en cc temps, en ccllte gintratiuo.
ture si subline et nous crions h tuus : .* Haut les tcurs .' . . Ilahuible et obscure jeune fitle de Nazareth. gloricuse aujuurd'hui. rt&trr\era des visions plus- levtes a tant d'aimes inquiits et angA'issres,
du fait d'une ere de boulueersements et de vioulences. Aimes oppri
de le vie. ct
Iimes. non rcsignees, qui ne cruient plus en la boult
liui en acceplent l'imiundiat presque comme une contrainte, lt elle
les reconfortera en leur faisant contempler la destiii.We et les uten r•
r:ser-ves A celle. qui, elue par le Seigneur pour devenir la mire tdu
\Vrbe Incarne, accueillit docilement la parole de Dieu... Levez vo.
regards vers elle qui, avant \vus, parcourdit le chlemin de la pauvrtt'. du mdpris, de l'exil, de la douleur. dont I'Ame minuie fut transl",,rce par une epee, aux pieds de la croix et qui tfxe aujo,:rdt'iui la
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12 nor.'mbre. - Journdes diocesaines des Enfants de Mlaie
det Paris et de Versailles 11-13 no\embree). En ee diiamineie ilatin. 'imrmense salle Gaumonl rdunit plusieurs iilliers de jeunes
filles de la rdiion parisienne et des multiples de:eguees d'autres
t reliassociations du Mouvenient. Plusieurs prltres, noltabre dr
gieuses dirigeantes attestent par leur presence. In vitalit,

con-

solante de i'oeuvre. Avec aisance et maitrise souriante. le P. Triclot (M. Triclot. C.M.), anime la rdunion : on sent passer, danles applaudissemients de ces CLIurs ardents. la preuve senle de
la gratitude pour tant de iien. inlassabhleiien accompli et prodigue. Deux rapports d'en-scible pour Paris et Ver-ail.es font
rapidement le point sur l';nnrv coulde et risuiment quelqu-es
roiisignes. Enfin. nuorceau de resistance de la matinee, une seiie de tableaux sceniques. ravit lous les eteurs : Notre-Dame dc
la Route. La route appelle. c'es Inaroute du devoir quotidien, parfois la route obscure, relle aussi de Ia soutfrance. ce chemnin rmontanl qui hisse les alies et les virilise. a la suite de Notre Dame
Tout fut aistinent jouu et compris, car le jeu des acteurs porlail
a coup sir, epauld par la perfection de I'outillage tIhý'tral de la
salle : ample scene a plusieurs plans, herses et faisceaux de lumiere. orgue magistraleinent niani, etc... Tout contribuait h la
rdussite de ces leqons pratiques, qui, par les yeux. allerent droit
aux ceurs.
Des reunmons spkcia!is-es adaplIrenl d'aulre part on :.pprofondirent en ce Iriduum, .ie tels ruei'nemients : sectious dles Ainues, des Responsables on Volon-aires, des Directrices. Ctc... A
cinq heures du soir. en la basilique du Sacru-C.rur de '*I,'il inartre bondie, des milliers d'Enfants de Marie assistent et communient a la grand'nmesse solennelle chaintde par 1M.Ie ::'l;uoine
Deleuze, cure de Nolre-Dame de :la Gare.
Les 6tudiants et seminaristes de la Mission a-sureni les ceremonies. et I'execution du propro de la inesse domlinicale. Jourrie d'apostolal, qui souligne et atlesle tout ernembiile ic 0i''n qu:
inlassablement s'acconmplit. i lounieur d'aunne.
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17 nocembre. - Au matin, a la ;urpri-e generale, et a la
douleur de tous. on trouve mort on son lit M. Maurice Collard
Sans doute, ces jours-ci, il souffrait ; il avail mnme eu une syncope, mais cc n'etait pas le premier evanouissement ; aussi tenait-il bon malgr6 tout pour s'occuper de l'annuelle vente de
chariti en faveur des Missions. Lui-minime. tout le premier, ne se
rendait pas enti rement comple de la gralite de son 6tal : il
6lait arrive a la merci du rien qui emporte. Recemment entre
dans sa septantaine, ii•acie, it s'entrainait umalgrn tout A la besogne, par ces lasses de caf4 noir qui lui donnaient certes le
coup de fouet attendu. nmais qui, liIlas ! aurnenaient un ceur
depuis longtemps fatigue.
Originaire de Reims on ii naissait le 12 septembre 1881. ii
frequente quelque temps le petit s6minaire du diocese, mais bien16t sous le rayonnenment des missionnaires lazaristes de SaintWalfroy, qui lui resla toujours cher..il partit pour le Berceau
de Saint-Vincent de Paul. A I'Ecole apostolique, il se montra d&s
lors ce qu'il fut toujours : apOtre djka plein d'entrain et d'allant, soucieux du sort des ames du purgatoire et fervent de
'tEuvre de Montltgeon, ce qui augurait de son zele et de son apostclat futur pour r'(Eure de la Sainte-Agonie et de la SainleTrinite. Doud d'un rdel talent littdraire qui fut plus lard mainles fois mis a contribution, M. Collard doveloppa de suite un.
facilite qui trouva souvent t s'exercer. C'est a lui, notammeni
qu'eut recours, -I.Praneuf, son colligue au Berceau, musicien
toujours en efflorescence et effervescence pour de nombreuses
compositions d'occasion et de nombreux cantiques. L'on sailt ou
l'on devine, pour un resultat sortable, pour un texte harmonieux.
quel travail d'assouplissement et de haute voltiae exigent avant
e se cristalliser harmonieusement, les temps forts et les temps
faibles d'une melodie en ebullition. M. Praneuf avail en M. Collard, le coopdrateur rA\v : ici la musique pr&cedait souvent les
paroles. Dans ce meme ordre de services, un autre artiste, M. Fernand de la Tombelle, reconnut lui aussi le reel mirite de virtuositO de cette plume, de cet esprit averti, quand il rencontra;
le parolier de I'Aurdole d'or. fameuse cantate a saint Vincent.
enfin obtenue do 1'4minent artiste perigourdin. Mais M. Collard,
a la fin du xlx" siecle, n'en etait pas encore la. Recu au Seminaire interne de Dax le 22 aoit 1900, il profila tout aussitbt et
pleinement duf cadre et des beaux exemples de la maison. Souventes fois, ilaimait h rappeler cet heureux temps et principalement les anecdotes ddifiantes du saint M. Verniere. II a meme
jetd sur un carnet quelques observations sur ce Superieur qui
exerga sur tant de g6nerations une si heureuse et si nette influence. Quoique ulilis6 et adapt6 partiellement en des pages des
Annales (1939, p. 281-309), le texte de M. Collard trouve en lui
seul sa saveur et mdrite ici sa place, au cours de ces lignes d'ddification. Laissant parler ses sou\enirs et son co3ur, cette silhouette de M. Veinibre 6voque les sept ans passes par M. Collard
a Notre-Dame du Pouy et se situe pleinement dans la ligne ddiflante des Annales, qui jusqu'A 1939, out gard4 ie silence sur celte
noble figure. Ecoulons parler M. Collard et voyons-le revivre
dans le rayonnement du saint M. Verniere.
'ai lu ou entendu dire de certaines personnes vertueuses qu'elles
sent mortes a en odeur de saintet6 ! - Je crois aussi pouvoir l'aftirmer
du Pare Vernire. Meme de son vivant. sa rdputation de saibetd dtait
ri;pondue. Quelqu'un disait : - fai vu bien des saints homnes dans
Iau rie, mais 4t (6t du mot
asaint ,,it fallalt ajouter le met
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, honminc
pour lcs qual•fier : chez eux un resle d'humaniit4
subsistuit : quiwt et M. Vernitre, it semble qu'on doice lui appliquer le titre
i . saint a tout court ; itne reste rien de I'honme en lui. *
Quelquc/ois, it est vroi, it kaissait dchapper un rapide mtourenment
de vivacite, mais c'etait retpite et combien d'ailleu -* it en pr~Pfait
J.our s'abuisspr, vecc bonheur, car il parait bien qu'il ej' dtait atrtvda
ce deyre d'humiliit qui porte d embrasser arec alleyresse les humiliations. M. Dardans, si vertueur lul-mdme, admiralt le ver utitEr
M. Vernidre ; sa vineration pour iui dtait des plus profonde'i et it disuit que ces passagqres rivacitis etaient permises de Dieu pour donner
& M. Vertiere l'occasion de s'Aumailer et de rester humble dans la
pratique des plus hdroiques vertus. Celui qui, avec M. Dardans, a vu
de plus pres M. Verniere /ut N. Delanghe. S'il y cut entre euz quelques
divergences de vues, ce fut sur des questions uaterielles. M. Detanqhe fut l'orgunisateur de la maison Nolre-Dame du Pouy ; i dirlea tes tracaus de construction ; or, M. Verniere etait absolument
etranger d ces sortes de preoccupations : it s'inquitait bien peu et
de la terre et de cc quit etaif de la terre ; it souffrait de soir des ouvriers dans !a maison. Mais, puisque te T. H. Ptre le vuul•it, if. Verniere so soumettaii. Et M. Delanghe continuait, tui aussi d'acoir pour
son Sup'rieur, et qui devint Visiteur, Vestime respectueuse qu'on accorde tius saints.
La saintetd de M. Vernierc transparaissaitpour ainsi di e en sa
physioionwie. Physiquement, it n'dtait pas beau, mais quand it parlait
du Bon Dieu, ou qjuand it priait, dt ttait plus que beau ; c'diait ine
sorte de transfigura ion qus s'operait, ses traits prenaient rlne expres ion vraiment celeste...
Pour s'Aumniter, it aimagt & souligner cette disgrc.c phy:'que et
;I racontait, en. riant, que si mntre (dcait : , Oh . que man Hilsest
laid ! »
Mais it ne manquait pas de distinction... au con raire. Quelqu'un
l'yant cv, je ne sais en quelle occasion, n'ayant pas encore revetu
la soutane, disait : " It m'a semibl voir un marquis du xvie sielet. n Kn culotte, et to ite couronnde de cheveux blanes, tombant un
peu ii lu faont du saint Cure d'Ars, it devail bien donner cette intpression. - Mais son attitude, sa faCon d'agir et de parter, donnaient
vraiment I'iddat de la faron dont doit sc comporter . un pretre ,. 11
etait , d'Eglise * - et tout en lui r•vetait a I'homme de Dieu ,. Cela
etait si frappant qu'un jour, racontant un fait de sa jeunesse, it vint
4 dire : cQuand j'etais laiquc... * Aussitdt un de ses confrires, I'inlerrompant par cette riflezion d'une candide spontandeit : , Comment, vous acez ete laique, vous ? = tant on avait peine 4 s'imaginer
M. Vernicre autrement qu'ecclsiastique.
La foi de M. VerniBre, baste sur une science thdologique eminente
fut aussi ardente que profonate. Ce savant avait la foi simple du charbonnier. Quand, 4 I'epoque du modernisme, certains ttudiants sembltrent inclines vers I'une ou l'autre des specieuses erreurs qut tentaient
de s'insinuer partout, it sut s'opposer a leur intrusion avec une ener.ie incomparable. Tel jour, it fit une confdrence, oit, commenaant par
rappeler ce qui eut lieu au Concile d'EphAse, et l'lndignation des PNres
contre Nestorius, qui voulait enlever d Marie sa divine prerogattve de
Mere de Dieas, it s'dleva 4 la plus haute eloquence pour ftltrir les audaces modernistes et en meltre en garde la jeunesse a lui confide...
le souvenir rnous en est demeurd vivant. Dans l'ardeur de so ddfense
de l'orthodo-ie, it fut vraiment magnifique !
Une nutre fois, un 6tudiant, peu suspect d'idees avanedes, avait
signald simnPlement, dans une redpetiton d'oraison, en ajoutant d'aUlleurs qu'il 'adiaeltait personnelfement pas la chose, qu'une opinion
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pretendait que le scapulaire du Mont-Carmel n'avait pas etc rvedlt
par la Tres Sainte Vierge. II efllfallu entendre M. Terniere protestle
avec feu, au nom de I'amour que les chretiens doirent avoir enverMarie, au nom de la tradition. etc...
Tout ce qui atteignait de pres ou ide loin non seulement la foi.
mais les traditions on croyances du peuple cAretien, le blessait, on
peut le dire, d la prunelle de 'eitl, plus que cela, h L'endroit le pltus
sensible de son caur.
II avait pour le Pope tin culle extraordinuire ; une veritable a d" votion » selon L'expression du Pere Faber. It savait par cawur let
Encycliques de Leon XII, et recompensait ginereusement ceuxtde.
etudiants qui venaient lui en reciter une entiere. L'etablissemnent du
chant gregotien lui fut une soulfrance : it aimait la lenteur d'erecution des plains-chants jadis usites en France et qii avaient lant d'anndes soutenu so prifre ; it dlait presque scandallis
e la rapidite apportee an chant du majestueux Tantum Ergo... Mais Rome ayant parld.
it immola ses preferences, gendreusement et totalement.
Lui qui, tout en aiiant la lituryle, vouluit les cermnonies et les
ornementations simples, et dont la ferveur ne ndcessitait point pour
etre excitee, les adjuvants exterieurs, voulut qu'on deploydt un luxi
inaccoutume pour le service solennel pour I'dmie de Leon XIII ; rieo
ne lui parut exagsre. C'est lui-mdme qui iudiqua le moyen de fbriquer, au moyen d'un bonnet de coton, une liare a placer sur le catafalque.
'ai parld de sa ferveur... elle emouvait tout le monde. Je ne croi<
pas quil y ait un autre mot pour la qualifier c.actenmnt que cclui dc
Seadraphique .
Durant la messe, itelait perdu "n Di:u ; a mn-aniere ardeane doWt
it prononcait les prieres donnait de la ferveur. De mdme, dans la recitation du breviaire. on le sentait tout & Dieu. II ne u le bdclait
certes pas et insistait pour qu'on donnl t a la recitation de l'Office
tout le temps necessaire.
Un etudiant, M. Lalanne, frappa tn jour a sa porte et, croyant
avoir enlendu la rHponse, entra duns sa chambre. M. Verniere itait e)
Qenoux, les yeux fixdessur le crucifix, immobile... it semblait en extase. L'entrde de l'tdudiant ne le tira point de sa priere et celti-ci se
retira profondement ddifie.
Ceux qul I'ont entendu chanter la derniure lecon des nutines de
Nodl n'ont pu oublier la maniere convaincue avec laquelle it rendait 1to
belle argumentation de saint Augustin. Celui-ci n'a pu mieux faire.
lorsqu'll prononfa son homilie an peuple d'llippone. Ah i comme le
P. Verniere la clamait energiquement 1'exhortation du docteur africainCrede ergo Evangelislae ! - Rien qu'A l'entendre, on sentait la fo;
grandir en soi, et on etait quasi coutraint d'dmettre un chaleureux actr
de foi.
M. Vernmire avait au plus haut point des devotions catholiques e:
celles de la Congregation. Sa piedtd
ne s'dgarait point en une mullitud:
de pratiques. 11 aimait saint Augustin et deplorait que dans Ie recueil
de meditations a notre usage on f'et oublie. Que dire de sa devotion
pour saint Thomas d'Aquin ! It avait d'ailleurs un culte special pour
tous les docteurs ou grands ecrivains catholiques : it nous souvien!
d'une belle repdtition d'oraison sur saint Antonin. It honorait saint
Roch d'un culte tout particulier : une des rares gravures de sa
chambre etait un chromo representant ce saint dans son pays d'ortgine.
Quant & ses conferences et repetitions d'oraisons, elles etaieni
splendides : it est infiniment regrettable que le projet, formd par
quelques itudianls, ne se soti pas rdalise. que je sache du moins. 11s
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songeaient i s'oryutiser pour les reproduire. Ces conferences itaient
craiment le trop plein de son ccur debordant d'amour de Dieu. Comme
de saint Vincent on pouvatt dire qu'on se sentait enflammd en l'entendant. Et ses exposes doctrinauz etaient entre-oupes d'exclamations
pieuses ou ardentes, de prieres magnifiques. Et tout cela dit dans un
langage chdtie et sur un ton plein de naturel et de vie. C'etait vralment prenant ! Tel eludiant affirmait que jamais, malgr6 I'heure
tunt6dt matinale ou tantOt tardive, it n'avait sommeill, tant c'dtait beau.
Aussi, n'est-it pas etounant que s'il prialt, Dieu l'ezaucait ; it
etait si fervent !
On Lui attribua un jour une guerison obtenue au moyen d'une relique du bienheureux Perboyre qu'ill atvai porlte a la personne malade. 11 le sut et it s'en excusa publiquement, protestant de son indignild, shumnilant plus has que terre ; ce qui dailleurs lui arrivait
souvent.
Que ie fois, faisant remarquer telle ou telle [aute, fustigeant tel
ou let dcfaut, it ajoutait comme saini Vincent : EA ! moi, miserable,
je suis le premier coupable ! Et moi qui donne le mauvais e.remple,
etc... Et on sentail dans le ton qu'il mettait que ces protestations d'humilite dtaient sinceres, jaillissant de son ceur.
Un jour, it recommandait le silence. Et il s'humiliait : « Et moi
tout le premier, j'y manque en pro'ongeant la conversation, quand on
Cient dans ma chamore. * Or, on salt combien it evitait les paroles
inutiles ; combien aussi il dtatt strictement fidile tla r.gle du silence.
It se faisait scrupule de manquer A cette regle au refectoire. Et on 'a
vu y conduire aimablement un etranger pour qu'iL se rafraichit, mais
ii le quittait A la porte, afin de ne pas etre oblige de tenir conversation,
en un lieu oi Ie silence est de rigueur.
Son humiltd donna lieu un jour A un singulier quiproquo. On poursuivait ragrandissement de la maison de Dax. Agr Del uaoy, •'dqutc
! Monsieur te SuEh bien
b
d'Aire. lui dit, peut-etre malicieusement :
pdrieur it parait que vous continuez A edifier ? * M. Verniere, ne songeaut pas aux travaux des mavons, mais preriant le mot tel qu'il
s'emploie d'habitude, se mit & s'humilier et i protester energiquement
qu'il n'etait qu'un pauvre homme, incapable d'edifier personne.
Un jour. it nous amusa bien. On avait fait pour le Supdrieur une
aInsalle d'oraison... It considera la chose quelques
eskpce de stalle
instants, puis alla s'agenouillcr A cOt&.Je ne sais comment on le persuada de s'y installer dans la suite : mais, a coup str, it s'etait regardd indigne de cette distinction.
II s'estimait incapable de diriger une communautd. Aussi avait-il
ptusieurs fois sollicite avec insistance d'etre ddcharge du Superiorat.
Les circonstances permtrent enfin au TI.P. Fiat d'acceder 4 ses sincres et perseverantes prieres.
Un jour done, avant l'examen particulier de midi, it nous parla, 4
pen pres en ces termes : , Messieurs et mes chers frores, remercies le
Bon Dieu avec mot ; it accorde A la maison une tres grande grdee.
Oui, j'ai un grand bonheur A vous annoncer et dont vous vous rdjouires tous avec moi. * J'avoue que ni mot ni les autres ne se doutaien!
de ce qui allait suivre et que nous flmes stupefaits quand suivit I'annonce que ses instances etant enfin exaucees, M. Delanghe arrivait le
lendemain prendre la direction de la maison !
II restait d Dax, comme Visiteur de la Province d'Aquitaine ; et
je crois qu'il ne gdna guere le nouveau Supdrieur dans 1'exercice de
ses fonctions.
M. Verniere fut aussi tras, mais tres mortifid. Le jour de l'Epiphanie, it dtait toujours , roi -. Et c'elaot a son humiitId et i sa mortification qu'il le devait. M. Lafosse, alors dconome, savait que M. le Vi-

-

2) -

siLcur prtndrair itfailliblement le plus petit morcrau de glteau et y
glissait to fPvc royale... Insfudliblement M. Verniire prenait, scion irs
previsions, te morceau le moins gros et s'etonnait que le hasard oh :. non, il ignorait ce mot - que la Providence le designdt ioujon~s.
11 avait la facon chritienne de dire merci et pour marquer so rrconuaissance pour un service rendu, it disait : - Que Dieu vous Ir
rende !
Un, jour, qu'il avait oublid son parapluie, un jeune e6lve id
Berceau fut charge de le lui porter... Naturellement, le P. Verniere
fit un chaleureux - Dieu vous le rende ! - au gamin interloque, qui
[ut sur le point de lui repondre :
Mais c'est le v6tre, Monsieur le
Visiteur !
Je ne sais pas si on I'a jamais vu rechercher quelque plaisir ou
quelque satisfaction personnelle. II fuyait les rejouissances et m:in~
autant que possible les congds a Pontchevron.
II arait une haute estime pour I'austere M. Valettc et c'est aupros de lui, a Chdleau-l'Eveque, qu'il allait faire sa retraite. M. VerWnire avail aussi conserve un souvenir trds Mdifid de M. Nicotle, qnit
uvait connu t Albi, et qu'il considerait comme un saint ; it le dit ren
public, durant un, repetition d'oraison.
II tint toute so vie au lever de quatre heures ; it y fut fidHlc, wu'igre 'infirmilt de ses jambes, on peut le dire, hdroiquement.
II mangeait t peine, et selon 1'expression dont on se servait alors,
a comme un petit poulet u.
Plus d'une fois, a cause de ses maux de jambes, it fit des chutc•
duns les corridors, les escaliers.... ou it se relevait de lui-mCme, ou it
acceptait I'aide de quelqu'un, mais n'acceptait point de soins extraordinaires et on le revoyait toujours vaillant aux cxercices de communaute !
Un homtme sembiable decait faire du bien, beaucoup de bien. Jai
entendu dire plus d'une fois que si toutes les visites rgunliares ne produisent jAis tout le fruit qu'on est en droit d'en attendre, celles qie
faisait M. Verniere etaient toujours bienfaisantes.
Quand on devait aller le trouver, soit pour demander une permission, soit pour s'entretenir d'etudes avec lui, it recevait aimablemaent, causait gentiment, et avant de pOrtir vous laissait comme ue
sorte de bouquet spirituel, une pensde pieuse, un encouragement surnaturel. It envisageait d'ailleurs tout & ce point de vue surnaturel.
t1 possedait quelques ressources qutil sarait intelligemment 4t
pieusement employer. Jai oul dire qu'il ne donnait jamais moins *ie
cinquante centimes a un pauvre.
Tous ceux qui 'ont connu ont aimd et vindrd celui qu'on considirait comme un savant et un saint. Le Pere a P6caire -, ainsi que qu-lques-uns le nommaient familierement, & cause d'une exclamation ie
son pays, dont it usait dans la conversation, est de ceux qui passent
en faisant !c bien et qui sont, par leurs vertus cachies le sontien zt
I'honneur d'une fanille religieuse.
En janvier 1905, it tomba gravement malade. Force lui ful de ,e
meltre au lit et de se r.signer a se soigner. Un jour, on le trouva lere
et consultant des livres, a son bureau. II avoua qu'il cherchatt dans
quelle mesure, d'apres la theologie. it etait oblige de se soigner : ii :,e
roulait pas la ddpasser. Le mat s'aggravant, on jugea opportun de lat
accorder ce qu'il reclamait : les derniers sacrements. It les avait d('ii
recus en d'autres maladies et 'on arait remarque que chaque fois, la
rctccption de I'e.treme-onction avait dit le point de depart de la go'rison.
Cette fois, la scene fut profondment emouvante. On avail decie
tde la rendre solennelle et toute la communaute, un cierge & la main,.
accompagna le Saint-Sacrement a aI chambre du malade. Le sacri-;,
:i
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lain ,c'lait moi) coulut pour cette commnunion, lui donner une dlide
dt drap d'or : malgrd ses instances, ii La refusa absolument et n'accepta qu'une tres simple dtole blanche : son humiliti C'icpoumpagnait
jusqu'au bout. Quand arriva Mgr Thomas, it le salua avec respeclt, et
sons la benediction de l't'eque, son visage s'irradia, ses yeutI prir'nt
une expression de foi que jamals je n'oubtierai : cela ne peut se dtpeindre. Avant que M. Delunghe ne lui adminis•rdt le Saint Viatique.
.V. Verniwre, assis sur son lit, demnanda pardon de ses pretendus scandales. ldes peines qu'il aurait pu faire, et renourelL ses reu.t, tout
cela iaec des expressions et un tel feu que les larmes couluient de,
yeux des assistants. C'etait bien 1i la preparation d'un saint id a mort.
Durant l'administration de l'extreme-onction, wnoseulement it repondit avec force aux prieres liturgiques, mauis suirait attentivement les
c;rnmonies et M. Delanghe, ayant prononce trup rapidement nti iUot.
it insista pour qu'it fait repris.
Les jours suivants, un mieux se fit sentir et alla proejressant, 5i
bien qu'on disait couramment que le sacrement des Infirmes avail encore une lois guiri le P. Verni&re. Le docteur avait mieme recouvrd
bon espoir et dit au malade qu'il gudrirait, mais ne pourrail plus reprendre le train ordinaire de la communaute et spdcialemenl ne devrait plus se lever a quatre heures. M. VerniAre alors, joignit les mainset ferma les yeux utn instant et repondit : S'il en est ainsi, je mourrai ; je viens de le demander au Bon Dieu..
t
Duran les jours qui suivirent, it appelait la mort de ses vcu.r.
temuoignant de son ddsir de partir pour de ciel. II anonlva qu'il mourrit le 17 ferrner, car c'6tait la fdte du Lienheureux Clet ; elle tombail
un vendredi, jour de la mort de Notre-Seigneur, et it esperait qu'ainsi
le sa•ledi la Sainte Vierge viendrai! le ddlivrer du Puryotoire et le
coduilure :iu ciel. It y aurait juste un mois ce jour-id qu'it n'aurait pltiu
;elebr&e la Stinte Messe : tl derniire fut le jour de S.int Antoine, 17
janvier [1905].
Malgre l'immense vendration, que Ions professaieat a fiYalrd dti
saint rieillard, le mieux elait let que, str I'avis du medecin, personne
ne croiyait & rette prophetie, el tous esperaient qu'il demeur-rait encore ici-bas.
Le mercredi 15 fivrier, les eludiants se rendirent ou Berceau de
Saint-Vincent, pour visiter les objets exposes pour la loterie qui se
faisait annuellement en faveur des Missions de Chine. Le Supdrieur,
M. Serpette, demanda des nouvelles de M. Verniere. Les i5udiants lui
firent part de son rdtablissement et ajoutdrent, en riant. que le convalescent avait annonce sa mort pour le vendredi suitant. M. Serpette
devint alors serieux et arrdta tous les rires en disant : , Si M. Vernibre a demande crtte grdce an Bon Dieu, it sera exauce. Vous verre:
qi'il mourra comme it l'a dit. *
Le jeudi, le mieux grandissait toujours. Entre temps, le digne Visiteur demandait a Notre-Seigneur de 'appeler et achevail de purifier
son dine dans les tortures de scrupules, d'inquidludes morales qu'll
confiait au bon Pere Andrieux.
Le vendredi matin, f/te du bienheureux Clet, brusquement, se diclara une crise d'albuminurie, je crois, el 'apr"s-midi, tandis que la
cloche tintait. pendant la benediction du Saint-Sacrement, la belle dine
tde M. Verniere, ainsi qu'il I'avait prtdit, s'envolait au cel.
Durant cinq jours, son corps demeura expose au parloir, santrace de decomposition. II fut 'objet des plus touchantes demonstrations de vendration. On lui fii toucher divers objets de pidtd, certaines
personnes baisaient ses mains ; on lui coupa des checeux qu'on emportait comme des reliques. Quand on le init en lii re, je constala!
itni-mi'me qu'on lui avait entevd un grand morceau de sa soutane.

On tint A entourer ses funerailles d'un rclat particulier et contre
lequel, vivant, il se fat vehementement rCerie. On agit ainsi, non seulement parce qu'il etait Visiteur, mais aussi parce qu'autour de sa memoire flottait comme une aureole de saintete.
Je connais des confreres et non des moins estimables et des moins
potnders qui sont convaincus que si on I'invoquait, il ferait des miracles. Certains n'ont jamais doutl qu'un jour viendrait of Dieu ferait
6clater aux yeux de tous les vertus et la gloire de son Serviteur.
Une des dernieres paroles qu'il m'adressa fut celle-ci : o Soyez enfant de lumiire ! » Je I'ai toujours gardee precieusement clans mint
cour.

Lui, fut toujours une . lumiere ardente et luisante ; erat lucerna
ardens et lucens -. Dieu veuille que sa flamme puisse atleindre, eclairer et rechauffer des multitudes de cceurs !

Ordonne pritre i Dax, le 25 mai 1907, M. Collard desirait
juvenilement I'Abyssinie. Sa sant6. les besoins et la dtcision du
P. Fiat, la Providence en un mot, tout concourut pour son envoi
en Colombie. Des trois annues qu'il y passa, itconserva d agr6ables et idifiants souvenirs, et y puisa maintes historiettes dont il
parsemait inlassablement sa conversation. Place d'abord i Santa
Rosa de Cabal, puis en 1908. au Seminaire de Popayan, il fu;
bientt. contraint par une deficience des yeux h rentrer en France.
En guise de repos. il etait envoy6 au Berceau. ii y commengait
ses quatre annees de delicieux professorat, d'en-eiguneient, de
posie et de vie allegre et ardente.
1914 le mobilisa comme des milliers d'autres. et I'envoya t
Bordeaux oti son activit6 se dtpensa patriotiquement et humblement dans les d6licates fonctions de vagueniestre. En 1917, enfin
dtmobilise, il itai! envoyd au Seminaire d'Oran : I'ann6e suivante ii passait h Alger. Ce fut d'abord une annie au Seminaire
a Sainl-Eugene. puis a la maison des Missions, surtout au service des annexes : ces modestes ilots de chrrtientds. diss6min6s
dans les vastes etendues du diocese alg4rien. au milieu de populations principalement musulmanes.
Sur cet aspect et ce stade de vie, M. Doucet, qui fut un temps
son confrere aux missions diocesaines d'Alger, a. rapidemen:
crayonn6 ces quelques souvenirs.
Son zele apostolique le faisait-il piaffer comme un cheval de course
dans le cloisonnement d'un seminaire ? Le fait est qu'i &tait dej6
placed
la Mission d'Alger, quand j'y arrivai moi-mfme, en octobr,
1921.

Je me rappelle avec precision la premiere grande mission qe nous
donndmes ensemble dans le populeux et populaire quartier de Bab-elOued, dans la banlieue algJroise, oi Louis Bertrand a situc le herw,.
desopilant de son fameux roman Pepi-te le bier Airn~ . .. Collard, qv.
etait mon aine par I'age etla vocation devait normalement diriger la
mission. Decontenance par la foule et Ic gesire bon CefaInt, mani
bruyant et fievreux, des paroissiens qui emplissaient et ddbordaient
I'igiise Saint-Joseph, l'ancien demanda au plus jeune de prendre les
commandes. La simplicite, I'Aumilitd et la confiance avec lesquelles I1
me fit pareille proposition, m'ont laissd une durable et edifiante dmolion.
S'tU ~tait moins sensationnel dans les grands sermons du soir, o
revanche, il dtait plus a l'aise dans les meditations du matin et dans l<reunions de pieuses confreries. It.tait mieuz prepare 4 ce genre d'instruction plus intimes et iiy rdussissait parfaitement, grlce a la tou nure de son dme mystique, a sa profonde et onclueuse pidte, et su tout ii son evident amour de l'Hostie el de la Vierge.
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Son Uraond nmerite aura ctt de s'offrir
aindareusemaent a Mair Leyarchevd'que d'Alyer, pour i'eangelisation des Annexes, dont it
levait devenir le missionnaire rraiment specialisd. Annexes, ces petiles paroisses avec dglise, ou mdtee ces petits villages et agglomerations de colons, sans aucune chapelle, qui etaient plus uu moins reguliWrement desservies & cause de leur pen d'importance ou de leur
igrand iloeignement par les cures qul habilaient la paroisse principale : ces annexes Elaient siades t des dizaines et xnrme, tel Bol
Stada, 1 plus W'une centaine de kilomleres, du centre principal.
M. Collard devait d'abord trourer un gite chez 'habitant, dans
une auberge, quand ce n'dait pas dons Mue etruile et peu confortabli
sacristie. Parfois aussi, it lui fallait trouver un lieu de cute et explorer le pays, afin de ddcouvrir un garage, un depdt, un hangar qu'il
pat transformer en salle de rdunion et en chapelle. On devine le matdrieg complexe et pesant qu'il devait ou dinicher sur place ou vehiculer d'Alger, pour faire une salle accueilldnte el une cAupelle convenablement meublee. Un rrai poeme de le voir partir ou venir, ainsi
qu'un marchand forain, avec
Is chapelle portative, ses malles, ses
ctisses, ses ralses, tout un baluchon hetlroclite, le plus sourent san'
vuoture, presque toujours escortd de porteurs arabes &t l'fftl
ties bon,
pourboires.
De sante pluldt ddicate, malgre les dures fatiUgles, Fes conditions
piniblcs d'habilation et de nourriture. mulgrd I'accablante chaleur et
l'epuisant labeur, ii tInait le coup... grace I la poesie des sites qui
l'enr.t',tait et an pittoresque de certaines situations, grdce surtout.
j'en suis ;tr, a son ardent amour de Dieu et des ames.
Trop discret pour dire ses succes spirituels, c'est avec bonne humeur et en phrases saulillantes qu'il contait les aventures. v.?rides et
oomnbreuses dont il dtait le speclateur... ou la victime.
C'est frequemment que Monseigneur 'Archeveque envoya ses fe
licilations el sa bneddictioa a celui qu'il appelait , mo. cher missionnIte dtes Annexes ..
Rappeld pour un autre ministkre, M. Collard emporta les regrets
,dt cleryc; et de ses confreres et garda toujours la nostalgie de I'Aiiri;e el de ses annexes.
En 1923, M. Collard talit n effet plac 6
la Maison de Missio~s de Liege et de l,. ravonnait. comme ses confreres, en prddications de tout genre. II parcourut ainsi nombre de paroisse;
de Belgique, mais se trouvait aussi fr6quemment amcnd en
France, et A Paris, tout sp6cialement, oI le travail ne fait pas d&fau:t. Aussi. comnme naturellement, en 1928, ii abordait a la Mai.on-Iere, oif le plaqait la cordialit- du T.H.P. Verdier, qui avait
on fr6quemment recours it son zBle et A son savoir-faire. Predications encore, retraites. mais surtout I'ceuvre du Bienheureux
Perboyre, ot il recueillit la succession du cher M. Baros. qui

taid,

avail consacrr

a cette besogne un dtvouement total. 11 dIveioppa

le rayonnement de cette ceuvre. El pour eela que d'activitls qu;
paraissent toutes simples et quasi-inexistantes i ceux qui n'ont

jamais mis la main

a la pite ou qui ne se rendent pas compte du

labeur que tout cela demande. II parlait. il derivait. il entassait

minme projets sur projets, articles sur articles, et comme nombre
de ses pareils. il laisse en ses cartons quantitd d'esquisses ou de
notes, vains papier informes, lindaments de compositions, qui n.
seront jamais rtalises, ni inmmes entreprises.
Le Bulletin, les reunions de la Sainte-Agonie. le tran-tran
du ninisti're avec ses imprevus. et d'ineessants recours A son
zile el savoir-faire, tout cela grignotait ses journdes et ses mois.
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Diverses aumrneries qu'il aimait (jadis Saint-Louis-cIn-t'lle.
puis. surtout, 1'orphelinat des garcons de Saint-Louis, au 67. te
la rue de Sevres'. le soin spirituel de l'Amicale des Anciens. tou;
vela s'ajoutait et s'entassuii dans sa vie. Malgre tout, souriant, il
tenait. it marchait. Saisi les armes a la main. il vient de recevoi
1a recomipense des ap4tres, laissant. par ses bons co0ts, une de
res letons, dont ii est sage i(ue nous soyious heureux de confraternellement profiter.
y a deux cent quarante ans, au coiurs d'iun
19 norrmbre.-11
mission paroissiale. i Chlteau-Neuf-sur-Loire, au diocese d'Orleans, mourait M. Reni Divers. Ce mIrilant confrore qui eut do,
frequents rapports ipistolaires avec saint Jean-Baptiste de l;I
Salle possede. en la° Bibliothlque de l'Arsenal, une copieuse notice manuscrile (n 3396. 197 pages). Cet ecrit. depuis belle lurette. Wnest guere dans le gout de notre temps ; scules les pages
qui racontent, avec details concrets et precisions,.les derniers
jours de cette vie. conservent pour nous valeur et intirUt, et peuvent. i ce titre, et en ce jour. prendre place en nos Annales.
Rend Divers naquit le 27 janvier 1666, a Ligueil, diocese dek
Tours. Son pere, jadis, avait fait une relraite i Saint-Lazare
dous la direction de Monsieur Vincent ; it avait,alors ressenti deý
velleitds et aspirations de vie religieuse. Mais Monsieur Vincent.

tout bien examine. I'avait sagement orientd vers une vie chre-

tienne dans le monde et pour le nariage. Neuf enfants vinrent
animier ce nouveau foyer qui, bientSt. abandonne la Touraine ei
s'dtablit A Vitry-.ur-Seine. Ainsi rapprochl
de Paris, Reni perdit son pere vers I'ilge de douze ans, mais put aisement poursuivre
ses etudes littdraires au college de Clermont. et parcourir seclasses de philosophie d'abord au college du Plessis. ensuite ai:
college du Cardinal-Lemoine. Saisi alors d'aspirations cartusiennes, Rend fit, lui aussi, comme tant d'autres, une retraite a SaintLazare... Le 31 janvier 1684. ii v e't admis au Silminaire interne
et y eut comme directeurs d'abord M. Saw\ie. puis M. Bessidre.
Frbre RenC y requt Ia charge d'admoniteur. puis devint Soin d,
seminaire. et prononga ses vceux perp6tuels le 2 fdvrier 1686.
Aux diudes, son biographe signaie que Frere Divers est soin di
bibliothbque. et qu'en octobre 1869. il est plac aux Invalides
pour y rigenter quelques etudiants <( insuffisamment rdguliers ,
qu'on y envoyait de Saint-Lazare. Ordonn6 pretre a vingt-troians. M\I.Divers est alhrs ncmmai au Grand Seiminaire de Poitiers.
le 17 mars 1690. De ce stage de professeur de tlhdologie. M. Bourdellon. Superieur de Poili-is. fait un vif dloge. Le 22 novembnr
1695. M. Divers est en effet rappele aux Bous-Enfants, o0 ii arrive, comime prolesseur et assistant. Dans un esprit apostolique.
il s'y adonne a 1'Ftude de I'italien et de l'espagnol. einployds. souligne-t-il, par les ndgociants en pays de missions. Six ans s'dcoulent dans cette premiire maison de la Compagnie. Le 6 octobre
1701. avec AM.Philopald. M. Divers part pour Rome : en six jours.
ils :irri'vent i Lyo.,i.esceendent le Rhone. s'arr6tent en Avignon.
A Mlarseille. ils prer.nent place sur une felouque, jucihs sur des
sacs de lhd; en cabotant. ils arrivent enfin t Home, et sont reCqu
A Montecitorio (12 novembre). Its ont une audience particuliice du
Pape Cltencnt XI. car M. Divers est habiliti en qualit6 de procureur gdeiral prci' le Saint-SiB'e..
Diverses affaires martquent ddsornmais ses journees : proces, brefs, 6reclions de 'onfreries. indulgences. benflices. dispenses. reliques, nddailles. permisaions
de I'lidex. Mer... II doit surtout :occaepcr de Ia bi:atifica'lion de

Monsieur Vincent. Mais ees laleurs, observe son biograpite. ,er
ses journees et ne rassa.ient paas -or
remplissent pas totalementi
ziel. \I. Divers prend soin des Ordinands esp.!aiuols. allemaainl-.
a ces prklres bretons
Agalement
italiens et francais et s'intlrcsse
qui. pour des ra;ions et poursuil:.s de hnfticees en Cour de Iome
se Itronvia ent abusi\ement nonihi eux d~ns ios ruelleidte la Vil:
eternellc. Cette position minenait forc'ament et ,areait des- situations penu'difianles et pen intdrtssantes : briloni briconi, disaij
alors ut cinglant jeu de mots1 .M. Divers ut a oeur de s'occuper
elficacement de ces erumeurs de prbncsdes et de cures. 11 participa aussi ii des prdlications que fit naitre et qu'accentua une
serie de tremblleents de tirre on t173. II prend en outre part A
Civita-Vecchia. sur les
des missions : ainsi. an drihut tdie 170t.
galbres papales ; t suur la fin de cette meme annde. a Sibiaco.
dans les lerres abbatiales du cardinal Frantois Barberini. etc...
Recusant la charge de Sup4rieur de Florence. Ml. Divers poursuit
a Rome diverses tractalions et occupations. sur lesquelles le biographe ne souffle rot et glisse diserctement. Rappele. M. Divers
quitte Rome le 14 avril 1708. Passant par Lorette. Gane-. San
Remo. Marseille. il arrive h Lyon. le 2 juillet suivanl. Enfin. I10, apres trois moit de voyage. il ?e trouve a Paris. A Saint-Lazare. il reooit ia charge de Prefet d'Rtudes : quelque cinq professeurs et une soixantaine d'6tudianls. Pen apris. ii est noman:
secr·taire fnm'ral. Entre temps. iI prodiigu encore ses predications aux Ordinands. aux pensionnaires de la maison. aux Invalide-. aux Dames de Saint-Cyr. proche Versailles. M. Divers. note
son biographe. gardait une profonde estime pour son Superieur
zeneral, et faisait en sa compagnie nombre de visites. 11 itait un
bel homme. et quoique M. Watel ful, lui aussi d'une belle stature. on le prenait assCz frequenmment pour le Supdrieur gdndral.
ce qui genait fort M. Divers. et divertissail aimahlement M. Watel. Aussi, M. Divers fut-il fort affecte par la mort impr6vue et
rapide de M. Watel (3 octobre 1710) : il se trouvait alors A SaintCyr. en une de ses tournt;es. comnle confesseur extraordinaire.

Eux aussi. les jours de M. Divers Mtaient proches de leur terme.
Enfin. avec plaisir. laissons parler son biographe :
IDe cette mort de M. .Watel, M. Divers en fut extrimement atflige. parce qu'il I'aimoit tendrement, et qu'aussi. if en estoil iendremeat aime. Cepenudant, M. Bonnet qui gouvernait 'la Congregation en
qualitf de Vicaire g6ndral, fut obligi de faire faire, en ce temps-l1,
unc mission dans le dioceze d'Orliais. Comume la mission devoit estre
considerable, it falloit aussi pour la faire plusieurs ouvriers de mdrite. II en prit quatre ou cinq qui ? trouverent dans Saint-Lazare et &
Fontainebleau. Mais comme ce nombre n'estoit pas suffisant, M. Bonnet crut estre obligd -'avoir rccours 4 M. Divers pour le prier de se
joildre aux autres. Mais coimme it avoit de la peine i s'y rendre, i
cause que M. Divers estoit nttacht i Saint-Lazsre payt divers emprois.
il ne sortit de cette irresoluiion qu'atviron (,9 une heure avcnt que
rctte bande de missionnaires dust 'mrtir de Saint-Lazare. Alors it prit
& quartier M. Divers, qui faisoit oraison avec to Communlumd et luay
demanda s'il sentoit quelque difficultC d alter dans la mission d'Orlears ? qu'it allail dire la messe, el qu'ensuite ii luy repondit re que
le t-tPur luy disoit touchant cette proposition. .. Divers prest i lour,
Iny repondit : que son parti esltot pris, et qu'il n'avoit pas besoin de
delibiration pour se resoudre i suivre In volontP de son Suprieur. 11
alto lde ce pas dire la messe. apres laquelle il n'eut pas plus tOt fait
so.n t lion de grdces qu'il partit en la compdunie de ces messieurs...
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!Is avoient pour chef M. Bobe, ancien directeur de Mission. qui di0
d'ans une de ses lettres en parlant de cette action de M. Divers : aussitost qu'il eut dit la messe, it parlit avec nous de la meilleure gr.acdu monde, et avo• un air si gay et si content que j'en fus charme
11 a toujours soutenu ses manieres aisees et cet '100) air de gayeli
tie sorte qu'on voyoit bien que son interieur estoit conforme & son
cxterieur : ce qui marque la grande force de son esprit et la solidlitl
de sa vertu : car par ra:p)port a plusicurs circonstances, bien d'autres personnes qui. eussent este en sa place auroient eu de la wpine
a se comporter aussy vertueusernent que luy.
Les circonstances dont vent parler icy M. Bobe sont : 1i la liberte
que M. Bonnet paroit luy laisser d'aller ou de ne pas aller en mission;
2* la prefecture des etudes qui e.ige tne exacte rdsidence dans SaintLazare, car on ne gouverne pas absent plus de cinquante on soiante
'tudiants ; 3° sa charge de secretaire de la Congregation qui I'attachdit encore dans Saint-Lazare, principalement dans un terns oit le
!itenralot estant vacant, la presence du secrdtaire de la Conf.regation
estoit nicessaire pour entrer dans la Chambre du Supdrieur general odt
I'on avoit sourent affaire (sic) : 4" c'estoit humainement parlant rwaler un peu M. Divers que de le rendre inferieur dans une bande de
mission, eu egard t ce qu'iI avoit estO 'O1t). ce qu'il estoit, et re qu'i
pouvoit estre ; il avoit este Procureur gendral er cour de Rome, oil
it avoit rendu des services considerables i la Congregation, it avoit td
destine par M. Pierron, pour fonder la maison de Vannes, et puis par
M. Watet pour gouverner celles de Florence et de Toulouse. Un grandJeveque l'avoit meme proposd an Roy pour le faire curd de Versailles.
It estoit actuellemeat Prdeet des ltudes et Secretaire de la Congregation : it pouvoit selon le sentiment de quelques personnes estre deaes
dans la prochaine assemblde pour les premiers employs de la Conygr:gation. M. Bobe exprime ce motif par ces paroles qui montrent rn
mdine terns son humilitg et ceile de M. Divers. Ce qui donne un grand
relief, dit-il, aux vertus de M. Divers : c'est qu'estant sur le piet
qu'il estoit dans la Congregation, il ait bien voulu aller en missi't
avec un Directeur de ma sorte et avoir pour moy les memes soumissions et les momes ddferences qu'il auroit pa avoir pour M. le ; 'ndral mrme.
'102) toild les rdflexions trop humaines qu'auroit fait en cete.
occasion un homme d'une veru moins solide que M. Divers, mais re
bon serviteur de Dieu avoitl 'dme trop grande pour donner entrde it i
le anoindre accOs a ces considerations terrestres : it scavoit que son
s-upmeeur ne cherchoit que la g(loire de Dieu et le salut des Ome<.
C'est pourquoi, entrant das ses desseins, it ne balance pas un momert
pour alter exposer so vie a l'intenmprie d'n air corrompu parIe dt bordement de la Loire [Lofre, sic] qui avoit desia cause plusieurs m:ladies et une grande mortalle. It arrira bientost avec ses conrire,•i
dans le village de Chtiteau-Neuf qui fstoit le lieu oit il devoit fiire NI
mission.
M. Bobe continue t en faire ta relation : Nous commenqames '*
mission, dit-il, a ChAteau-Neuf le jour de la Toussaint 1710. Rien 4',
plus doux, de plus agreabln et de plus honnete que M. Divers : !1
faisuit du nmeileur cceur du monde lout ce dont je prenois !a liber,*'
'dele prier, par rapport aux accomodemens, aux prddications J103) e,
aux aulres exercices de la mission. 11 se trouva incommod6 lI i2 novembre des le matin. It se fli violence pendant quelque tents. nmai.
cnfin le mal fut le plus fort ; c'estoit urie flMvre maligne : ii en reconnut le danger d'abord, sans nCanmoins rien perdre de son repo;
nWy de son air joycux et content, e; on n'entendit jamais de sa bovclr !a moindre parole de plainte. I1 voulut que j'entendisse -a coai-
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f-,sionl. laquelle par sa courte durce, aussy bien que par la !Pgerett
de sa matiere, me fit connoirtre la grande innocence et la grande puretc de sa vie. Je luy di6 apres l'avoir eonfess6 que j'eslois tcnsiblement afflig4 de le voir ainsy mourir hors de Saint-Lazare et en une
terre etrangere. A quoy ii rme rdpondit fort tranquil'ement : Monsieur, c'est toujours la meme chose de mourir & Chldeau-Neuf ou &
Saint-Lazare ! 1I recut ensuite le saint viatique en des dispositions tout
a fait saintes. Mais je ne me touviens pas distinctemept s'il avoist encore la connoissance lorsqu'il receut I'extreme-onction. Peu de terns
,prfs que son mal I'eut retenu au lit, le pourpre (104) le jetta dana
le delire pendant lequel sa langue accoutumee aux saints discours ndit jamais rien hors de propos, mais il rdcita continuellement des prieres jusqu'au dernier moment de sa vie.
11 mourut le 19 novcmbre de l'an 1710. le huilikme jour dc sa maladie. II fut enterr6 le lend.main scus la lampe de l'dglise paroissiahe
de Chdtcau-Neuf, avec un grand concours de peuple, dont i. f;t un,rersellement regrettd. On a mis sur sa fosse wne tombe avec une inscription honorable.
M. Divers ne fut pas mains regr2tte t Saint-Lazare et dans lous
les lieux ot ii tstoit connu qu'll I'avoit est6 A Chdleau-Neuf. Les dtudians entre Mlures pleurtrent si mwrt - et surlout les quatre ialiens
qu'il avoit mend postulants & son retour de Rome, dirent qu'ils avoient
perdu par so mort leur aml, leur soutien et leur p*re.
M. Bonnet, nostre tros honord Pere, senrit celte perie aulant que
personne. II luy avoit envoyd en poste, de Saint-Lazare, un frvre fort
habile en medecine pour le soulager It l'avoit recommande (105) aux
prieres de la Communautd pendant le tems de sa ialadie, et it le
recommanda aux prieres de loute lI Congregation, apres so mort, par
une lettre circulaire connue en ces. termes. , II plait a Nostre Seigneur
nous affliger sensiblement. en retirant de ce monde, les personues qul
nous sont les plus chkres et les plus utiles a la Compagnie. M. Rend
Divers, prestre de nostre Congregation, vient de mourir A ChAteauNeuf, au diocize d'Orldans, ou ii estoit en mission. II y a 6et attaqu6
a son arrivee d'une flkvre maligne toute semblab:e a celle qui nous
enleva derni.remenct M. Watel. n(otre) tlrbs) h;onore) Pj:re). 11 y est
mort le 19 de ce mois, muni des sacremens, et dans les plus sincares
dispositions de detachement du monde, de puret6 d'ame, de conflance
en Dieu, et de desir d'aller h luy, jouissant d'une paix profonde et de
toutes les autres faveurs qui cut coutume d'accompagner la mort pr6cieuse des serviteurs de Nostre Seigneur. Aussi avoit-il vecu depuis
plus de vingt-sept ans qu'll (106) estoit dans nostre Congregation
d'une maniere in n)ocente, humble, reguliere et ~diflante. 11 avoit un
fort bon esprit et un tres bon eaeur, une grande probitl et un grand
fond de simplicit6 et de droiture, avec un tres bon sens et une prudence vrayement ch-6tienne. II poss6dait bien I'esprit de la Congregation & laquelle il estoit encore en estat de rendre longtems de fort
bons services, n'ayant qu'environ quarante-cinq ans mais Dieu en
ayant dispose autrement, son saint nom soit bfni. Aidez, Messieurs, A
rendre a ce cher defunt les assistances ordinaires, et a obtenir de Diei
la grAce de. faire bon usage d'une affliction qui nous est si sensible
Voila quels furent Les sentimens de M. Bonnet, touchant la personne de M. Divers qui passa avec une grande innocence dans le siecle
(c'est-a-dire dans re centre de la [107] corruption) les anndes les plus
dangereuses de sa vie qui sont celles de la jeunesse. It passa aussi le
tems de son seminaire avec beaucoup de ferveur, le tems de ses etudes
dans une grande redularitd, et tout le reste de sa vie dans les travaux
d'une ardente charite et d'un zsle qut fut infatigable. Dieu permettant
que so mort fut semblable d sa vie : il l'avoit toute employde a la
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sidtrations qu'il est loujours bon d'avoir sots les yeux et de
faire passer dans la vie reliyieusc.
Di 26 novembre au 8 decembre 1950 eal lien ti Rome le premier
Congrqs international dtis Religieux : une inocvation dans I'Eglise :
les annales ecclCsiastiques et religieuses u'avatient juirais eu atenregistrer un pareil evenement.
Pour la premiere fois, des socidtes dont les membres ont pris
comme but de leur vie la perfection rvangdlique, se rdunissaient pour
iludier, discuter de la constitution et de la nature de la perfection
morale et chrdtienne, pour prendre conscience, plus nette si possible,
des ndcessitds impdrieuses du labeur evanglique.
Le 8 decembre, a midi, dans la salle des Benedictions, Sa Suiteconune gage de protecteld Pie XII, lors de la clOture du Congres.
tion et te lumiere et pour parachever et lerminer parfaitement Ie
Gongrbs ,, etait allEe porter sa paternelle benidiction. Mais avant de
I'accorder, II avail jugt utile de - donner quelques explications n6ees6aires sur le concept de :a vie religieitse... qui servirait de regle
dans les details de la vie courante.
pour diriger pensees et conduile
La vie chretienne int grale, I'ution au Christ, par le dipouillement
de tout I'humain en soi pour rer'lir le Christ, la vie interieure intense,
c'est l'iddal que veut realiser celui ou celle qui est appeld par Dieu,
en entrant en Communautd. Les vteux ne sont pas une fin en soi, mais
un mnoen tie se deguger de tout ce qui, t un titre quelconque, pourrait, plus ou moins entraver la marche vers la perfection totale. Comme
l'athtMte dans le stade se depouille pour cbtenir la victoire, le religieui se libere de tout cc qui pourrait alourdir sa course.
11 faut avoir 1'esprit malade pour decouvrir dans I'ame du jeune
qui veut oaler A Dieu, par la voie ardue des conseils evangeliques, des
mobiles aussi peu operants que la Idcheti, la peur de vivre, la pusilIanimitW, etc... Sont-ils pen nombrenu, ces esprits malades ou faux ?
Non, puisque I'echo de leurs discours est parvenu jusqu'an SaintPire.
11 y cn a qui affirmient, dit Pie XII, que 1'6tat re.igieux, par sa
nature et son but... n'est pas aulre chose qu'un refuge de salut accordd aux faibles et aux timides, qui. incapables de surmonter les
orages de la vie et ne pouvant ou tie voulant en supporter les difficultes par lachetd. disent adieu an monde et se refugient dans I, port
d'un paisible couvent. ,
De tels candidats n'ont point leur place dans la vie religieuse.
.vant de s'engager an parfait par la pratique des conseils dvangdliques, vouds plus ou moins solennellement, il faut itre capable de temoigner par les faits, d'un catholicisme integral. Dieu n'appelle pas
aux sommets de la perfection creut que trop d'attaches et de mddiocritis engluent dans ai vallde. Les couvents ne sont pas des cours de
miracles, et les vteux, des bequilles.
, Qu'il s'agisse d'entrer dans les ordres ou d'embrasser F1tat reSl2igieux, cc projet et la perseverance dans son accomplissement de, mandent de grandes ames et une ardeur genbreuse a se ddvouer.
Le Christ Jdsus, en dtablissant son Eylise. I'a roulue hidrarchisde
et composde exclusivement de clercs et de laiques. Cette distinction est
de droit divin : elle est I'aeuvre de Dieu, du Christ Redempleur.
C'est I'Egltse qui a intercald dans cette hidrarchie divine l'etat de
vie religieuse qui n'est nullement le privilege exclusif de fun on 1'autre de ces deux corps qui de droit divin existent dans 'Eglise. ,
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" proposer :a libre intnolation de sa libertl... le vteu d'obeissance quo
" I'Eglise, au cours des ieicles a expdrimente, appricit,
dUtini et ap- prouv4. Que personne ne soit pouss mialgre soi & se doni::r h cett,
a consecration. Mais si quelqu'un le veut, quil n'y ait personne pouti
1l'en dissuader, encore moins pour 1'en dltourner. Des vies donnies a nos seigneurs les malades, aux pauvres yens
des champs, A la formation du clerge, exigent impi'rieusement un travail exzieeur intense, mais aussi une vie interieure.
« Ge que vous demande avec instance "Eglise, dit Pie XII, c'est
, d'harrnoniser votre travail extdrieur avec votre vie interieure el
, d'4tablir entre ces deux choses un equilibre constant... Qjue les Or, dres et les Congregatiuns professant la vie active aient devant les
" yeux et pratiquent tout ce qui peut faire briller dans leur travail
. les traits divins et allumer dans les secrels de la conscience pure Ii
, force du Saint-Esprit. *
(Vie Fraternelle, 1951, p. 1-3.)
26 noeembre - Depuis quelques mois, venu de Saniorii.
-M.FranCois Lordon tAche de refaire ses forces chancelantes. Ces
jours-ci, il se dispose i rejoindre Salonique, car il sait qu'on
I'y attend. Son embarquement doit avoir lieu sous peu. En ce
dernier dimanche de noveinbre, pour rendre un des multipl3s
services qu'assure la maisonnee, il est envoy6 dire la messe, a
Games, dans la riante vallie de Chevreuse, a deux pas de la c6lEbre abbaye cistercienne des Vaux-de-Cernay. En cette demeure
de Notre-Dame-des-Roses,en cette annexe de la iaison parisienne
de Saint-Gervais, quelques Filles de la Charit6 et trois douzaines d'orphelines. M. Lordon arrive done sans histoire, ni incident, il est cordialement accueilli. Et voila que. le lendemain
matin: quand on va le chercher pour le conduire A a clhapellW.
on le trouve placidement assis en son fauteuil : it avail cess6 d1(
vivre ! Aisdment, on reconstitue la scene. II 6tait emportr
par
une erise ultime, car ii n'en 6tait pas A la premiere. Sur le bureau, son agenda, ou fidelement il note, chaque jour. et ceux
qu'il voit et ce qu'il lit ou entend, sans oublier d'y joindre se.;
r6flexions personnelles. Fiddle a cette habitude, les derniires lignes de la veille signalent sa supreme lecture : quelques pagede M. Guitton : Le Portrait de M. Pouget...
Ne a Bayonne. le 29 janvier 1885, M. Lordon fut admis h
I'orpheliiat de Camp-de-Prats, qui occupe la demeure historique et la proprible familiale de Jean Duvergier de Hauranne,
oiI le c68lbre abbe de Saint-Cvran, et Jansenius Btudierent avec
frendsie, de 1611 i 1616 (Cf. Orcibal, Les Origines du Jansinisme, t. II, p. 139-140, 143-145). Envoyv pen apres a l'Ecole apostolique du Berceau de Saint-Vincent, M. Lordon y poursuit brillamment ses etudes. puisqu'il les conclut (chose rare a cette epoque), par un baccalaurat avec mention. Recu A Dax le 18 juillet 1904, il y etait ordonn6 prOtre le 14 juillet 1912, par Mgr de
Cormont. Place en la province de Turquie. ii commence par trois
anrmes de Constantinople; puis par diverses pdriodes. il connait
A plusieurs reprises les maisons de la Province : Cavalla. Santorin, Smyrne et Salonique. C'est li qu'il se prdparait i reprendre allegrement sa besogne : car, au fond. malgrd I'usure physique. ii avait conserve son entrain, sa jeunesse d'esprit.
Cette surprenante mort imprivue et subite. dans une br~ve
halte du chemin, remet en m6moire le mot de saint Vincent :
finir au pied d'une haie, par charitd...
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FORT-DAUPHllN
Lu Croit dontinunt la rade : 25 mntrcs au-dessus de la mer
En bois de sanlal cilrin, 12 mtlres 70 de haut, ýrigke les D-t0
juin 1923, lors du jubile sacerdotal de Mgr Jacques Crouze;,
par les soins de M. Elienne Canitrot (au pied de la Croix;.
(Lire Annales, 1924, p. 403-408.)
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summet certiyineux de son eloquence spirituelle ; silence hero-iue qui
fut pour Ia Sainte tm veritable martyre.
Ce martyre s'lmpose & la mdditation. Il est rappeld une seule fois
par la Sainte, en une phrase prononcde peu avant sr mort : » Cette
statue a etd le martyre de ma vie. a
Qu'est-ce done que cette statue ? Et quel fut ce martyre ? Sainte
Catherine Labourd fut favorisde par les apparitions de la Sainte Vierge
en 1830-1831. La meduille dite Miraculeuse, issue de ces apparitions,
devient un fait accompti en 1836, quand l'autorite ecclesiastique, en conclusion de lenquete canonique ordonnee par I'Archevdque de Paris,
Mgr de Quelen, I'eut approuvie officiellement. Or, la Sainte vit encore quarante ans apres cette unnie de 1836, puisqu'elle meurt le 31
decembre 1876. Si la M.edaille Miraculeuse .est l'unique message livrE
par la Sainte Vierge t la voyante de la rue di Bac, comment expliquer ce martyre qui dare encore quarante ans ? Des deux choset
I'une : ou la Sainte ment (et toute so vie n'est qu'un cri contre l'absurdite de pareille hypothtse), ou le message de la Sainte Vierge ne
s'est point dputse par la confection et la diffusion de la Medaille Mir(culeuse.
Cette medaille, d'ou tire-t-elle son origine ? Du geste de la Sainte
Fierge, alors qu'etendant les bras vers la terre, jaillissent de ses
mains, de ses doigts. d'innombrables rayons lumineuz, en f/isceaux,
en torrents, et tels que la terre qui se trouve sous les pieds divins de
Marie, en est inondle et noyee comme en une pluae de lumiCre.
Est-ce 14 Vunique geste manifestd par la Madone ? Non pas. Un
autre le precede, alors que la Sainte Vierge tient entre ses mains un
globe qui est le monde entier, a comme si elle offrail A Dieu
t
, en
priant pour le monde entier.
Done, si la Mddaile Miraculeuse represente la seconde phase de
'apparition, it manque encore quelgue chose qui en reprdsente la premitre. C'est pourquol la SaWnte prie, supplie, conjure pour que soil
faite une statue, cello que t'on a Phabitude de nommer en France la
Vierge au Globe, en mnmoire et en enseignements perpdtuels de la
premiere phase de Vapparition. Mads personne ne comprend cette image
,ui est une nouveauld. D'ou le tourment, le martyre de la Sainte qut
rit, I'un apres l'aulre, s'ecouler les jours, les mois, Les anntes, sans
,iie soft ralisde la reproduction visible et accessible A tous du premier geste de la Madone, une teUe lacune signifiant que la part la plus
importante de la mission confide 4 la fille privilegide de la Charitd
',avait pas ete accomplie. Quarante arnnes passent ainsi. Et it taut
Utoregard tres penetrant, ce regard d'aigle qu'est le Pape Leon XIII,
our dissiper les cruelles oppositions qui se sont dressdes,.et pour rancgr la statue de la Vierge au Globe sous la protection pontific'le.
Ce tourment et ce martyre (qui t un certain moment devinrent
pour la Sainte une veritable agonte) s'expliquent d'autant plus que
'on comprend que, du point de vue essentiel de Vapparition. V'importance de la premiere phase Vemporte de beaucoup sur celle de la seconde, et cela dans le meme rapport qut intervient entre la cause et
t'effet, entre 'intelligence qui commande et le bras qui ezdcute, entre
le cour qui est tout impulsion gendreuse et le don qui nous est livrd
par cette gdnereuse impulsion. Sans la premiere ne saurait exister
la seconde.
Et dans la mesure que l'on approfondit davantage la valeur de ce
premier geste, ' on ne tarde pas a decouvrir au moins trois de ces
privileges cupitatx, au moins trots de ces grdees dent Marie est
< pleine , : p6tales qui s'ordonnent harmonieusement autour de tanthere de cette fleur tres pure et trcs blanche qu'est Marie ; autour
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plus p.rler ; la peine taiat peinte sur son. visage;. Mon enfant, me
dit-elle, le maonde entier sera dans la tristesse .... . El tpres, la ipaix .
El roici la seconde : " ... Oh ? qu'il sera beau d'entendre dire
Marie est la Reine tie l'ulivers. Ce sera un temps de pai., de joie et
de bonheur qui sera long. ... Elle sera portee en batti&re et fera le tour
dtu ilontde.

It est plus qu'dtonnant que preciseinent dans I'unique document,
destind aiu scul objet de faire edifier la statue tie laIierye au Globe.
la VoIante conclut que Marie sera porlie cotme an etendard et . feri
le lour du monde .. Evidenament, sous 1effriyie d'ane statue. N'est-ce
pas lt une claire allusion d la piergrinalio Marine ? Et ne nous domeI-elle pus 4 penser cette acclamation qui de I'une it I'autre extrtejitu
du imonde eclaterait, faisant resonner le noin ie Marie, Reine de I'Lnivers, scellant e depart , d'un temps de paix. de joie et de bonheur
dc(thine a une tongue duree ? Et'
quelle epoque, cet avenement ?
Quand le monde entier tiara 6te piong~ dans la tristesse.
L'dpoqune & laquelle decvtent commencer ces terribles bouleversements, comment ne pas la faire renonter loqiquemtent ) 1810, puiLqu.
It Sainte acait , Ires bien compris
quartinte ans ,, c'est-a-dire quarante ants apr's 1830 ? 1870 est en effet 'etincelle qui net l e feu aux
poudres tde 1914-1918 et tie 1i39-1915. L.e monde ful-il aiors vntiW-remenlt duns la tristesse ? Non. Le sera-t-il, ou est-il sur le poiint ti
l'dtre Y
En face d'une telle interrogation. t'homme d'etude ne pent qu,s'urreler en s'inclinant decant le myslare dle I'arenir. qui est dans lei
mains de Dieu seul. Toutefois. it est permis it cet homme d'dtude de
tirer une consequence consolante postunee aussi par la consideration
que toueses ls autres pridictions de ces documents se sont peu d peu
avteres a I'exception, jusqu'ici, de ce . temps de paix -. La consequence est celle-ci : si du caeur de tous les hommnies eclale le plus
haut vers les cieux l'acclamation de Marie Reine, cela signifie et prdsuppose un mouvement d'aniverselle reconnaissance, parce que, elle,
la tres sainte et itmaculee Mere de Dieu et des honmmes, nous aura
mistricoirdieusement sauvds.
3 dccembre. Solennite patronate de la Propagation de la
Foi. En ceite fele de saint FranCois-Xavier, les oeuvres missionnaires et leurs sympathisants se retrouvent b la Madeleine, pour
la priire et le souvenir. Le P. Neyrant, premier assistant des
Spiritains, rappelle, en son allocution, les besoins et les consolations de I'Afrique Noire, tandis que les chants de la Schola martiaie des Scholastiques du Saint-Esprit s'epandent dans le cadre riche et tarabiscotl de ia belle 6glise napol6onienne.
5 dccembre. - Sur les onze heures du soir, en la gare SaintLazare,.suiv\rat le programme minute, le deuxiime train-paquebo• du Libertd ramine Notre Trbs Honor6 Pere et son fidcie com-

p;iunon de route. M. Dulau. Les santis

sont bonnes. La d6l6ga-

tion qui, sur le quai, accueiile les voyageurs, profile de rapides
1chlanres de vues et des comprimds d'impressions. Elles sont ex-

rellentes. Puis, rapidement, comme si rien n'tait, aprbs ces trois
mois d'absence, vers niinuit, nous reintigrons tous le cadre familier de la Maison-Mire.
17 dccmbre.-

En ce troisii'me dimanche de I'Avent, M. Des-

met cdl&bre sa cinquantaine de pritrise. Le 16 dicembre 1900, en

effet, en la chapelle du Berceau de Saint-Vincent de Paul, des
mains de Mgr Geurts, Vicaire apostolique de Young-ping-fon.
il recevait le saccrdoce. M. Desmet, depuis plusieurs mois, fai-

-
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l
professoral de IEcole : ii deoait v
-ail ulu-i piartie du cirp
poursuiltre son. lue'eux Jd.-oueienit jusqu'en 1919. A cette date,
le Semninaire acadcniique de Lille recourait a son zele, a son savoir : ii s'v d&pensa jusqu'en 1947. Et voici qu'apres un rkcent
triennat A StruasA- urg. la Mai'-on-Mere possede M.. Desmet. depuis quelques irois, a I'aurore de sa quatrieme Rtape aposto'ique. Que Dieu la fasse longue et fructueuse !
25 dCcembre. - .Noel. Affluence et offices traditionnels. Pour
beaucoup, Noel, religiuuseiutnt parlant. c'est la messe de minui.
Aussi. pour cette assistance compr1esee. quel bien de parvenir
a la faire prier et chanter ! Pour l'instant, cette annie encore.
elle 6coute et re;arde, pieusemien nt d'ailleurs.
31 decembre. - Dans !a derniere nuit de 1950, vu 1'Amnde
Sainte, a nouxeau la messe de minuit est autorisee. Pratiquement,
apres les offices du dimanche 31, quelques Counmunau.ts principalement uliisentu
cette concession, surtout qu'h s'en tenir aux
rubriques spfciales, it faul deux heures de prieres en commun.
Pour quelques auttes rai-onsi
aussi, I'aXsistance est chez nous.
rclativement modeJsie si on la compare i fenvahissement de
niniuit a Noci. Cette messe mlarque ei s.lue la rentrde dans la
seconde rnoiti' dlu xx* sicele. Dieu nous garde !
F. COMBALUZIER.

MONSIEUR ED.MOND CRAPEZ
1878-1919
Le 11 juilet y199, dain- !a chapelie du Smrninaire SaintVincentt.
Gentilly, cn presetie rlune belle couronne do jeunes
ut d'anciens, le Superiieur. .M. Edmond CRAPEZ. faisait benir par
un jeune prflire ,rrIti de la mais-uit, une statue de la Vierge Puis.ante et une autre- uc sainte Catherine Labour6. 11 avait lenu a
eriger ceadeux ];nag s,i
l'occasion, pensait-il, de 1'annee maiaiue ; n:ioai en r
*t dan' i- dessein de Dieu. afin de laisser
0.-iti,
uans ceile
qu'i aii:ait, un monument de ce qui a ktd
Tcu\ie
\:\';iueL:! i'a.;e -i s-a
vie : a civotion a .Notre-Dame, et le culte
- :a .Mldaic!e .lira uleuse.
Ce!te cir!mionic devait, issi bien, etre sa derniere joie sur
I. terre : peu de jurs aprzs, 13 mal qui le minait sourdemen'
a;!ait ecater et Ie conduire. en que:ques semaines, des imags de la terre ha
.
aiiIt du
td cl . Pour tous ceux et toutes celles
oui, dans nos dru.x
!ont connu et ont, en grand
lConi:muaut"s
ciumbre, bien!ici.-i d-eso dievouie-ent on voudrait faire revivre
ici I'attachante p:Iyziono ie
evo t servit l u r *de Marie et
de ce bon fils de sint Vincenr
. --
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:878-1903)
C'ens en pri:n- mnis i, ,larie qu'il naquit. le 18 mai 1878,
dans
vieit
i.
Q'vy (N.ord). Toute sa vie, il devait
rester tr.s atai:. a cc ii coin de ter-'. attentlif
atrecueillir
dans ses, nt- :: ninus dltaiis que les hasards de l'aetualitu
n
s
apporant
portaent ii ae: mnisante, o n eoquat, avec un sourire ravi,
-e'ant que qie co llpatriote soudain rencontr6, e cadre
de verdure el .eu .iel:.:
PlnipariS de son cher I.e Qtuennv. Sil eyt c6d1

A de pressantes instances, ou simplement obei aux attrails de
sun cceur. il ect pu trouver de multiples occasions d'aller raviver ses souvenirs d'enfance. Mais MI. CRAPEz ne s'coutait pas et
sut se refuser la joie. jugee trop naturelle, de ces frequents retours au pays.
Son pEre, Edmond Crapez. exercait la profession d'horlogerbijoutier. C'est done dans 1'entrecroisenent, joyeux on graves,
des tics-tacs des montres, des r6veils et des pendules que i'enfait
devait grandir. Ses familiers aimaient a rapprocher de ces impressions premieres, non point certes son culte de la rdgularit6,
di A des raisons autrement profondes, mais son besoin quasiphysique de l'heure precise : souvent. par un geste instinclif, ii
avail sa montre h la main, et quand parfois l'horloge du Semiuaire. qui se faisait vieille, se d6traquait, il eprouvait un v6ritable malaise, jusqu'h ce que mouvement et sonnerie eussent repris leur rythme normal. Nous lui disions alors, pour le taquique
ner - car. grace A Dieu. il comprenait la taquinerie, c'eait le diable qui, jaloux de sa paix, cherchait a la troliler, en
faisant des siennes parmi les rouages et les poids.
Sa mbre. Jeanne Payen. lui fut enlev6e tres tSt ; ii la perdit,
aiors qu'il n'avait encore que neuf ans. Nul doute. cependant,
qu'elle n'ait eu le temps de lui communiquer ces impressions de
vertu et de pidt6 qu'on ne prend bien que sur les genoux d'une
m6re ehr6tienne et qui devaient le marquer A tout jamais. Elle
etait, aous dit-on, la bont6 meme. Quant au pire. il avait une
foi profonde et desirait donner ses enfants & Dicu. Pris d'eux,
une grand'mere maternelle igrenait chaque jour son rosaire a
]'intention de la famille et, en particulier, de ses petits-enfants
Edmond et Henri, << afin. disait-elle. que vous deveniez un jour
des Cures d'Ars n. A distance enfin, une tante, Fille de la Charite, Seur Payen, qui devait mourir Sup6rieure i la Villette,
suivait avec affection la jeune nichde, et, ala mort de la m6re,
reduubla de soins pour ses neveux. C'est done dans une atmosphere de tendresse et de piet6 que baignera 1'enfance d'Edmond
la vie.
et que son Ame s'ouvrira
En cl9r6tiens attentifs, ses parents le firent baptiser dEs le
lendemaiL de sa naissance, le 19 mai 1878. Sur une image ou ii
a notd les grandes dales de son existence, celle-ci figure la premiere, avec cette mention : c<Le baptime est la plus pricieuse
perle jetde au fond de I'ocean de la vie. i Chez lui, cette perle
allait 6tre conservee avec un soin jaloux, et cette grace initiale
irait s'epanouissant d'abord dans la tiddeur du foyer familial,
puis. quand il fut en age, a 1'6cole des Freres du Quesnoy.
Ces bons 4ducateurs ne manquerent pas de remarquer le
petit Edmond, si sage, si appliqu6, qui allait sortir de chez eux
avec le prix d'excellence et la m6daille d'honneur. Plus encore
durent-ils etre frapp6s par sa pi6td, soit dans le train courant de
la vie. soit a l'occasion de sa premiere Communion, qu'il avait
faite le 30 mai 1889. Ils le trouverent meme si enclin aux choses
de Dieu qu'ils penserent trouver en Jui une recrue de choix pour
leur Institut. De son c6t6, port6, par un precoce attrait vers la
vie de ragle, de travail et de pidt6, il ne songea pas A chercher
plus loin : la vie des FrBres s'offrait i son desir, ; l'acceptait
avec joie.
Dji' date dtait prise pour presenter le postulant au cher
Frere Visiteur. qui 1'admettrait au noviciat. Mais, en fait, c'est
ailleurs que Dieu avait marqud sa place ; et, comme il arrive,
c'est par un incident insigniflant en lui-mdme que la Providence,
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calaire,...
1) Ces quelques lignes sont rdtvlatrices : ce grand
rhitoriciein est ddej une imue intdrieure. i la pitde profonde et
convaincue. Ajoulons que ceux qui ont connu M. CRAPEz, beaucoup plus tard, retrouvent dans ce portrait des traits qui les
ont. a leur tour, frappes : sa cordialitl,
son sourire reser\d devant
ce qui choquait ses idees. sa piilt eucharistique et ces grands
signes de croix que, sur son lit de malade, ii fera avec un si
profond respect, avant de prendre quelque potion.
De 1893 a 1896, M. CIAPEZ fit done a Cambrai sa secoud.,
puis sa rh6torique et sa philosophie, courannnes respectivement
par la premiire ct la seconde parlie du bacealauraat. II avail
maintenant dix-huit ans ; dans quelle direction allait-il s'orieuter ? Jusque-lA. selon I'usage cambrtbsien d'alors. ii n'avait t(d
qu'un a abbe, intermittent, e'esl-a-dire que, les dimanches et aux
jours de communion, ii avait revtu la soutane et le surplis de&
clercs pour la messe, quitte a redevenir. aussilOt aiies, pieux
laique comme axant. L'heure 6tait venue pour lui il'Rte clere
definitivement. Coimment et pourquoi le devint-il dans ia Congregation de la Mission ? Tout d'abord, assurdment par un oong
travaii de la grdce. qui lui avait mis au ccur de si bonne heure.
conlne on I'a vu, V'attrait de la \ie religieuse, le &dsir
d'une
exislence plus tolalement donnie, dans le brisement pius complet
lies liens qui railachent au siiele. dans le renoncenmen. la pau\rete. lobCissance. Apres cela, si son idial prit figure concr'ile
dalis ia famille de saint Vincent, la tante Fille de la iiarit6 n'v
fut pas Ilrangere : ses priires, son discret cnveloppement, peuteiý:e, son excnipie surlout, contribuErent A la lnaissace de cetct
resolution. Quel service elle a ainsi rendu i la Conmmunaut6 !...
Seules. l's inlomibrabl-s Filles de la Chariit qui ont btndficid
du minisere de M. CRAPEZ, on, sans le <onnaitle, ont reVu ie
ray<nncmerit e ses cpdlfrenes,
de ses artt:les et de ses livres.
pourraient le dire.
Un menu fail \int corriborer rctte orientation. Au cours
d'une mission donnde au Quesnoy par les Lazariates. Flun des
Missionnaires, s'avisa que i'rglise avail besoin d'un serieux netloyage. Sans penser plus [.,in, it s'arma d'u. baiai et entra \igoureusem•ent en action. Obicur temnoin de cette besogne, M. CRAPEZ
en fut frapp6 ; ce zsle pour la maison de Dieu. cette bonne simplicitd du Inissioniaire qui, sans facon, mettait ia main a la
pate, 1'idifircnt. II com:para cette attitude A celle du clerg6
paroissial d'alors, facileinent compasse et distant, et plus souveni
gantd que les nianches retrousspes. Plus que jainais, sous I'action
secrte de la grAce, qui utilise tout pour ses tins, ii se sen.it
attird vers la Congregation de la Mission. Desireux cependinr.
d'itudier serieusemeut une question si grave, il demanda a M.
Villette. superieur du grand seminaire de Cambrai, de lui corninuniquer nos regles. 11 fut a jamais seduit par le parfuin d'dvangiie qui s'en digage, et que bien des fois, il s'est plht A souliginr.
En particulier. it y gouta le chapitre II, a des Maximes deango.
liques ,,oi, plus tard, il mnontrera avec raison la quintessence
de la doctrine de Notre-Seigneur.
Ayant done soilicit6 et oblenu son admission au S6mniinaire
interne, il arriva A Paris. Ce ful. comme il se devait. pour ure
ft[ei de ia Sainte Vierge. Notre-Dame des Sept-Douleurs, alors
I) Lettre de M. le Vicairc

I. CRAPEZ.

general Bouchendomne A la cousine de
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et~iebrtcole triisieine dituanche de seplep2ibre. Apr&i3 quelqucjonir, die reiraite, ii Rtaitl le 21 _eplexnbre 1896. ieu au Iwrnirt
des Siriiinajisles de la Congrt;gatktn tie la lfission. II appartai!
a son noviriat le..1ispositions tes plus favorabhes pour en firer
parti id.al
WM Id Ide \ertu, ddsir de Ia peifection ei de Ia \'"
intbrieur(% -'3n~iositý pour ripundr'e aux dosseins de DiCU
Avouoits-le tt'utefcois, it coimut un instant de d&sarroi et sc
tuouv a conli~l. 41
Lpy . LI legilue
plantureux du Sant Lazare
de c'es tei"ps Iiiintaius 't cloqua. lui qui re~ait eFune vie martiliie. luis. (Wisncette grande maison, oti iiftc coimaissait personne.
)] Z1enelitit cfahorf l vseuli Son (( ange ). N.C.F. tie Vienne, deveiji
deptits Mgr de Viennie, . tait rlservii et piesque fIijl ; iai-nif~fe
d-tait vinzoiic6 dants sa tiumdii6 ; s(- jeuties Ireres, peut-Olre
encorle itieparfaiktonllut iiiitii3s aux dUiicates jrjrtnancez de ]a
eh-iritb.
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mLoIfhxd -e daas
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gris.as... Itoucuctniomnt t- Mlazzudoin se troul a Ut. Ce v~iitrabip
prtfrel.
uiltril ; Si3ieinlaire ; ciuquanle ails, apri
un fruclueux
loii.i
esit uliecr. avait !a pcrspicacilt
tie I'expj?6i6eice et du
ccur. 11, xi-ia I(iiilce
e
abbý repli6 stur Iui-ni½ne,
1Pinterpella
av -c une ioadeur rordiale et Ik fit entrer dans le arrand courant
oe la comrnunautoi.
La 1glae 6tait rompup ; elle ri devait plus
se r:effrwr
:
At. Cntpwzw. sans Cýtre jamais on explmnnif. sera toujour:

tress agvr-b!e i ,ixrme :o-ec sos

meifrO-es.

Sa vie ;in Sdminaire s'kiiula sans histoirv, B poine rnarqu~e
par los modestes charges du lieu . iacristain ou
on Soin de S&mi-

naire,, Mais 1'atmospih're dt pietl.
de recueillement, de r~guiaritV te c4-- anntcs be~nits 6tait tres exactezient, celle qui lui

convenait. II S'y 6panouit done. sous fe seul regard de Dieu.
vt posa dans son AIme ces assises de vertu dent 1a suite devait
inonlrer I'ampleur et Ia solidith;. En m~me temps, sous h'excellente impulsion Alu Directeur, 11. Louwyck ii s'adonna, avec ses
freres, hi des eltudes approfonidie et personnelies sur saint Vincent, et sur Ia Congnrgation. Nu! doute qu'il Wait pris, I cete
exerrice. cc gofit des travaux prlcis et fouilhis, qu'iil gardera
tou:c sa vie. II en xa)oeirya un souvxnir Icconnaissant et admi.
ratif pour NI. T.ouc-wck. et ili trouxa dans les notes aloms aceunrmhkl:.:uone mine que, einquante ins apirs, ii lui arrivait encore
d'fvxploiter.
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lPasse aux ( etudes n, it parcourut le cycle thdologique d'alors.
qui durait trois ans, avec le serieux, 1'application, la m6thode
dtjh, qui resteront sa marque distinctive. ParallBlement il exergait la charge de ceremoniaire. dans ce Saint-Lazare out les grandioses cdremonies se reproduisaient frdquemment et etaieni
accomplies d'ipecccable fawn. 11 en garda, pour sa vie, le goit
de s'acquitter lui-iienme avec aisance et perfection de toutes les
fonctions sacries. Enfin et suitout, il connut, pendant cette
pdrode. la joic sainte et enivraiut de's grandes ordinations, qui
se succdd4rent rapidement pour lui : sous-diacre, le 9 juin 1900,
diaere A la NoBl de la mtume annde, prctre enfin, le 1"' juin 1901.
Sa discretion n'a lais4d fillrer jusqu h nous aucun des sentiments
profonds qui l'animn~rent vn ces jours, pas plus qu'a celui de sa
premiaire messe. Mais aucun de ceux qui Font connu n'h6sitent
a penser qu'alors ii se livrait tout entier A Dieu, pour ktre, entre
ses mains, l'instrument docile, le pretre totalement donn6 que
nous le verrons Atre. Pour 0tre poslerieure, I'image-souvenir
qu'on a ddja mentionnme, n'en traduit pas moins avec exactitude
ses dispositions A cette epoque : ( L'esprit de Dieu, y 6crit-il,
s'est repose sur moi. Je reux,'ma vie entiere, etre l'hostie immolde t I'amour de Jdsus par le Caur de Marie ,.
Il ne devait pas etre appliqud immediatement au ministere.
Les godts et les aptitudes qu'il avait manifestds au cours de ses
etudes ddcidereni les Supdrieurs A l'envoyer N Rome prendre ses
grades ecclesiastiques. II passa done deux anndes dans Ja Ville
eternelle et ii y travailta fernie, A son ordinaire. Quand il en
revint. en juillet 1903, it en rapportait une rmoison de dipl6mes :
rctorat en thdologie doctorat en philosophie, licence en Droit
canon. II Ctait arme poui faire un brillant professeur de GrandSeiuinaire.
II. -

LES ANXNES DE PARIS

(1903-1914)
Des Grands seminaires, helas !... la Congregation 6tait prdcis6ment chass6e a ce moment-lA par la persdcution combiste. La
mort dans 1'dme, les confreres devaient quitter cette neuvre de
choix.
Beaucoup s'expatriaient et portaient leur ddvouement h
I'e t raniger. Le T.I.P. Fiat pensa un moment leur adjoindre le
nouveau docteur. Oh 1'enverrait-il ? En Chine ? Au Br6sil ? Les
deux noms semblent etre venus sur le tapis. Enfant d'obdissance
et de renoncement, M. CRAPEZ attendait, dans 'indiff6rence surnaturelle, la decision de son Supdrieur, prit. s'il le fallait, &
partir au bout du monde... En fail, son obedience fit commencer
et finir son voyage au 95 de la rue de Sevres, of il etait nommd
Professour de Philosophie et Sous-Directeur des Etudiants.
Ce que fut son enseignement, des gendrations d'dtudiants
pourraient le dire : fouill6 et clair, s'exprimant en tableaux
synoptiques oil Btait soulignie 'ossature du mamuel et condensfe
sa substance. Dans ces annees flivreuses, oit se faisait un bouillonnement d'idees, pas toujours orthodoxes, ii sut se tenir A l'abri
des engoueinents comme des 6troitesses. Docile aux directives
de PEglise et suivant d'ailleurs sa propre pente, il choisit pour
guide saint Thomas, a qui il resta, toute sa vie, fortement et
presque passionn6ment attache. Mais ii savait en m6me temps,
prendre contact avec la pens6e' moderne, et il faisait b6enficier
se, dlAves des lectures abondantes et vari6es qui le tenaient au
courant de tout ce qui intdressait la vie de 1'esprit Jusque dans
les derniers mnis de sa vie, ii gardera ce besoin de a s'informer n,

-- L2dunt tiioiunent le cI tanttaine de coupures sur kes -ujets les plh:
disparates, qui gtiilent ses dossiers.
Ses fonictions profevsorales n'absiorbaielnt pas toute son activit6. Outre Ie rOle de Pr4fet de chleur qu'il assuraii el qui n'tlail
pas une sinrtcure. ii exeryait chaque semnaine. A la Villette oil -a
tantce lait -uperieure un nininistre sacerdotal reguliel. Surtou;.
sn demandde au conlfesiomnal. soit par des
il etail de plus usn
Filles de la Chiaritt. soit par lde-personnes du inonde. NO- pour
la direction, ily ful, en effet. rapidemient appr-tci. Un trait, qui
se situe h cOtte t-pquI.
esti caracitristique de la fauon dont i!
rayonnait. I'ne braxe title, domestique dan- une grande fainil;
buurfeuoise, s''tait par hasard aldres-te i M. tCHAPEZ. Lui qui.
en I-onin(IP -sU!Inialur, nie regardait pas aux conditions sociale-.
naias aux ane, et s'acquit
acqui
de toutes .ses- fonctiuus avec i:
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qu:!; ! et ;ani apinP , ii il;.t en-orý' eP uide et 1'oracle de I:
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campagile die(jentiivy 'is -'y nrenaient ilors -non o onine par trois.
sous I'ei! sirca"stique des Iarisiens antic(l-dricaux du teinps . O.
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de Marie. Toute la suite de son existence dtpend de ce cloix du
T.H. I'Pre et de I'acceptation tiliale par aqluelle ii y rtpiwndit.
II s'attela & cette besogne comme r toutes les autres : avec
activit6 et avec mWthode. Trbs au courant des exigences de la
critique historique, it se documenta avec soin, compara et contrOla
les pieces, fit le voyage de Fain-les-Moutiers. Sa compftence en
philosophie et en thdoIogie I'aida a parler avec precision et prudence sur un sujet delicat. Aux ressources humaines. it ajouta
celles du ciel, et on nous I'a montre, dans I'Echo de la MaisonReuilly pour y prier
Me.re (octobre 1949. p. Z63), se rendanlt
devant le tombeau de Soeur Catherine, et comprenant Ih i qu'il
recevrait une grace particuliire pour mettre en lumi•'re ia voyante
de la rue du Bac 1. II n'est pas douteux qu'il a'ait serblablement
fait de longues stations dans la Chapelle des Apparitions et qu'ii
n'ait prie son livre, a mesure qu'il le composait. C'est bien pourquoi sa , Vendrable Catherine Laboure ) parue en 1910 chez
Lecoffre, dans la collection des , Saints , est un monument ddfinitif l6ev hAla gloire commune de Marie et de sa Confidente.
On a pu. depuis, y ajouter des enjolivures. on n'a pas eu a faire
plus solide, ni plus rdifiant; et, pendant longtemps et pour des
ames innonmbrables, it a et6 le vehicule de choix qui a fait
connaltre et aimer Notre-Dame de la MWdaille Miraculeuse et
sainte Catherine Laboure. I! est regrettable que, malgr, tirages
et traductions, 1'editeur n'ait pas cru devoir le publier A nouveau. M. CRAPEZ en souffrait et il se proposait de confier & une
autre maison son travail, remaniE et enrichi de tous les details
-veilleet de n6ditation avaient
que quarante ans d'attention
ajoutes a sa connaissance du sujet. C'est A quoi ii eat vraisemblablement occup6 les vacances de 1949. si la maladie et la mort
Du moins. ces tresors n'ont-ils
ne l'avaient brusquement arr&tt.
pas 6td totalenient perdus ; car it en a lib6ralement fait part A
quiconque a voulu dcrire sur sainte Catherine ou sur la M6daille.
et l'a consult6.
.En 1913, ii ajoutait A ses autres occupations celle de SousDirecteur du Siminaire a Saint-Lazare. Mais il ne devait pas
1'exercer longternps. Dbis 'ainde suivante, la guerre survenait
el entrainait pour lui, coinme pour tnt d'autres, de sensibles
contre-coups. Le personnel de la Maison-Mire s'6tant trouv6 disI.
fut envoy6 dans cette derniere
GAPEZ
perse Ou replio a Dax .
ville, A notre maison de Notre-Dame du Pouy, pour y poursuivre
]'enseignemeit de la philosophie. Deux ou trois feuillets de notes
intimes. - les seuls a peu pros qu'il ait laissi subsister, - nous
permettent de p6n6trer un peu dans son Ame a ce moment-lA.
in jour. nous le saisissons dans la ferveur de sa meditation :
e matin. A 1'oraison. contemplation. abimn en Dieu . Une
Ce
autre fois, il s'attarde avec complaisance a relever les ddtails
ala maison de la Sainte
de la maison de Dax qui y r6ve•ent
Vierge ,, et il exhale ce cri : , Puissd-je, 6 Cceur de Marie. te
mieux connaitre et aimer. te mieux faire connaitre et aimer..."
S'il rdcite l'office de la DWdicace. son coeur Ie ramine. conime
I'aiguille aimantde, vers ce pble de son Anie : a Domus mea domus
,rationis vocabiter... Ma maison sera appelde maison de priore ,.
Cette pensee me reporte vers le Cweur de Marie : ( In ca omnis
qui petit accipit. Quiconque y demande recoit N. Mais surtout, A
!a date du 8 novembre 1914. cette rdsolution : a Concretiser tra'aux. Le centre : le Ceur de Marie, dont je suis et veux 4tre le
I'rtre ". Ce dernier mot est rdvdlateur d'une pensde qui ira
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envahlissant le plus en plus son Ame. d'un idtal qui sera le moteur
secret et puissant de toute son acti\it 'Nacerdotale. Et voici que.
des le surleudemnai.n il entrevoit une premiere rdalisation de son
dessein : , J' me suis mis I'teuvre et me sont apparus les premiers IEnlaulenjts d'un petit Catichisme du Cwtur de Marie. II y a
longtemps que je r·re la composition de cet ouvrage... Je vai,
m'y plonger. m'y delecter, m'y etendre... C'.ot fait. j'ai commence
cette petite Somme thdologique du Cuur de Marie... Ce sera une
dtude de la Vie surnaturelle a I'kcole et dans le Ccur de Marie...
Ici, je pourra;i cuisulter la Somme. Suarez, etc... C'est un immense
horizon qui s'ouvre devant moi....
Ce desse.in i allait effectirenent le realiser. et, en 1918.
ii pourra ofrrir- son <euvre au T.H. Pere Verdier. et elle sera
pour lui-iiumte. dans la suite. une imine inapuisable dont ii monnaiera le metal en cent fa<ons. Mais, pour le mener A bien. il dut
faire appel h tuute son activith.i
toute sa tenacit6 aussi. car le
calme de Dax. sur lequel il avait comnpt6 lui fut soudain refuse :
de nouveaux rernous i'emportaient dans leur tourbillon.
Ill. - LES AXNEES DE GENTILLY
(1915-1949)
DIs la tin de 1914, en effet, des questions militaires a regler
le ramenaient k Paris et finalenmnt le conduisaient a Gentilly,
transformn en i~firmier de deuxieiie classe el affecti comme tel
I l'hdpital auxiliaire n° 88 qu'etait devenue la maison de campagne de SainL-Lazare. On devine ais6ment que la metamorphose
du profes•eur en militaire (tait et resta toujours tres imparfaite :
le front de I'eelr6siastique faisait, de toute part. bclater le masque
du soldat; la tEte trop habituee A la harrette portait mal le kdpi;
la capote prenait vaguement tournure de soutane el. dans le
m6tro, 'air anornialement recueilli de linfirmier le dnoineait
a tous comme un , curd .... C'est qu'il prenait souvent le m6tro
A present, le bcmn M. CRAPEZ... Le premier 6moi passe, et la guerre
se prolongeant., un maigre lot de smminaristes et d'etudiants
4tait venu de Dax, - et il leur fallait des professeurs. On songea
naturellement i. M. CRAPEZ pour la philosophie et, entre deux
tournies de saile ou deux redactions de rapport, il partait done
aver son insiparable ~erviette. bourrie de notes, de synopses,
de :ene:u san? i)r!cer de sun Reinstadler. le manuel d'alors.
Ar:ri<. A Saint-i~nVe, ilse 'aufirait dans une chambre, troquait
sa capote cont:ra u". douillctte, puis, souriant et rajustant ses
uttr.'tles d'•ns u
,:e:rt famiie:;r il se prtsentait devant ses l6,ves
avee !a poluatUii. dlies heureux jours de la paix.
Qua;nd cellP-ci revint, eile ne ramena pua M. CRAPEz t Paris.
.no n i;•i-:lAe
-i,:le de son existuene ailiit s'ouvrir. Elle lui
avait it4 mryste:i'usaemwent annoncee. Une des ames qu'il dirigeait,
do;t ies eonnir••iications soigneolsereinnt conservees par lui
s',c1heloanent dp 1917 a 1920. !ui fit sivoir, des avril 1917 et
d<as Ies iis
qIa suiv!rent qu'un petit siminraire, pour jeunesei.s et \ocationis tardives. serait 6tabii h Gentilly, que ce.
':rait t lui qu-n -erait cnfiee la dilecti&n at que ce serait
i'euvre .. londkiuentalo
i aquelle ii devrait se donner. Dans
le iPmvlme tQ,.i
o n !i inl"'q"•nit se1mnblablenmnt qu'il devait"
prep;irer unc n e uvainf I e la Midailie Miraculeuse car ii serait
:apeht a i.isle
is
* l 7a prmche r , pi-11I rnemplacer un confrere
d "l)Tar!i. 1etl'n d.rn re aMonce se \vrifia. en novembre
1918.
Ei,:nt3l apr.., a, p!.eiGrre ralisa
rs
it son tour : le T.H. Pre
.. i::nia.
:..
,.,nvr
;i9,. 1M.CRAPEZ j forganiser l'6coe.

apostolique de GentillH.
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o'uverte dabord pour des vocations tar-

dives, puts egalement pour le cycle naormal des etudes. Ce n'est pas
le lieu de faire 'lhistoire de cette maison: notons seulement
qu'elle resta longtemps simple fiiate de Saint-Lazare et que
M. CRAPEZ, tout en exercant is cilarse d'un superieur, 2'en requt
le titre officiel qu'en 1943, pcqute cil le seminaire prit son
existence pleinement autonom.e. Ce ulinous intdresse davantage
ici c'est son comportement dans be giuarernement de cette maison
et dans les multiples autres cet~res qui rempliront les trente
anndes qu'il va y passer.
1) M. Crapez e, le Seuminaire
En homme surnaturel qu'il tSail et en bon fils de .aint
Vincent, M. CRAPEZ ne se considra ja-ntais conmme le maltre sans
contr6le de sa maison. II fut, an contraire, trbs attentif aux indications des Superieurs nmajeurs el tr.s docile t les respecter ou
a les executer, mnme lorsque les rmesres prises pouvaient 1'entraver. Jamais non plus, il ne chercha a peser sur leurs decisions,
pour obtenir ou doarter tel ou tet pl'acement. Tout au plus,
comme la Regle mmnie y invite, laissa-l-iil entendre, et avec quelle
discrdtion ! un timide ddsir A ce sujet.
Quant aux confreres qu'il avait sous son autoritd, ils ne
sentaient guere sa directioc. Novus u.e
sarons s'il a janmais donne
un ordre au sens rigoureux du ma ; rtst a peine s'il 4priait ,
de faire ceci ou cela : if prebfarail eore exposer telle ou telle
necessitd b laquelle il fallait parerr, pais laissait la -n~drositW
de son interlocuteur le soin de tirer Ia conclusion. La m6thode,
peut-etre discutable en .oi, ctail si biea en harmonie avec toute
sa personne et, par ailleurs, it etait si p•ein de delicalesse pour
ses confrBres, qu'on se serail reproch' de le peiner de ne pas
i6pohidre & son attente muette en 9orte que, finalement, chacun
s'empressait pour procurer le bier coinmmwun, sans regarder A sa
peine. Les gens du imtier aimelltirunt ais6ment que c'est un
assez beau resultat. Pour ce qui eal du rilatn ordinaire de la vie,
il 4tait I'affabilite meme, a I'occasion la boat disorite, ingdnieuse
a aider ou simplement i faire un psaisiTr, et en tout temps la
simplicit6 et laisance dans les rapporls.
Avee !es nuances qu'impose la inature des choses, it gouvernait de meme les enfanLs et les jecneis gens: moins par voie
d'autorit4 que par la persuasion et pair le rayonnement de
'exemple. La vendration qu'il inspirait, sa pidti mariaie, qui
attirait sur son action des grAces surabondantes, tels etaient
assurdment- ses moyens essentiels. Pour nr••re pas catalogues dans
les traites pddagogiques ils n'en itlaieot pas moins efficaces
el suppldaient A ce qu'un technicien soiurcileux aurait pu trouver
&redire dans les m6thodes de douceur de M. CRAPEZ. II n'ignorait
pas totalement, du reste, Fart des rdprimnandes ; mais il se gardait de les faire secihes et mortiliantes, oa d'y procdder par entrainemer;t naturel. C'est que, se gouvernant par leI.'vues de la
foi, il traitait avec un souverain respect les Ames es les vocations, et ii se Iit reprochd comme un,crime d'avoir brusque ou
bless6 quelqu'un. Aussi n'intervenait-il s;t5ivnrement qu'apres une
more reflexion et beaucoup de prires~. Failte dans ces conditions,
la semonce avait chance de porler des rruits. Ses avis, ses predications, ses lectures spirituelles compiultaient son action privee
et sa vie iilustrait le tout. Aucun de ses .ain:iens ne nous demenitra, si nous avangons que c'est en lui qua Ilewr est apparu l'iddal
du pr&tre et du fils de saint Vincent et qu'il est, pour eux, un
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:eamument rii-digie- par quelques-unes de ses syndiquees (3;. A
!insligation de la Respectable Steur Roellinger. nous permettent
do le suivre dans ce domaine.
La fornationtse donnait dans des journes inensuelles, dans
un Congrifs annuel, dans des sessions d'Etudes egalement annuelles. dans des cercles d'etudes, des cours suivis. des cours
p,,ur- les jeunes, des retraites et de recollections, enti par la
revue a Les Abeilles ,. organe du Centre de formation sociale.
M1.CnAPEZ ni'a videinnent pas assure A lui seul une tache aussi
vaste : mais, par ses cours, ses allocutions, ses discours d'ouNerture on de cluture, ses pr.tdications, ses plans d'ktudes, ses
articles, il en a assume une part trbs importante.
II avait acquis dans ces matieres une competence trbs sdrieuse et il faisait lbendficier ses auditrices des richesses d'une
information sans cesse inise a jour, conime aussi des lumieres
que lui valaient ses solides etudes philosophiques et thlologiques. I1 savait &clairer les fails par la doctrine, rattacher les appliications praliques aux grands principes chrctiens et, inversemient. nmntrer les repercussions cuncretes que ceux-ci devaient
avoir dans les relations sociales et dans l'organisation chrdtienne du travail. Aussi ses cours 6taient-ils vraiment formateurs et r6evelerent-ils t beaucoup leur vocation sociale. Actualite, doctrine de fond, note chretienne, note mariale, s'y enla.aient harmonieusement, et telles de ses syntheses sur a Quadrageitmo annoe , en 1932 a laissd un souvenir ineffacable.
Ses articles dans , Les Abeilles n, par exemple, sur l'organisation corporative, en 1935, furent aussi particulierement goltts.
Ses auditrices et ses lectrices lui sont rest6es profonddment reconnaissaites. a J'ai, grdce 4 lui, dit I'une d'e!!es, acquis
une formation qti m'a servi et me sert partout... C'est lui qui
nous a fait itudier i fond t Rerum Novarum ,, et a QuadragesiIll anno ,... 11 sera tonjours jpo'ur' nous un modele ae saintled;
parler de lui swas parler de la Sainite Vierge est impossible ; ear
jauais ii ne fit un cours ou ne parla, en public ou en privd,
saus parler d'Elle ct se monlrer son fits aimunt. II nous fit aussi
beaucoup aimer saint Vincent, dunt il est pour nous la vdritable image. Nous lui awons donne beaucoup de travail, alors
qu'il en avait dejr taut ; puissent les petilts actins que nous
faisous maintenanti yrdce 4 la formation refue de iui, lui etre
une douceur de plus dans son paradis qu'il a si bien gagnd icibas. , Et celte autre. qui ne manqua pas un seul de ses cours
des jeunes : a Lorsqu'on 'abordatt, on arait l'impression d'approcher d'iun saint, lant il semblait ciere dans le surnaturel. Et
pourtant il savait si bien redescendre sur la terre, pour se mettre d la portee de nos paucres intelligences... Ce n'etait pas
seulement avec intrdet que jaimais suivre ses cours et causeries
du deuxi'me samcdi, mais, c'est avec une veritable soif que
j'attendais ce jour... On avail nettement notion qu'on ailait s'enrichir de quelque chose... Quels horizons nous a ouverts son
inscigpement a la fois marial et social !... Puissions-nous acoir
ripondu d tant de graces de formation : ce sera le plus grand
hommage de reconnaissance que nous puissions rendre a cclui
qui a tde pour nous un maitre et ln guide. n
;3) Miles Graff, Aubert et Mignot, respectivement ancienncs secrf*aires, prdsidente et nmembre des Syndicats.
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Dans un ordre voisin oh l'on ne I'aurait d'abord guire attendu, M. ClRAPEZ fut l'initiateur avis et prudent du grand imouvement , Le Rayon spurtif feminini ,. et si son nom ne figure
plus dans les relations officielles, son collaborateur technique,
M. Mathe, proclamait tout rceiument que c'est bien a lui que
sont dus le lancement et I'organisation de ce groupement, commenc6 a Gentilly me0e. avec 1'dquipe a tientitiana , ; c'est lui
encore qui en choisit le nom, voulant faire penetrer jusqu'a ces
questions le souvenir et les gicn-es de sa chere M.daille. Son
intervention et ses initiatives sur ce terrain du sport meritaient d'etre rele\ees ; elles ne sont pas la moindre preuve de
la largeur de ses \ues et de la sage hardiesse de ses realisations.
i) LIs Filles de la Chlarit
D'un tout autre o-dre. plus intinme plus directement surnalurel, furent les relations de M. lCRAPEZ it\ec !a Communaute
des Filles de la Ch.aritd. Dans son numero d'octobre 1949, I'Echo
de la Maison-Mere a dtjt ovoque avec bonlihur ce qu'elles ont
ROt1; mais nous ne ponuons nous dispenster d'en dire ici quelque chose, au moins bribvemcnt. La Conununaut6. ses ceuvres.
ses mernbres surtout out, en effel. tenu une tres grande place
dans les affections et dans les activit&s de ce bon fits de saint
Vincent. DIs les debuts de son iinistre -acerdotal et sans
interruption jusqu'a la tin de sa vie, il leur a donn6 le meilleur
de lui-mrine, et ia charge de Sous-Directeur dont il fut investi
en 1942 ne fit que consacrer de lon,-s Ptats de services.
S'il a peu prt'ch dte retraites aux Scours.. retenu qu'il 6tait
h Gentilly par ses occupations multiples, il les a atteintes de
vingt autres manitres : conferences aux petites Scours, directions nombreuses, poursuivi-e dans une abondante correspondance, innombrables entretiens prives, articles de I'Echo, sans
parler de ses visites ponctuceles aux maisons dont il avait le
soin plus immddial. Ses avis judicieux furent pr6cieux aux
Superieures generales successives, qui les solliciterent volootiers ; ses cmnseils guiderent !a conduite de nombreuses S(eurs
Servantcs, tant pour le gouvern::nent que pour les oeuvres. La
CoinnurUnute,
i'aimait chbreiment ; ii admirait les vertus qui
":
* ,,issent, ;e bin. qu'.lle r.ali-e. Quaind. devant !ui, on venait
. ormuler quques critiques, ii en souffrait visiblement. Pour
sa parti. il nen emettait jan:ali en public, quitte a exposer en
nhut-lieu, cormme ses fonctiocns ;e lui permirent, les desiderata
que lui inspirait s•:n amour ciairvovant. C'est ainsi qu'il ne
iaissa pa- ignorer -a r6probalion d'une activite fievreuse, d'une
sorte ,id'htrsie 'ies wur(f'''s .. qu'il \oyvait se lisser 9A et lb
,1 qui. par un z;le plus ag'it, qu'eclaire. trop humain aussi,
-r!tflc :es interits spiriunels ties Sceuis
ia inulitiplicite foi-naoiainte
d-es a.ils
iextrieures. C'est que loute defectuosit,
a p•inait, dans cette Coinpagini. et cela a p:oportion qu'il I'aimit davanIlage. J! saiat. du nrs:e. tout mettre au point et
;,.rouvait souvent de gianndi s consoalionns liont ii ne pouvait
e tairo. devant !es b:lle cihose - actp il. x ertu ou initiaivxes heu',,'ue - qui iui 6lc-.
P!:ieit rjv,
. Les Efoiints de .lMaii
Avec leos-ilees
e la Charilt, les Enfants de Marie ont oci ;:, une place d4e-clhx
ciaans
I cceur et dans le zi le de M. CRAcz. i
nete reLroiuv'e dians se papiers et datie du 12 octou
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bre 1912. semuble indiquer qu'une communication surnaturelle,
faite a uce tierce personne, vint l'orienter vers cette Association. l'inviter &a tre u le Pretre de Marie et le P're des Enfants
de Marie ,. En tous cas, il a fait beaucoup pour elles, avec une
purete d'intention, un d&sint6ressement admirables, qui le firent
toujours travailler. sans jamais chercher a paraltre, uniquement soucieux de bien servir. Pour elles, il a prodigu6 son
temps, sa parole et sa plume, sans compter ; et ce serait un
total impressionnant que l'on obtiendrait, si l'on pouvait additionner les articles, les entreliens de toutes sortes, lIs cours
suivis. etc... qu'il a consacres a leur formation.
Instruit plus que quiconque de tout ce qui les concernait :
origines. statut canonique, esprit, ii cherissait leur Association
comme un don du COmur de Marie. Il ambitionnait pour elle un
epanouissement spirituel tres haut et tres pur. Peu favorable
a tout ce qui n'aurait 6t6 qu'agitation ou r6clame, il rAvait
d'approfondissement. C'est dans ce sens que. tres nettement, il
orienta u Les Rayons ), quand, en 1919. il fit repartir sous ce
nom et selon une nouvelle formule, les , Annales des Enfants
de Marie u. Son liminaire-programme est instructif a ce sujet.
Instructif aussi le contenu des livraisons : doctrine, apostolat
et pratique, informations, documents s'y unissent. pour fournir un aliment substantiel ; la piet6 s'v fonde solidement sur
la verite, et la v6rit6 s'y 6panouit en piete. Quand. aprbs quinze
ans, la direction de la Revue passa de Gentilly A la rue du
Bac, la collaboration de M. CRAPEZ resta encore tres importante,
tant pour reviser les articles d'autrui que pour donner ies siens
propres. Par ailleurs, des cercles. des recollections, des reunions
de toutes sortes sollicitaient sans cesse sa presence, sa prdsidence ou son intervention. II donnait aussi. chaque troisieme
dimanche du mois, a la rue du Bac, un cours de mariologie,
suivi par de fideles audilrices. A deux reprises, il eut a s'occuper de la refonte du Manuel. Il participa activement A la
preparation, puis a la tenue des grandes assises mariales de
1948. oii il lut, au debut, un rapport magistral sur l'histoire de
I'Association, et. t la fin de I'ambon de Notre-Dame, les conclusions du Congres. Le succBs, faut-il le dire ? I'en avait rempli d'une sainte allegresse : c'6tait un beau couronnement de
quarante ans de d6vouement a 1'ceuvre de Marie. Sa vertu en
mit un plus beau encore, quand, au lendemain de ce Congris.
it accepta sans une r6flexion, qu'une nouvelle organisation de
I'ceuvre fit passer a un autre ce titre de Sous-Directeur que,
tout ce temps-la, it avait port6 et si bien m'rit6.
6) La Garde d'Honneur
M. CRAPEZ souhaita ardemment de crder, dans le groupement meme des Enfants de Marie, une 61ite plus intime encore
et, en quelque sorte, plus mariale : la Garde d'Honneur de la
Mddaille Miraculeuse. Cette pensee. tres profonde chez lui, chbrement caress6e, luii avait Ut6 sugg6ree, autant qu'on en peut
juger, comme lui avait Wt6 annone son rBle au Seminaire SaintVincent. De par Jesus et Marie, on le pressait de grouper des
Ames totalement ddvoudes A Marie pour lui rendre a un culte
d'amour, de vendration et de rdparation ,. Puis au delh encore,
devait s'organiser une , Garde intime , avec son choix d'&mes
plus spdcialement vouees a
la reparation envers le Coeur de
Marie, surtout pour les Ames consacr6es, dont la defection renouvelle, chez la Vierge, la douleur que lui causa la trahison
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ajoutait qiue pour vette wsu\l Ie iiAliqu*e la ct.Mile Marie ".
M
!aboraitrice d&sigmire kait i a. Yous la inain
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ri e.
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par la direction de M. CnAPEZ. La mort de Mile Marie, en 1941,
y porta un coup terrible, qui retentit douloureusement dans le
etur de celui-cl. Un confrere se souvient de I'avoir vu, A cette
epoque, rentrer un soir. a la maison, le dos votd. 1'attitude
andantie... Ce n'etait. du reste, qu'affaijsesent passager sous
le poids de la souffrance, et personne ne put se douter de la
peine qui le ravageait interieurement. Mais l'oeuvre revde elait
durement touchee. Le modeste centre oii elle dlait installIe, la
maison Saint-Joseph, dut ktre abandonn6 ; tout se dispersa...
Si ie dessein n'6tait point de Dieu, qu'importe ! Et s'il 1'dtait.
tout pourra revivre, au temps et par les hommes voulus.
7) Acticitis dicerses
On reste confondu devant tant d'activils si diverses. menies de front. Encore ne les avons-nous pas toutes mentionndes. II faudrait y ajouter celles qui n'absorberent pas M. CnAI'EZ d'une facon aussi complete ou aussi continue. Citons-les
avec la quasi-certitude d'en oublier quelqu'une. En premier
lieu, la ,,Rdparation Sacerdotale ,,dent ii devint Sous-Direcleur, en 1929. L'oeuvre traversait alors une crise qui la fit
inettre quelque peu en soinmeil, et la surcharge d'affaires de
M. CRAPEZ, puis la guerre, ne lui permirent pas de la ranimer.
11 cut Cgalement A s'occuper A"diverses reprises et avee beaucoup de sympathie et d'azTcrioti des (( Petites Saur's de la Mddaille Miraculeuse , de Saint-Georges de 1'Isle, pour lesquelles
il efut souhaile un statut rdpondant A leurs aspirations. Puis,
plus 6pisodiquement, ii donna a Gentilly, des conferences mensuelles aux membres du Groupe Pie X. pour les vocations ; A
I'H6pital Saint-Joseph, des cours de formation sociale aux ilBNes infirmieres ; A l'oeuvre Sainte-Louise de Marillac, un cours
d'apologetique. Chaque annie, il prenait part anx journtes des
Equipes sociales, dont il 6tait le pretre-conseil. (Elles sont ndes
a Gentilly, sous les yeux du T.H.P. Verdier.) II appartenait A
la section Notre-Dame d'Esp6rance des Conferences de SaintVincent de Paul, appliquee A I'aide aux nalades et aveugles. Un
temps, it eut 4 s'intdresser au groupe des < Tala ',. qui avait
ses reunions chez nous. Enfin, pendant des annies, it. presida,
A la rue du Bace les exercices du premier samedi du mois, A
I'organisation desquels ii avait lui-nime pouss6.
8) Quelques fails saillants
Ainsi s'dcoulerent, trente annmes de Gentilly. Quelquesanes furent marquees de faits plus saillants, qu'il convient de
mentionner rapidement. En 1930, c'est le Centenaire des Apparitions ; grande joie pour lui et occasion d'une serie d'articles de I'Echo, devenus brochure par la suite : L'Annee Mariale. Nouvelle grande joie, en 1933. avec la beatification de
Soeur Catherine, et voyage A Rome, pour assister aux solennit6s
d'usage.
En 1939, la guerre arrete brusquemqnt la vie du Seminaire : les professeurs sont mobilisds ou disperses, une partie
des dleves replies sur le Berceau, la maison transform6e A nouveau en HOpital auxiliaire (jamais utilise, du reste). Mt. CitAPEZ
reste seul, dens urn recoin des bAtiments, quand survient la ddbicle de juin. 1940. Quand on connait son impressionnabilitd,
sa pente A craindre le pire, on devine aisdment la force d'Ame
qui lui fut nkcessaire pour ne pas se laisser emporier, comine
tant d'autres, par la panique gendrale. Mais, son posle 6tail I.,
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et eI bun capitaine demeura fermenient sur sa paysui-ie,.
i'aiandioniant a Dieu. Un texte emouvant, qui prend Lout son
relief dans ces tragiques circonstances, nous dit quels furent
alors ses sentiments et nous revble le fond de sun mie.
tF M.. Luwdi, 10 juin 1940. cc In manus tuas, Domine, commendo spiritumlmeunk. 0 ,mn Dieu. de toute eternite, rus aire.
prvdu l'dcrvaeinent exstrieur par lequel doit se Perminer :mcn
existence terrestre ; it a done etc prpaurd avec tout I'amrour de
votre cteur paternel. Quel qu'il suit, je t'accepte aree les sentimaents de la plus profoude reconnaissance, d'un total et (iliai
abandi
t colre suinte volontd. Keccvez-le, Pere tr6s Saint. en
cxpiation puur rums fautes, en honmmage de complete e:t absolue dtplendaice (I
dr la crudture i son Crdattur, et surtout conmme
la dernit"' e pireuce de man amour et I'obdation suprdme de rotre
petite hostic. ute r•tre prdtre, le predre des Saintts-Ciwurs de
Jesus et de Marie, vous 'offre une derniere fois, pourt rotre
gloire, la samntification des dines sacerdolates, le II&gne utivu'rsel des deux Ceums de Jesus et de Marie par la Garde d'Honneur
de la M36daiiie Miraculeuse. 0 Marie. conmue sans pichi. prie:
p"'ir nous
rjti
,itons recours a rous.,,
Cet acte d'aniour et d'abandon accompli, it resta paisible
dans les murs du Sdmninaire maintenant desert. Jamais, si ]'on
excepte !a vi~ il
aans iendemain, de deux individus fleurait la
(G'-:ipo il ne devait y Otre trouble, et des la rentree de 194019il. les clas-es purent reprendre, et la maison recomnmencer
une vie h peu pres normale.
L.e 16 novembre 19A6, ses enfants de Gentilly profitlrent
l 1'occasion de sa fPte. pour celdbrer sa cinquantaine de vocatiuo qui. liaits cel a;lr.-guerre, n'eut peut-ettre pas toule 1'ampieur qu'el!e et
inmritie. l.a presenc de
. Robert, Vieaire
general, et de M. Payen, Visiteur de France lui donna cepen-dant un juste eciat, et la chaude affection 'de tous la rendit
douef- au cher jubilaire.
L'ainne 1947 fut marquee pour M. CRAPEz par un triple
rait. 1 participa, comme ddldgue de ia Province de France A
:Asse•~nblee .gneraie de la Congregation, oil, de concert avec
A. Robe!rt, 11 proposa la Conaicration au Cawr JImmaculd de
Marie. qui ft: u~ een commr!n par tous les Membres de I'As~-:'r.ee. Ii fit para!tre son dernier ouvrage : Le Messaye di
iweur Inmmacute de Marie e sainte Catherine Labour6 ,ou il :a
c,;nde-ns tout ce que quarante annies de rIflexions nmeditalivesa
mul avaient suggtir de pieuses pens6es sur le sujet. Dans le
nme tenmpi. ii ;chevait un article, encore & paraltre, pour
SEncvcioprie imriaie du P. de Malnoir : A Maria n, sur la
ue'votion h La Sainte Vierge chez Saint Vincent de Parl et let
Lazaristes.
Cette mýnme annm e, ia canonisation de sa chere sainte. •
conduisait a Rorme. H!1as ! la fatigue accumulKe, les chalers_
ex-cepticnnellee
'aceablrent. Son p(l]erinage fut un chemin de"
c~tax, et il en 'evint andrnti. Une leucmie se ddelara, qu'uDtraitement aus'i dCvou6 que prompt rdussit A enraver. Des
pr6cautions s( seraient des lors impos.es : peut-&tre un leverp!u. tardif, ceitainement d!es suppresioi>: massives dans ses
,ccupations. Du premier p;inf, ii ne \ouiut pas entendre
pare.r ;sur !e spcaid.
, i:i ur queIque
i
xe!it6 de jeter du lest.
mai- finalernen
emsnee arda r)Ut si
i n'ajouta pas... L'alerte
.e, ea
i- ri:.prit d): eleInmme rythme quL'auparavanr,
et
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il connut encore, conune on I'a rappele plus hiut, le gros travail el- les joies du Congres marial de 1948.
IV.

-

LA MALADIE

ET LA MOItT

A divers signes, cependant, on le sentait touche. Quand. en
1948-49, priv' coup sur coup de deux professeurs, il voulut assurer des classes de latin et d'histoire, la surcharge I'accabla.
Ce nest qu'au troisiime trimestre cependant qu'il accepta une
combinaison qui. pour boileuse qu'elle fut, le dispensait de
ce travail supplementaire.
II semrblatt revigord, au debut des vacances. 11 tint meme
•a assister a des reunions oi, dans un petit groupe de sp6cialistes, se d6battaient les questions relatives aux religieuses. el
il en revint avec sa moisson coutumiere de notes. Mais, peu
de jours apres le depart des 6elves, il fldchit soudainement.
Quelque temps encore, il essaya de reagir avec une 6nergie tenace. En vain on le supplia de prendre un peu de repos. It
continua. a se rendre au confessionnal, d'o4 il revenait epuise :
il contiinua d'aller en plein midi, dans la chaleur torride de
juillet, & ses travaux de ia rue du Bae ; il continua a se lever
A quatre heures. comme il avait repris I'habitude de le faire.
des qu"il avait su que Saint-Lazare s'y remettait... Un soir
enfin, on obtiot que, le lendemain, il laissAt h un autre le soin
d'aller dire la messe matinale chez les Sceurs de Gentilly. Effectivement le lendemain, 27 juillet, it resta au lit, matis ce fut
pour ne plus le quitler : sa t.che dtait finie.
1 lui restait a souffrir. Il le fit en homme de haute vertu,
sans se plaindre. Cependant les douleurs ne lui manquaient
pas : incommodites habituelles de la maladie, aggravees par
une sensibilit6 et une delicatesse extremes, qui entrainaient
pour lui rnille g&nes et mille soucis ; bientot un aphte lui envahit tout le palais, dessechant et raccornissant la langue, lui
causant une soif inextinguible ; le traitement 4lectrique, extrdmemen.l peiible a endurer. le laissait brisd... II endurait tout
\aillanment, se contentant avant les seances, avant les nulls,
de se recommander aux prirres de son entourage, , afin que
tout se passe bien o. D'autres peines lui venaient de son impuissance : aussi longtemps qu'il put encore lire son courrier,
on le vii parfois lever les yeux au ciel. h la fois avec tristesse el abandon, devant l'impossibilitd de venir a l'aide des
ames qui recouraient a !ui.
On avait espird dans 1'dlectrothdrapie qui, une fois dejh
I'avait sauvd, et dans les prikres qui montaient nombreuses et
ferventes pour lui vers Marie Immaculde. Mais l'heure 6tait
venue ois Dieu voulait rappeler A Lui le bon serviteur. pour lui
donner sa rec-ompense, et ii transposait sur un plan plus haul
les demnandes que nous lui adressions. Les soins les plus ddvouds I'avaient entourd, a Gentilly d'abord, de la part de ses
confreres, des Soeurs, de son personnel ; A 1'HIpital'Saint-Joseph
ensuite, oi le sp6cialiste le docteur Rabreau, malgre les vacances, le suivit de si pros, oi surtout les Filles de la CharitB
I'enveloppirent de toutes les ddlicatesses que pouvait suggerer
I'affection filiale, unie a la veneration. Tout fut tent6 en vain ;
un cancer implacable envahissait Porganisme, et ii fallut se
rendre A l'dvidence : M. CRAPEz dtait perau.
Cette nouvelle consterna. Le T.H. Pkre le riconforta de
sa visite ; la T.H. Mere. qui I'avait connu peu de temps, mais
l'avait apprecid. vint, a diverses reprises, i son chevet. De
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Saint-Lazare, de la CotlununaulC, d'ua peu partout. on en lit
aulant. sans pouv\ir toujours forcer les consignes qu'imposait
la prudence. II accueillait d'un pauvre sourire, d'un geste ainiable, de quelques mols... Cependanl. il ne se rendait pas
comple de son elat : on I'en avertit. II repondit srnplement
que dcs le d&but de sa naladie. il avait envisage cette eventualite., mais qu'il ne pensait pas que ce fHit la fin. Toutefois.
plus par souinssion que par con\iction, il rIgla quelques affaires d'ordre matiriel et accepta de recexoir les derniers sacrements.
Axidle d'effacemenit, ii edt voulu que ce fat I'aumunier ie
I'llSpital, qui, s; ns eclat aucun. I'adninistrat. A grand peine, ii
consentil quo son cunome (6 bis) qui, depuis des nuits le veillait.
eftt la Iriste consolation de faire lui-mwime la ceremonie, au
petit matin el, que son Assistant, qui avait pu venir connue a
la dilrobe. y reprserntOt ses confrires du Stniinaire. Dans la
.-,irVe qui suixit. cependant. il les accueillit tous ; il les remercin. ieur deanda pardon, lur recominianda la fidelite et, apres
lait dans la paix. il leur donna. sur leur
avuir ajoute qu'il
dsir. sa bi~ddiclion et a son tour. xoulut recevoir la leur. Ce
fut in derniire entrelue commune avec les siens. Le surleridemain. dimanche -iseplembre. apres avoir communie - d'une
dlmi-fhostie axait-il precizs lui-ii&nme - ii dit a la Soeur Ser.son clie\el : , Aujourd'hui sera une
vaite qui s'installait
II ne pensait pas ktre si pres du grand
iourni!e e . ilence ...
iliicre de la terre. Vers neuf heures, il cesta de reconnailre et
)prlsun quart d'heure einviron d'une agonie trrs douce, ii re:ourni ;i Dieu. entoure de quclques-unes de ses filles les plus
ch,'e-- '4t aSsisl! d'un de ses confrires.
;i ;v;iii pu 6tre transportl opportunenent a Sainl-Lazare.
OD ; expi.sa et.plusieurs j,;rs durant, les regrets et la ieculni;;sanlce des aies qu'i! :.ait suivies I'environnerent de
uels. Enfin. le 7 septembre, M. Cailu'iaiii
pilI.r' et l'h.
t:.ir. Sou--lDir.cteur des Fill,- de la Charitc. chanta la mes-e
sous-diacre respectivement reLe diacre et -ý?
e.-S •Oneraiies-.
ir.s"
;:brent (Geniily et I'Association des Enfants de Marie. l.e
de confreres, la T.H. Mere et
T.1i. Pi':e et on grand nonmilb
,iiairtitb, de Fillc- dle la Charitc.
les seminaristes revenus expris de Viiielbn, piu-ieurs ,!e ses enfants alors disperses plir
es vacanccs. des aiollinconrnues enfin. colnmposrent une as-isari:ce recui'ii'- el f,'rxente. leile qu'il convena-it a cette Arme
intcrieure. Dans :, sirde, ie corps fut conduit a notre caveau
du cilnmti-ro Montparnasse, oil M. Payven, Vi-iteur de France,
dit les .ernibi es pri.ires. Queiques joursi :ir:s,;. le 13. la Cciamunautl, reconn;aissante. fit de son citl,. c lbrer un office 'oleliel pour cejui qui. si lonltemps o.t ;i
iien. s'klait d-vou•
pour 'l!e. A son lour. le Serninaire Sart-Vincent devait apres
sa rentrde. rprnd.ri
uun -emliabie hu•n
ri;•e h celui qui'l'avait
fonde. el, trente ans durant diri:E! et alnind.
T.
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qui a lant aimii el fait auiKmr a. Sainle Vierge, d~ja sans doute
il jouit de la rcoumpense. et a"on a plus envie de le prier que
de prier pour lui , ; el plusieurs, sans hesiter et plus bri&vement : 4 C'Rtait un sairl. ,, Avant d'arreter cette notice, nous
\oudrions. en esquissant. in po-rlrait moral de M3.CRAPEZ, 11o1ntrer combien ce sentiment de vineration etait justitid.
Essentiellement, M. CRA~EZ fut, dans la force du terme, " un
homme de Dicu *. pour qui le surnaturel existai t t qui y vivait. Comme saint Vinrent nous y invite, il ne jugeait pas des
choses par impression naturelle. selon des vues humaines miais
A la lumibre des principes de I'Evangile, et it agissait et rdagissait surnaturellement en toute circonstance. II etait facile de
se rendre compte. sans meme avoir besoin de le frdquenter
longtemps que. sclon une heureuse expression, a il Vivuit at
dcdans ,,. Ame tris simple, du reste, tres lumineuse et tr6s
fraiche. Dans sa piete, rien de compliqu6, ni de tapageur : les
exercices de tout le monde, acccomplis trbs fidelement : son oraison quotidienne, jamais manquee pendant plus de cinquante
ans, sa messe celebrte avec une lenteur devote et une profonde
absorption en Dieu. sa visite idble au Saint-Sacrement, son
rosaire ;... mais ici, ii nous faut insister.
Si M. CRAPEZ a 06t un homnie de Dieu, it a Rt6 aussi et
totalement ( I'honine de Marie , ou plutit. comirle it I'a dit
lui-minme, le a Prdtre de Marie ,, avec tout ce que, dans sa
pensee, ce titre comprend! d'htoineur, de renoncenent, de zile
et. de devouemtent. C'est 1h de beaucoup le trait le plus saillant de sa physionomie, ce!ui qui a frapp6 tous ceux qui font
approch6. De cette devotion, les pages qui prcexdent donnent
des preuves multiples. Arrkton,-nous ici a quelques details plus
intimes. Son souci de se documeunter sur la Tres Sainte Vierge
6tait tris vif : ouvrages savants 6tudes pratiques, euvres d'ordre artistique mrnme ; en veritl.
, rien de ce qui etait marial
ne lui itait edranger ,, et c'est : juste titre que Ie Comite Directeur des Con•grrs marials nationaux, I'avait admis parmi ses
ruembres. au milieu desquels il repr6sentait les Lazaristes et
les Filles de la Charit6 avec disti.iction. Sa vie privde. comme
son action, 6tait impr.mgnLe de pieCt
mariale. a Un prktre qui
r6cite le Rosaire tous les jours, disait-il a un jeune confrere,
en lui citant saint Grignion de Montfort (7), fait plus de bien
que plusieurs autres. , Pour sa part, i le disait fidilement.
Quand il avail quelque resolutian plus importante a prendre.
quelque affaire 6pineuse ý rSgler, on tait s0r, si on allait chez
lui. de le trouver debout dans sa chambre, le chapelet aux
doigts. a recommander ia question A Marie. Que de fois aussi
l'a-t-on vu, dans le metro, qu'il devait prendre si souvent tirer
discrbtement son chapelet de sa poche et, les yeux mi-clos, son
sourire habituel flottant sur ses Ibvres. 'air absent au milieu
de la cohue. egrener ses Ace... Ses confrbres avaient remarqu&
tres souvent su• son bureau. un pauvre livret oh it semblait
pIong,. Apres sa mort, its ont retrouve le mince volume, un
recueil de prieres : quelques pages on •laient lilttralement

7) C'cst du noins, ce qu'il nous semible, et la citation est approximative.

-

56 -

noircies par un long el frt'quent usage : cell.- ofi figurait !e
Petit Office de l'lumniacule Conception n (8).
Le CGeur linniacuti,
de Marie ! II a Wt6 vraiirent le ceuntr
de sa vie personnelle, couine :elui de ses travaux. II l'a Rtudi
avec amour, il 1'a pris pour modMle et pour guide. Si certain,de ses qualitrs avaienl leur racine dams s•n tempirament, oo
peut avancer suns cra.ite qu'elles n'ont pris leur 4panouissement que dans -on inr-ssante contemplalion df la TrBs Sainte
Vierge. C'est le cas. par exemiple, de sa distinction. Elle r6vdlait une ;ine dilicate et o rauce , : aucun manicrisme clez lui.
aueune vulgarite in
plus ; mais une aisance simple et digne.
nee de l'atmosphfie trs
pure et trbs Olev\e oij se mouvaient
ses pjelsees. Son esprit d'ellaeement et d'humilit6 provenail du
memie principe profond. 11 n'etait pas de ces gens dont on a
dit qu' t its d6placent de Fair , : Ili. il ne tenait pas de place
ct son aspect physique lui-ijnime. son attitude traduisaient eel
ftat d'iume. Mais surlout il -seJble avoir du an ravonnement d'
Mat ic, sn binigniti
sal douceur, ou. plus' exactement encore.
sa su:ia\te. On avail

enlie de lui appliquer le mot de saint Ber-

nard sur !a Sainte Viejre : , Quelqu'un qui a tenu longtemps
'dans la main un fruit hi.en inur, reste impragn6( de son odeur :
ainmi Marie par rapport a Jvsus -. disait saint Bernard : ainsi
de M1.CRL.EZ par rapport a Mlarie, oserons-nous dire. De son
contact intimie avec " "a douce Vierge Marie n, il teait devemu
tout -'navitc
surcharge d'occupations et uconome de son temps,
il interrompait cependant son travail, sans impatience, pour ces
cent derangemenls, pafiois fuliles, qui assaillent un suprrieur.
Il aceueilaiit lout le rnmo•ip avec ce qu'on a si ien appe16 a son
perpvtuel et indulgent
ouurire ,, empreinte en quelque sorte
pihysique sur sa physiononlie. des dispositions de son Ame. A
plus forle raismn. dtait-il ben et patient avec ceux qui lui -ouvraient leur eeur ; iil savait les en'ourager, les consoler les
r6conforter : les Ames en peilie pouvaient abuser de ses minutes, elles ne tiraient de lui que ce seul mot. dit affectueusemen : a Je prierai pour vous. ,
1I est un aspect mrins connu. parce que plus intime, de
M. CnR.o'.. et dp sa dfotiion mariale : son esprit de reparation.
Nous "'avns vu conduisant les Ames. Mlle Marie, par exemple.
*isqu'a s offrir en vicltne au C(eur Immacule de Marie, en rdPir.;tion pour les ;ýmes consacrees et c'est l'iddal qu'il proposait au grwupement qu'i! avait r6v6, de la , Garde intime n.
A pricri. on pourrrait dire qu'un tel Directeur n~e suggdrait aux
au-res que ee p:'ii paltiquait lui-meme. Mais nous avons des
indices cei ! ains due tel •. ait bien sa disposition propre. De?
1PI• . ce •int :
i"cie de rdparation. En 1926, ii met de e6t,
liniae nc' u:i:te d'un coafr ere. IM.Devisse. It n'aVait pas eu, a
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de la. reprendra pour en faire le Memento de son vingt-cinquiinme
anniversaire d'ordination : c'est cette gravure qui I'a frappe,
parce que, 6videmment, e!le rdpondait A ses aspirations intimes.
Elle reprisente un pretre A l'autel : il fait
la petite elIvation , ; le Christ, devant lui. detachant de la croix ses deux bras.
place une courorne d'epines sur la tete de son pretre; au-dessous.
trois mots expliquant le symbole : a Saccrdos et Hostia , : ( Pr&tre et Victime o. Sur une autre image, que nous avons deja utilisee, A la date de 1918. la meme pensee, plus ddveloppde. accompagne sa date d'ordination : , Je vcux, ma vie entiere. Otre
I'Hostie immolde a l'Amour de Jdsuw par le Cwur de Marie ,... Et.
plus loin : a Vous avez dtd trouvu digne de souffrir pour JesusChrist. , Relisons enfin les dernieres lignes de son acte d'abandon en 1940. tout ce contexte de vie les rend lumineuses : a Recevez (ma mort) comme l'oblation supreme de votre petite hostie.
Que votre pretre, le pretre des Saints Cwurs de Jdsus et de Marie.
vous l'offre unc derniire fois, pour votre 1icire, la sanctification
des dimes sacerdotales,le regue universel des deux Cewurs de Jesus
et de Marie, par la Garde d'Honeurde la Mddaille Miraculeuse ,...
Nous avons l1 le trifonds des pens6es et des aspirations secretes
de M. CRAPEz : alliance indissoluble, dans sa devotion, des Ceurs
de Jesus et de Marie, selon la lemon de sa chore MBdaille ; souci
des Ames sacerdotales de I'avinement du RUgne de Jesus et de
Marie ; preoccupation de la Garde d'Honneur... et, comme moyen
personnel de contribuer A tout cela, la r6paration, le sacrifice.
Autaat que ces choses de I'ame sont accessibles du dehors,
le sacrifice. M. CRAPEZ ne I'a pas cherch6 dans des pratiques de
penitence extraordinaires. Mais it en faisait beaucoup de peu
visibles. Un menu fait le montrera : des anndes, it se trouva le
commensal d'un confrire friand d'un certain mets ; or, quand,
par hasard, ce confrere dtait absent. M. CRAPEZ prenait normalement de ce plat, qui 6tait salubre pour lui-m6me ; mais, le reste
du temps, c'est-a-dire a peu pres toujours, ii se servait avec parcimonie. Ce confrere est mort sans s'etre jamais doutd de ces
actes de vertu posds tres simplement et tres naturellement A son
intention.
lais c'est surtout dans l'accomplissement parfait de ses devoirs d'etat que M. CRAPEz a mis son ideal de penitence. Luimcme, a son msu, semble s'etre expliqud sur ce point, en donnant
des conseils aux autres. II 6crit dans son ( Annee Mariale , : Je
participerai A la premiere douleur du Cour de Marie, non point
en me posant, int6rieurement ou extdrieurement, comme une in-,
discrete ou pr6somptueuse victime, mais en aimant Dieu de la
bonne maniere, aux depens de mes bras, a la sueur de mon visage. en m'essayant tous les jours a la vie mortifide qui dolt caract6riser toute Ame simplement chretienne. et surtout une Enfant de Marie. , C'est bien ainsi que, pour son compte, it a entendu le sacrifice et il aurait volontiers fait sienne cette page
de ]a Retraite religieuse de Bourdaloue (septieme jour, premiere
meditation) : a Quand on me parle de penitence, on exige de moi
une vie austere ; mais d quoi se rdduit cette austdritd de vie ?
Aux observances de ma regle : car it n'y a point, par rapport d
mci, de plus solide mortification... Ne donner de nourriltre& minu
corps, qu'autant que la regle lui en accorde, et que celle que la
rvgle lui accorde ; ne prendre de repos que dans le temps prescrit
par la regle et que selon la mesure du temps que la regle a destine : n'avoir ni pour mon vetement, ni pour ma demcure, ni
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fit I'explrience : en mal de copie et dtisireux de plaisanter un
peu les eccidsias-liques - un confrere plus exuberant s'en aperut - it vint deniander des renseignements sur la Medaille Miraculeuse ; il ne trouva pas oi mnordre, et, avec bonne grice.
avoua dans son livre que, sous un accueil trrs poli et tres courtois, it s'dtait failI finement econduire (9).
On n'auraiit qu'une vue incomplete sur i'esprit surnaturel et
1'esprit de sacrifice de M. CRAPEz. si l'on n'en veail a considtrer
sa favon de souffLlir. Nous ne reviedirons pas sur la force d'ame
et la g-ntrosiie dont ii fit preuve dans sa maladie, bien que le
comportement sur un lit d'infirmerie ou d'h6pital soit, selon saint
Vincent lui-nimme, une des pierres de touche les plus sOres de
la solide vertu et de l'esprit de renoncement. Mais nous voulons
parlor mainlenant de ces mille croix qu'apporte la vie courante.
Pour M. CRAPEZ, elles durent etre particulirement nombreuses et pinibles. Par nature, en effet, il ktait tr6s sensible, tres
impressionarble port(!
i
s'alarmer, A s'inquieter pour des details,
hesitant aussi, v pas tellnment s'ir de lui ,. avouait-il, devant les
rcsponsabilites A prendre. II les prenait cependant. et ii marchait sur ses apprehensions ; mais, certaineinent, ce n'0tait pas
sans en souffrir.
Et puis, ii connut les heurts inevitables, plus douloureux pour
une Ame de la finesse de la sienne. On ne saurait vivre plus de
cinquanle ans en cominunaut,
exercer pendant treate ans les
fonctions de superiour, s'occuper d'ceuvres si ddlicates et si diverses, sans rencontrer sur sa route beaucoup d'dpincs. II faudrait Eire naif pour s'imaginer que la vertu de M. CuAPEZ les lui
epargna. S'i1 n'a jamais fail souffrir personne, ii est arrive que
d'autres. le plus souvent sans mauvaise intention, du reste, le
firent beaucoup souffrir. La faiblesse. dont lui-mime parfois
s'accusait huminblienten, lui a ett Aprement reprochee. Sa faCon
d'envisager la conduite des oeuvres rencontra des contradictions.
II arriva qu'on I.vinga de telle ou telle d'entre elles, sans grand
menagemient... En toutes ces rencontres, il garda le silence le
plus profond ; il ne Lýmoigna aucune rancceur ; il continua de
se comporter avec les personnes qui avaient pu le blesser, non
Devant certaines
seulement avec charite, mais avec cordialitl.
ingratitudes, il se contentait de dire : a Cela prouve qu'il faul
travailler pour DieS.seul... Et it travailiait si bien amsi qu'il
reprenait, si on 1'en sollicitait, les collaborations d'oi it avait
Rte exclu, semblab6e a ces mules que saint Vincent nous a proposees pour modete, et qui se laissent atteler et deteler au gr6
de leurs mailres.
C'est que. - il en faut revenir la pour finir, - son vrai
Maitre etait Dieu, et son seul souci, celui de faire Foeuvre de
Dieu. Son ravonnenient venait de lt. ,, Jamais. confiait une personne qui l'avait consulti en vue d'un livre sur sainte Catherine,
jamais un prntre ne m'a parl comme ce pr6tre. a Combien
d'ames pourraient en dire autant !
M. CFRAPEz a fait honneur & la famille de saint Vincent, et
il lui laisse un grand exemple et une grande consolation : l'exemple de sa d6votion mariale, de sa rdgularil6, de son labeur. la
consolation de constater que, sur I'arbre tricentenaire, toujours,
quand on venu vivre de sa seve, s'6panouissent des fleurs de
vertu, et miurissent des fruits de saintel6.
9' Paul Hauchl.rcrne : Les apparitir
p. 26-27.

s de la rie du Bac, 1934,
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L'CEUVRE DES MISSIONS
E-N MAiWtE f)[7 Ct \& k.N(AM!ISSIu\\ .LB D .JULN 1954.)
Lbuns Vuvutre rincut' ,divi,
ir'z mjssifns sot eviadcirnet de loute
premiere imp'irl'ince : lies sojit le point tie depart
ct
fli raison d'dtre
de la petite COMnpaniue. .luis la Jhlhsito, coiilme lohte chose ici-bas, est
epdraince duns Cumui riclle ivulaflion. La mission itii dunce s'adapter
(ii pays, au lemups, &Ia poIarisc.
,i i .u
silualiuon locale. Cela va de soi
ct derneurre ucquis. Aiisi,
ces jitission.s rtI'Epagie que c0eiduent fort
juvsletuent les recent' id miiniros des Anales, sttv.ŽTent soiuvenl
ine tW~s
heureuse reiissie locale, dont to ute ohne chretienne tie peeut que se
rejouir. Le bien se factif ; Icitt ruieuxc. quil aille, vi- se di7celopqxnt !
Mai- it Wcen est lpus muiis vrcti que. pour le ineilleur rendvment
des miissiois, it esi iiticessaire, en iout 1w!/s, que les sptecialistes re!h-ehissent str leaur tariil c sa I
iuictile a
uadup'taion.
c'eet le sers, le bDut des r~finiowi'. ties jioritees-Conywtrs, oiý les
gtns du niý'ier meitent en cwmn
teurus experiences el suggirent ou
proposent des idees, des procides. - Lnsi It, Ctm!,,r' s des rnissionnaires
de France, fin Juin 1950, assemblait i Panis, et miissiuitnaires siculfets
diocetamns, el -efiageux de toute robe et de (out esprit.
Dans ces assises, des ouvriers de Ia pirole upostolique, piusieurs
Larzaristes des diverses utaisons de m1issions.
5
lpririt part. Et tn~me,
sur demande ties organisateurs, en ltwie simupolict'. et sauirant la formutile de ces ,'omcrije0, M. Llobet ?/ jpr.lst dim wtn roptjprl ei des expiýrienvc~s saT les mi~sions sous !a tente.
De son cOWd, sans prdtendre resumer Ie CoiayrŽsý, M. Coudron, a
sl~kaiteuiellut mis pa? ecrit de-s rtflexrions stir quelques probLmes
souleuds. Voici cette preniiere put-tie. La -seconcde considerera Ln pr puiration de Ia mission, sa marche, ct tes .'ujets & y trailer. La troisihme
~octupera dau imissionlnaire et cc 11c1C~cxige de lui aujourd'hui. Mises
sur le chantier, ces deux derjieres ectitonis recla-mncnt une idgere mise
au point, que tie facilite gidre, t'ib.cnce de oinsirs relatits dans les
journdes et seinuines foJrt reinpics i, Supdricr defs .MlissionnairesLazarisles de Toulouse.
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La Mission... Regrettons que le Congras n'ait pas donnd, noI
u.ne dfiimtion (il serait si difficile de ddfinir une ;euvre si oomplexe), mais une description de la Mission paroissiale ! II nous
eit dpargn6 des discussions oiu les interlocuteurs n'arrivaient pas
h s entendre, tout en parlant le meme langage, mais en termes
diffrrents.
La Mission n'est ni une semaine liturgique, ni une semaine
maniale, ni un ensemble de predications A des categories diverses. ni une succession de retraites aux diffdrents groupes paroissiaux ;... elle est un climat d'enthousiasme, de pi6td, de chariedide simplicite, de confiance, dans lequel vous plongez trois
ou quatre semaines durant une paroisse. Vous obtenez ce rdsul-

tat par vos visites

& domiciles, vos contacts directs, avant, pen-

dant la mission; vos reunions de quartiers, vos conferences sur
la place publique ou dans les salles de cafe, ou dans les cinemas ; vos predications dans les 6glises et vos cedrmonies... Et
dans cette atmosphere, les chretiens reprennent conscience des
obfigalions de leur foi, ce qui ne voudra jamais dire qu'ils y seront toujours desormais fideles, itfaut compler avec la faiblesse
humaine ; des consciences inquietees s'apaisent et se puriflient.
sans que nous puissions affirmer que jamais plus elles ne retomberont ; des indifferents et des sympathisants reviennent 4 la pratique ; quelques hostiles sont tbranles ; tout cela parce que nous
aurons renversd les obstacles qui s'opposaient a I'action de la

grace.

Des chrdtiens comprennent mieux les exigences de e!ur foi
et s'engagent dans 1'Action Catholique.
Certes, la Mission n'est pas la panacee universelle qui va tout
convertir, tout renouveler. faire de tous nos pratiquants des
Saints, mais elle demeure d'actualite. et Mgr Feltin, dans sa communication au CongrBs le rappela :
- Les missions font tfijours du bien... Elles crdent un nouvement
de mcrsse... Elles remettent en place bien des consciences... Tous ne
persevereront pas ; Us retombent comme nous ; mais quelque chose
reste. Et si des cures dtaient arrdlts par des considerations meadrielles,
qu'ils sachent que les missions ne sont pas une charge matdricile, A
moins qu'on ne se soit engagd dans des frais trop grands et inutiles.
Et etles sent mdme parfois une bonne affaire financidre...
1I Jaui donner des inissions. Le droit canon a ses raisons quand it
les impose tous les dix ans.
Pour le bien des paroisses, it faut en donner.
Elies reussissent toujours quand elles sont bien prepardes ; bien
menies, et que la predication est adartee. ,
Certains distinguent entre la nmision d'entretien, qui ne remue rfqules habituds, et la iission de conqudte, qui va chercher
ceux qui ne viennent pas. Je dois avouer qu'apres treize ans de
pratique des missions et dans tous les milieux, milieu d'usines,
de mines, de pays du Nord, du Centre, du Midi, je ne vois pas
encore la necessit6 de celte distinction, et j'ajouterais meme que
je n'en conQois pas l'absolue necessitd, car pour moi une mission doit atteindre au summum possible tous les milieux, meme
les plus refractaires, no serait-ce que par contre-coup.
D'autres distinguent entre la mission I 1'dglise et la mission
dans 3a rue, sur la place publique et dans les cafds.
L'ideal n'est-il pas de remuer nos habitubs qui en ont grand
ienoin:
pour preparer un milieu d'accueil sympathique a ceux
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D'une part, diu moins en France, et surtout dans ccrtaines
r'.ions, nous nous trouverons encore de longues unnces en face

l'un clerge dont j'adnire toujours le devouement, mais ddbord,
par la multiplicit6 de ses taches. Clerge trop peu nuimbreux.
clerg( vieilli, clerg6 trop tenaill par ses soucis mailriels dont
il ne peut dans la situation actuolle se libirer ; on ne pout exi.'er de tous I'heroisme et a jet conltiu.
D'autre part, et c'est bien dans la psychologie humaine, la
masse de nos chrdtiens a besoin d'Mtre secouee, reveillee dains ses
convictions et tant d'autres doivent remettre en ordre une
conscience troublee. Sans ces missions ils s'ecarteront peu A peu
du confessionnal oi ils multiplient les sacrileges, et de la Commnion. Bientlt, its abandonneront nimes la imesse. Nous soinmes
!a ernore en face d'un fait.
Dans une communication faite au Congres, on nous a conseill6 d'eviter cette solution de compromis : mission de conquite et miission de conservation : pour adopter la mission en
profondeur. Ne pas chercher Je nombre mais viser a former une
iinwntalitW plus chretienie it nos pratiquants...
Nous ne les inquietons pas assez... Nous ne secouons pas assez leur facultd de soimmeil.. Les eveiller sur leurs gestez chretiens.... sur le sens profond des c-remonies.. v.g.. le bapi•mne qui
e4t de\enu paien, occasion de rijouissance...
Ine mission bien ad:ptee et bien menie, tout en traitant
les grands problmcms. doit les trailer en fonction d'une mentaIitc, celle de notre auditoire pr6sen t td aillours ;a menlalilt
est-elle tellement diverse de Dunkerque a Perpignan? Nous souffrons partout. dans nos miieulx, en majorite pratiquants. comme
dans les milieux a minorit6 pratituante, d'un manque de 'omprehension du message chrlttien. C'et done partout que le missionIaire doit se presenter comme le Iransnmetteur exaci du mess.age
exa;nglique. dans toute sa rudesse, qui fait d'ai!leurs toule sa
puissance d'attraction sur toutes :es Ames nobles. Si nous ne devcns aspadecoura.er les bOhines , olont6s. mais faibies, nous devons eependant leur montrer les exigences du Christ. sais aurune adulteration. Eiles n'iront pout-6tre pas jusqu'au bout., mais
du moins pourront 6tre rendues sympathiques a ce message.
Le brassage d'une paroisse, qu'est une mission bien menee
permet de faire entendre ce vrai message chr6tien a tous : aux
pratiquants qui, esperons-ie, seront capabies de i'entendre el de
le comprendre ; aux non pratiquants. qui verront que notre doctrine n'cst pas ce qu'ils avaient cru a travers les deformations
de tels ou tels praliquants. inis non iinprgiend.- du sens chritien.
Ainsi qu'on r.ous le dnmandait : la mission doit tenir compte
du milieu, des changemente
;accideniels de la mentaiite : voir s'il
s'agit d'un milieu de chre:ient6 odji vivante, j'ai nettement I'impression que ces chretientes sont encore assez rares ; soil d'un
milieu de mission proprement dit ; il eOt 0t6 trWs utile de dPcrire exaclement cc qu'on entendait par milieu de mission proprement dit. Dans la plupart de nos paroisses de France, nous
rencontrons un milieu m416. A part toutefois certaine region de
la Creuse, de la Corrbze, pour citer des regions que je connais
personnellement.
Nous constatons simplement une predominance de l'un ou
de l'autre dont il faut tenir compte.
Si j'osais esquisser une description d'une mission, je dirais
que la mission est un ensemble d'activites apostoliques qui oul
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toults pour but de repuser le probleme religieux et chretien dexant toules le
lis ies e bonnie volont6. par les xisites A domicile.
qui permietlent un contact direct et montrent que nous nous interessons a touts, par les prospectus que nous distribuons, courts el
teocateurs, par des affiches, par des rtiunions de quartiers, dans
des cuisines. des sailcs de cafe. des salles publiques, des ceremonies paraliturgiques, des instructions donnes sous forme de gloses, enseigneinent profond, sur un ton plus familier. et qui comporte fort bien le sourire, castiyat ridendo mores ; et sous forme'
de sermons, qui n'ont pas ndcessairement une allure solennelle
et acad6emique. a style simple, direct, style d'action.
Edouard COUDROX.
MISSION DE LEFOREST (Pas-de-Calais)
5-19 novembre It50)
Pour miieux comprendre la vaieur de cetle mission, il est necý..-4airc \ idIii,11rnt, de faire connaitre le milieu dans lequel elle
:u! prichee.
Leforest compte cinq mille habitants, dont trois mille deux
cents Franc;ais environ. Les autres. des Polonais, pour la plupart. nWont pas t1e invitis, puisqu'ils ont leurs aumuniers, leurs
exereires, et nirnme leut. niissiolns eoarm;ent.
Cette paroisse tient A la fois : du village, par le nombre assez
imposant des fermiers qui I'habitent et son bloignement des
grands centres, comme Douai ; - de la ville, par son allure, sl
coquetlerie, ses nornbreux magasins. qui en font indiscutablement
le centre d'attraction de toute la region. Elle tient surtout du pays
miner, par ses quatre citds ouvrieres qui Fentourent, et ses deux
putts d'extraction.
C'est sans contredit des nineurs que Leforest a hbrit6 sa
spontaneite, sa genirosite. le grande sympathie qu'elle inspire
et donne a pleine main. C'est surtout la, croyons-nous, qu'il faul
rechercher les causes du succes extraordinaire de cette mission.
A part un novau de bons chr6tiens, Leforest sommeillait plut6t dalls I indifflience. Durant. les quelque onze cents visites
que
nous y avonsifites. chose asýez rare, nous n'v avons noltiaucun

accue i froid..., encore moins dldaimgneux. C'est done sur ce
terrain tr,-bien prepar4 par un curn, connu et aimni de tous depuis
y
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Saint tincent de Paul sawait deja cela it y a trois cents ans
lui qui fondail les St6iinaires en France, alin que de hons cures
puis.sent continuer 'ceuvre amorce, mai; non terminnde des miissionuaires.
Aller A la masse ! mais oui, et I'on conunenVa en allant a ellce
tout de suite. Visites ,puisantes dans chaque maison, a chaque
porte. avec son programme. son sourire de bienvenue son mot
d'invitation. On est all6 ý eux d'abord. pour qu'ils comprennent
qu'A leur tour its devraient venir ai nous ensuite.
Le bon ruri axait, lui aussi, compris le sens de ces visilesicelairs. lorsqu'il disait : , Vraiment. c'est indispensable ; je ne
pensais pas que 1'on puisse faire pareil bien en si peu de temps. n
Et it fallait voir, combien les rares oublids. mrmne incroyant.s rt(clamaient leur visite comme un dd !
El its vinrent, ces braves gens... Le premier dimanche, a I'ouverture, ils 6taient plus de cinq cents ; le lendemain, sept .
buit cents, et le mardi, un nillier... L'affluence prenait des prioportions inquietantes, quand on sail que la foule attire la foule
II fallait agrandir cete 6glise vraiment trop petite... Que faire ?
Pas d'autre solution que de construire une grande tribune...
Demandez et vous recevrez... Le mercredi soir une magnifique tribune de deux cents places. occupait le fond de l'eglise ;
tribune ruslique, mais solide. construite par les mineurs de Leforest eux-mirmes, avec des bois et charpentes empruntes aux
llouilleres.
II est bun que les paroissiens participent eux-mehres a ces
travaux, voient la bonne volontd de tous, voient qu'on ne recule
devant rien.
Le foule attire la foule... le lendemain, 1'6glise contenait douza
cents personnes. treize cents et plus i certains soirs.
Comment s'entassaient-ils ? Dieu seul ie sait. CGest toujours
un ttonnemtent, surtout une grande joie pour un pretre de constater conbien nos gens aiment passionnement la vdrit4 chrdtienne, conibien its y viennent. reviennent, ramrnent du monde
On en connait qui occupaient des places a l'eglise deux heures et
zmine deux heures et demie avant 1'exercice. Quelqu'un qui a
vu un enthousiasme aussi ddlirant, n'a jamais plus te droit de
penser que la Foi est morte chez ces gens-lA... Tout au plu; somineille-l-elle un peu.
Car enfin, ils ne sont pas venus ,c un jour , mais quinze
Non pas une poignee, mais jusqu'A treize cents (sans compter
ceux. tres nombreux. qui se remplacent pour garder la maison, ou
qui ne pouvaient entrer dans 1'eglise).
Car enfin, ils ne sont pas venus pour ktre flattes ; mais pour
entendre des vxrites parfois tres dures, brutales, 4 entendre.
On attendra longtemps encore, I'homme genial qui pourra obtenir un pareil r6sultat avec autre chose que I'Evangile.
Comment les garder... les instruire.
Evidenmment, comme toujours, la question s'est encore postc
a Leforest. Mais si la vdrit edvangelique a 616 capable de suciter un tel emballement, pourquoi ne serait-elle pas tout autant
capable de les retenir et de les convaincre ?
Ce qui compte avant tout c'est de les aimer avec simplicitd.
de les aimer tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait les
voir, en des conceptions plus ou moins utopiques. La masse restera toujours la masse, un hon peuple simple... aimant le langage
direct, ne s'attachant qu'ai ce qu'il comprend.
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is.- de \rai-ý lai.--iunairs qu"

-ei

oli-rlque

nous all-

rons bien iiptlis qu'i! faut se niettre tout entier a leur portee.
Non pas a tcur niveau de langage ou de \ie, mais bien. rIpi'tonsle, a leur portee.
A leur porltee dans ces causeries, sur les verlus naturelle?.
Qu'est-ce que Fhomnie.... Ia fenune.... les \ertus reciproques
des 'poux..., des jeunes gens..., des jeunes tilles ? De tous ces
mille details lont la \ie est faite. Par ces causeries, le chef de
mission entre de plain-pied duns la vie tie cc peuple.
Certes. ces gloses, par leur allure soiuriante. dktendue. par leI
terines
un pen peuple - employs. peuient parfois choquer
certains e.prits plus cultivXs.... c'est toujours au debut, jamaii la fin. de'vant ies r-.sutats boulever.-ants. Ainsi. A Leforest un
des hiuineis des plus-en vue, par sa situation sociale. s'etonnait
et se scandialisait ninie :
Faut-il que le niveau intellectue!
de ces gens soit descendu bien baz. pour qu'ils acceptent qu'en
leur par'l ainsti I , Et nous avons revu Iemui'ine hornine la veiilt
de notre dipart. It avait compris, il demandait pardon de ses
l
prelmibr'
es ii'pressions : " Voun a\iez ra'lion continuez dans ce
seni... Vous tcs d.iaus !a verit. c'vslt
'ommie ceia que \ous les av;e:
coniliiiS... que \vo-ls a\oz elu le re-e". "
Le reste, c'est-A-dire toutes ces v\ritbs parfois dures qu'on
ne pWul iire qu'en suuriant et qui font tant de bien (nous le savons par dos centainem
de confidences revues), c'est-h-dire ces
huif ceiits coifeissions faites en quinze jours, dont les trois-quarts
au moiins de relours, et non des moindres.
Cinq cent vingt dailes et jeunes filles. contre deux cents A PAques. I)ux cent trente-Ituil honimms contre soixante-dix a PIC:'est-a-dire encore treize adultes qui sont revenus regulierement
au catichismic pour pou\oir communier. Sept mariages rigularises ou en voie de 1'6tre 'deux). Le reste ceest aussi cette moyenne
de trois c:ent cinquante prcsecnces. et presque autant de communitns) chailue natin
a
la ieusse. Et parfois -oixante-dix homm.s
qui. sortanl a six licures trente on six heures quarante. s'en allaient travailblo pour sept heures, et cela onze jours de suite.
A signaler qu'aux deux messes du tditanche, on ne comptait,
en temps ordinaire, que ieux cent quatre-vingts adultes presents.
A !a'ur porie : dansles sermons. Pas de sujets extraordinaires. n!;i !.:!io.i.s 'e-girai;ndes veiites si iniportantes, dans un
I'ge si:
i!.c.
pour qiu'ils comprennent. Mla!heureusement. on
rIy i!arient pis tliujours. Mail. oui, iis sont toujours capables
d e coin''-•>r-i.
t e -e icisser ntulltvoir par les grands sujets.
Jar
·niil! : ia
m' foi. !,chariti, la mort. I'enfer le Christ.
1T:•ini
t h iorirme dc Carvin qui. daus le train de Dou-i
rn',nn.id p:,iicr q<u dj mission. de sermons, de verites ch,'tiennesl. i d.levuilio i. ie 1s nlouii-es qui disculent tout haut dans les
co.np:1iifnelu. .,nt df Li'orest. Pas le moindre respect humain
devant ,t 4 , cr
ii'ieu d'Oux : ilsignorent pourtant qu!e
cnesf un in chtCiern. fou; hiureux de les entendre
affirmer : II
n':
^
r
n' 'ar.
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's! hinn vrai ce qi on nous dit... C'est beau
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g•! iler a a mission un caractire profonddment humain ; il s'agit

de leurs enfarts, il en faut pour les yeux comme pour les oreilles ; ii faut que tous les sentiments y passent. La joie meme debordante, comme dans la ifte des saerements... la tristesse et le
souvenir au jour des morts devant ces photos exposees en si
grand nombre A Leforest ; le besoin de pardon et de paix comme
dans 1'enfant prodigue ; le sentiment de la valeur d'une Ame
comnme dans la Passion.
Voil. ce que fur, en r6sume, la mission de Leforest. Un magnifique ensemble de quinze jours... oh on est oblige de sentir la
grAce de Dieu, qui agit A fond. dans cette atmosphere unique
d'enthousiasme et de besoin religieux.
La grace de Dieu qui passe et va meme jusqu'a tuer le respect humain. Tel, cc gros hoinne, revenu A Dieu apres si longtemps, et qui criait devant une centaine de personnes, sa joie
de s',tre confesse le matin.
- Alors, mon pare, on les a efface, les gros pichs, ce matin !
-Eh
! oui, mon brave. ii faut parfois faire une bonne lesiive !
- Ah ! je comprends..., Ca faiL du bien.
La grace de Dieu qui passe, commne 'exprime cette lettre
que nous avons not6e avee joie et respect dans notre souvenir.
car eile nous laisse I'assurance que Dieu benit et ficonde nos
faibles efforts.
Chers PBres Missionnaires,
Avant votre depart de Leforest, je tiens vous dire loute ma reconnaissance pour cette belle mission ; j'en suis d'autant plus heureuse
puisque mon mari a ait tout son devoir de bon chritien, qu'il avait
ndglige depuis de longues annees. C'est justement pendant que, vendredi matin, en chaire, vous lisiez mon petit papier (intention de mission ecrite, et ddposee sur I'autet le jour de communion gbndrate), au
ineme moment, mon mari entrait au confessionnal. Ma neuvaine avait
td entendue par la Tres Sainte Vierge. Merci, mon Dieu.
Ei ce papa, revenu A Dieu, aprbs longtemps, qui nous 6crit sa
joie de donner un de ses fits a la Congr6gation des Lazaristes :
t( Nous qarderons de la mission un excellent souvenir et une profonde impression n, et il s'en va communier avec tous les siens,
le diriancle, pour remercirr Dieu, quand ii apprend que son
enfant va pouvoir rentrer au Seminaire.
Oui, pour Leforest, -nous avons confiance. Le curt est rest6
derriere, pour continuer .'oeuvre II ira retrouver ses nombreux
malades revenus h Dieu. pour les garder. Ii regroupera ses jeunes qui se sent si bien manifest6 pendant la mission.
Certes, tous ne tiendront pas. Mais, 6tait-il vrainient inulile de les marquer, une fois dans leur vie, par cet esprit
chretien ?
Si. au dire d'un grand saint, une seule 5me mrlite bien une
vie de lutte et de devouement. ces dizaines d'Ames qui, A Leforest, resteront fideles (c'est certain), meritaient bien quinze jours
de mission.
Lucien NORMAND.
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mnittions audacituses. Elles u'y imanqjuent pus. dans certaines appreciulions, et des rdsumts soimuaires... Ainsi. dans le numiro
106 de Surco, pour fournir une precue de l'inti'ret pris i) reltt
lecture, bornons-lous ici, i une simple resnaurque d'ordre ytoyriu-

phique. Dans 'adresse (discurso) lue t M. Lope:, lors de son passuge (27-30 uvril) d Santa Rosa de Cabal, le june rateur s'inspire juslteent d'une inscription lue sur un seuil d'entrde : Port;
patet sed cor magis : Plus que la porte, s'ouvre ,nwre ttiur. 4, Les
yeux fatigues du voyageur la lisaient, declare-t-on, sur le frontiipice venidrable de l'antique abbaye de Muri Gries, dans I'Anileterre du ord., al norte de Ingiaterra n... Inconlestablemet la
forimule se presente fort belle et se prdle aisotment uux applications, car ce etexte tradui une uttention hospitaliire tri's chrt';tienne. On la retrouve ailleurs, c'est bien connu sous des formes
approchees, ainsi t Sienne, sur lu p,;rle Camnollia. Cor niagis
tibi Sena pandit. Plus largenment que cette porte. Siennr, l'outrr
son cerur.. Tres bien, mais au norw de la servine topoyraphie,
I'un doit ici observer que, inalyrd son assonance saxonne. Muri
;ries n'est pas anylais, et se tient fort loin de l'Angleterre. Ccest
siamplement une uanique abbaye suisse, actuellemeut transfdr6e
dans le nord de I'ltalie. Muri se trouce loujours duns le canton
d'Argocie, en Suisse. Expulsde. en 1841, la Comimunautd ben6dictine s'est plus tard refuyite en territoire italien, aux portes
dsl Bfolz:tri,
Ir Bolzen auttrichie,' d'arant 191L. Dans sout gile (w-

itel. I'abbuye a tenu d conserver et rappeler le souvenir de ses
iiyines suisses : d'oit son nom composite Muri-Gries...C'est prdcismaent cette fondation qui, ii y a deux ans, cient de fournir
C'actuel Abbd-priuat de la Confiddration benddictine...
Ceci observc et consigne, fdlicitons ccrdialement le jeune
romplimenfeur et laissons la parole t M. Lopez, qiui'nou. entraine
dare dare en Amdrique du Sud.
F. C.
Monsieur Notre Tris Hlonort Pere et Superieur general
Il'avant fail I'honneur de me nommer Cornmissaire extraordinaire a charge de faire la visite canonique des Provinces de
1'Amirique du Sud et de I'Amcrique Centraie, j'ai quitt6 la Mai.son-Mlire le 19 janvier 1950. accompatgn6 de notre cher confrire,
MX.Peters, quatriirme assistant general. En un quart d'heure.
nous Blions I'a6ro-gare des Invalides. Lt. apres avoir enregistre
mon poids, celui de mes bagages et sign6 ma carte de passager,
j'ai pris cong6 de M. Peters. de la Suprieure de I'Asile San
Fernando de Neuilly et de quelques-unes de ses compagnes qui
i(taient venues me saluer au depart.
Un autocar de la Compagnie d'aviation Air-France m'a transpirtiit h 'arroport d'Orly, or j'ai eu la bonne fortune, A peine
arrivi.
de voir tomber une heure durant une abondante neige !
Les formalitts du bureau de l'emigration et de la douane
(eant accomplies. on nous fit prendre place dans l'avion : un
avion superbe. type ,, Constellation ,, avec air conditionne. Quarante places et deux couchettes. A dix heures et demie, I'avion
d6colle et le pilote pour nous mrnager une temperature convenable maintient son vol i quatre cents mitres d'altitude. Nous
allons comme sur une route asphalt6e. A midi et demi, nous arrivi'lmes i I'adroport de Madrid ofi on nous servit un repas excellent. A quatorze heure-s. dpart ; travers6e de tout le sud de
l"Espagne. du datroit de Gibraltar, a cinq mille metres d'altitude,
ol i vingt-trois hueres et demie, arriv(e A Dakar (Afrique), ou
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on ~e repuye pendant une delni-heure. A minuit, hnous reprcnons notre voi pour la tlraxersl
e de l'OcIan Atliaitique
cinq
mille nitres de hauleur. Mais voici que, vers les deux heuredu niatin. l'avion est fortenient secou6 pendant -ept minutes malaise parili les passagers, dont quelques-uns attrapent le rmal
de 'fair. d'aucuns ni•tmer conlllencent & preparer les engins dt
;sauclage, en cas de catastrophe possible. C'6tait un de ces mau\ais quarts d'heure que ieiiagent parfois les \o\ages en avion.
Quant
Imoi, je n'ai point Ot incommioded. A neuf iheures et do inie du matin. nous arri\uns i Recife (Pernambuco), oi nouavons pris une iheire de repos. A dix heures et demie, cous reprenons notre vol, plafonnant toujours a cinq mille Inatres, et.
sans incident nous atterrissons. a cinq heures du soir, a Rio dJaneiro (Br~sil), pour une denii-heure de rtpit... A six lieures
du soir, nous repartons, et a onze heures de la nuit, nous Mtions
a Montevideo. La. h l'aeroport. m'attendait la premiere des innonibrables et agr6ables surprises que la Providence me reservai,
au cours de mon voyage : la presence du Superieur de notre
Maison de Montevideo, accomnpagn d'un autre confrbre. Le premier. je ne le connaissais pas : dans le second, j'eus bient6t fail
de retrouver le Pere Caries Henri, que je n'avais pas oublie. parce
que c'etait lui qui. cinquante ans auparavant, m'avait donne lepremieres lecorns de francais, i Madrid pendant ]es recreatioitn
des vacances d'e1l. Aprbs une demi-heure de repos, nous continuons notre voyage pour arriver trois quarts d'heure plus tarod a
Buenis-Aires. t six heures du soir (heure locale) vers minuit
leure de Paris). Nous avions parcouru plus de dix mille kii.m6tres.
A f'aroport de cette viile n'atlendaient .M. Prat. Visiteur.
ainsi que tous les Supurieurs de la Province, el cornme je disaiau Pre Prat que c'etait plus qu'une ddlegation, mais bien un
batailon de nlissio"nnaires. il rme repondit : Assurement ! car
e'est pour recexoir le reprtcsetntnt du Suplrieur g6n6ral que .ij
-uis venu avec tous les Superieurs de la Province... AprPs lei
'alufations d'u;sge. et mnes remerciements i cos bons confrere-.
nous avons pris le chemin de la Maison centrale.
Le 21. da;tus a matinde, .je reus la visile de ma -Seur Visi,atrice t doe s•n rnseii. xvisite que j'ai rendue dans la soiree.
J'ailai atsi voir ic tiiadirnal Copeilo qui me donna les pouvoir',ur touit >.-n ,i·l*·s.
l.a journde se ternina avec les confreres.
t .t-tx. "2. dai ns la soir3e, accompagne par M. Prat.
2.
Yimii,..
iou- :n;o;. rendinies it Lujan. oh nous arrivames apr&e
: r p : ' ;. j - 'ixantl-dix ki!ometres en automobile.
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tuinai la \viite danzs la imulinde. et duns la osirde, je rentrai a
Buenos-Aires.
MONTEVIDEO. - Le "25. dlns la matinide je pris un avion &
deux 6tages pour Montevideo. En trois quarts d'heure. nous traversimes le Rio de la Plata. qui a deux cent quatre-vingts kilometres de large ; voyage tres calme et a faible hauteur ; arri\ee
sans incident a l'aeroport de Mlontevideo. o• je trouve le Supe-

rieur et un autre confrere de la rdsidence.

L'dglise paroissiale, de style gothique tr.s sobre. est bien
belle, spacieuse et Itrs frpquenttc. La Maison est aussi, grande
ct commode pour la vie de communaute. Les Peres sont au nombre de quatre. Le 27, dans la matin6e, je conmenaqai la visite et
allai voir Mgr Barbieri. qui m'accorda les pouvoirs. Nous eumes
une journde de chaleur. oil le thermomntre marqua 40* a fombre. Le 30 au matin, la visite terminee, je rentrai irmmndiatement a Buenos-Aires en avion.
Paroisse de la Medaille Miraculeuse d BUE.OS-AIREs. - Le
30. dans la soire. j'ai commenc6 la visite dans cette Maison. oii
r-iident trois PEres. L'dglise paroissiale. de style ogi\al tres
sobre. est superhe, fort grande, et trBs frdquentle par les habitants de ce faubourg, lequel s'accroit toujours, avec la construction de nombreuses maisons d'habitation. La rdsidence est gracieuse mais trop petite et peu appropri6e A la vie.de communautd. Le 2 f6vrier, je terminal la visite de ce!te rdsidence
Escoa~a. - Le ? fevrier, dans la soirde, d6part en automobile
avec M. Prat, ie Visiteur, pour Escobar. Maison dp formation. pour
la Province ; trente-quatre kilomitres de route ! Je fus recu
par tout le personnel de In rdsidence. La maison est neuve, jolie. spacieuse. tres propre, bien comprise, b4tic dans une proprite de trois hectares. avec vastes cours pour les rdecrations,
bassin de natalion. verger et jardin potager.
Le 3, je commencai la visite de cette Maison. dont le personnel se eomposp de neuf Pires. dix-neuf dtudiants, onze s4minaristes, deux freres coadjuteurs et quarante apostoliques. Le
climat est en general trbs bon. Malgr6 I'amplitude des lieux. on
comprend facilement qu'il y a trop de monde rduni ii. et il
faudra distraire quelque portion du personnel, soit les 6tudiants,
soit les s4minaristes, ce qui favoriserait en outre la regle de
adparation. Les Apostoliques auraient un champ plus vaste, car
en Argentine et en particulier dans la province de Cordoba, les
vocations afluent. et ii faudrait pouvoir reeevoir une soixanlaine d'enfants afin d'etre i mtme de fournir plus tard a la Province, un bon ravitaillement en personnel.
Le 8 au matin. avant termind la visite, je repartis aussildt
pour Buenos-Aires. tres satisfait et edifiU du bon esprit et de
la parfaite discipline de la Maison.
CORDOBIA (Maison de Mission). - Le 8, au matin, ddpart en
avion pour Cordoba. Trois heures d'un voyage passablement ptnible, par suite du balancement de I'appareil. GrAce & Dieu. je
ne fus pa:s incommodd. A I'arrivee. m'attendail M. le Superieur
avec un confrere. La maison est vaste et comprend deux etages
avec aussi I'oratoire de la Communaut6. En face, se trouve
NI'glise confide A nos confreres. Le 9, dans la matinde, je commengai la visile ot. en plus des quatre pretres de la residence,
j'en requs aussi trois autres, destinds a la fondation r6cente de
Salto, fondation speciale pour les retraites de s6culicrs. Cette
nouvelle maison est a trenle-cinq kilomitres de Cordoba.
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de ints Siiurs a Santiago du Chili intrigue fort les auloriits ieliiieuses et civiles du pays, car on n'arrive pas a comprendre
comment nos S(eurs peuvent arriver it nstruire deux mille cndispenfants, les nourrir en partie et entretenir un magnifiuue
1
-uire. cl tout cela. graAitatcrtl. .Malgr3 le's noibreiuses inve'sti;;itions auxquelles se livrent les gens, personne 'arrive a savoir
quelle est la Providence visible qui soulient toutes ces (euvres
de lienfaisamce : c'est le secret de Dieu et de la bonne Visitatrice. Chose plus ,llonnainte. cette Visitatrice rove encore de
nouuelles industries de charilt. dans cette si grande maison.
Tout cc que j'ai vu Ii est bien admirable ! J'ai fail une visite
de courtoisie a Son Excellence Monseigneur le Nonce. Le Cardinal
Caro Rodriguez itani absent. je n'ai pu le voir. Le 24, dans la
iiatinde, j'ai termind la \isite de la Maison centrale, el le soir,
je -uis parti en automobile pour Lirnache. a trente-quatre kilonlhtres de Santiago.
I.e 25, dans la matinde, j'ai
IIMAcuHE (Ecole( APtostiTiquci,). co&mllence la visile de l'Ecole apostolique dirigee par nius conjusqu'ici que neuf Elcves seulernent. Le
frieres. On n'a conmplt
hatiment est en bon Olat et peut h6berger une vingtaine d'enfants. La propripi-, d'une superticie do trois hectares, est de
toute beautl. la inoitiP convertie en jardin est louee et fournit
leIncessaire pour faire vivre le personnel de la Maison.
Le 27 au matin. je cl6turai la visite et retournai dans la
soir,'e ; Santiago, par le train. Le 28. de bonne heure. je pris
I'avion pour Lima (PMrou). mais une malencontreuse coibinaison
d'horaire m'obligea a passer la nuit, A Arica. Nos confreres de
la Province de Madrid dirigent la paroisse de cette ville. J'en
prolitlai pour jouir de leur aimnable conpagnie, et pour cdelbrer
Je lendernain, la Sainte Messe daus la belle et magnifique iglise
paroissiale de style gothique. construile tout en acier, par le
cFtiibre ing6nieur frantais Gustave Eiffel. le mr.-me qui a immortalise son nonr en Miifiant la fameuse ,tour ihaugurde a Paris
en 1889. On m'a racontP que longlemps aluparavant. il avaif construit .i Lima. une Eglise pareille a celle d'Arica, tout en pierres,
celle-lh, mnais que. quelques ancres plus tard, el!e fut dttruite
ce que voyant. l'iing6nicur qui vouGtrre.
,,a. u:z *re!mblc;ivtiet de
lait perpptuer sa mnmoire. en AmErique. entreprit la construelitn, en acier de la belle eglise d'Arica. - eglise qui a adei
tious les s6ismes, alors que tous les autres edifices de cette petite
population s'*crouliient h qui mieux-miieux.
Dans la matinee du 1" mars, je suis parti d'Arica en automobile, accompagne du Pi're Garro. mon ancien compagnon au
Coll'Sge de Limpias (Santander). qui m'a quitt6 a I'aeroport do
Tacna, oi j'ai pris l'aion pour Lima (P'1rou). Pendant la dtmilihure d'escale i Arequipa. j'ai pu m'enlretenir aver les denu
confreres qui rtsident dans cette vill.e puis. continuLat mnn vol.
je suis enfin arrive a Lima. oii j'ai ,td retu . la descente de
';avion par le P&re Moreno. Superieur de la residence, et un
di' ses confreres.
la viLIMA. - Le 2 mars, dans la natine. j'ai commetcld
si!e de cclte contuunautd, qui comprend cinq PMres et un frbre
codijuteur.
La Visilatrice et son conseil vinrent me saluer. Je leur rendis leur visite A la Maison centrale. J'allai voir aussi Monseigneur
i' uxiliaire du diocise. Algr Federico Perez. notre confrere, et
!(, I:m-rdinal (Guevara. qui me donna les pouvoirs.
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La nimisi-uo
de nos PIres. de construction r.eIente, et irbs
igredablc. arec toutes !es connmudit6s d&sirables, mais dloigni+e
de six kilometres du centre de la ville. ce qui devient un grave
inconvenient. Grace au confort de la rI-idence ct a l'aunabilite
pro\erbiale du Pere Moreno, j'ai passe 1a deux jours comme n1
prince dans son palais. Le 5, uans la matiný, j'ai termin6 la \isite. et j'ai consacre le reste de la journde, ainsi que le lediemain a converser a\ec les confrires des Pro\inces de Madrid
et de Barcelone. qui possedent aussi des rIsiden-es dans cctte
belle ville de Lima. Le 7, dans la matinke, je suis parti en avion
pour Guayaquil 'Equateur), oi. apres cinq heures de vol. je ~uiarrive sans incident. LA ni'attendait le cher Pere Loubrie. Visiteur de la Province.
GUAYAQUIL. - Le 7. dans ai soiree. j'ai coummence la \initi'
de cette iaison, qui comiprend quatre Pi'res. trois y s3jouriiant
et le quatritme. detach6 comme auiiinier du grand htpita! I'.
;a ville. La r6sidence de nos PBres ne saurait l ire plus mi-.rable. ni plus incommode pour une commiunaunt. quelque pauvrqu'ele puisse etre. C'est une \ieille et sale masure en bois. ;
deux itages, aux planclies disjoint~•, et rongses par les telinites. Ajoutez a cela une chaleur torride. la plaie des moustiqu*qui envahisseit tout et le jour et la nuit. et vous aurez ure
idee de mon sejour dans cette deireute. Je nm'abstiens, pour ne
pas faire de la peine a mes lecteurs, de faire la description dos
diifreints locaux. en tout semblables au reste de 1'edifice.
La \isite terriinee. dans la matinee du 9 nous partimes a\'-e
le Pere Loubere, en avion pour Quito, ofi nous arrivames apres
u;ie heure un quart de vol. A l'aeroport. nous attendaient dc
noumbreux confr-res, les dtudiants. !es sGniniaristes ct les enfanl'
de 1'Ecole apostotique.
En arrivant A la Maison centrale de Quito, je dis au P"'!e
Loubere que je me proposals de consacrer truis semaines aux
visites dp sa Province. Je le vis
I'instant faire sur un papi.vdes cornbinais ons sans fin. Apjr-s un boln mlloiiellt, me rendaan
cvaipte tie tl'embar!ras dans lequel je le mettais, je lui demandai
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Oh
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QuiTO. - I. Suana-Teresita. - Le 10, dans la matinee, j'ouvris la visite de cette residence de trois Peres, onze Bludianls,
sept smninaristes, un frrre coadjuteur et trois postulhnts. Entre
temps, j'allais visiter le Nonce et I'Archeveque, Mgr de la Torre,
qui me donna les pouvoirs.
La Visitatrice et son Conseil etant venus me saluer, je leur
rendis la politesse A leur Maison centrale. La Maison de formation de Santa-Teresita est tres belle, suffisamment grande et
bien aminagde pour ia vie de communautd. La municipalitM,
pour percer une rue suivant le plan d'urbanisme. va s'emparer
d'une large bande du terrain qui sert de cour de rcrdation aux
6tudiants et aux sdminaristes. It faudra done chercher ailleurs
une autre maison de formation.
Le 13, dans la matinee, j'ai cloturd la visite, grandement
6difie du bon esprit qui regne dans cette maison de formation.
Le 14. je le consacrai h visiter en automobile en compagnie des Peres Loubere et Chacon, les villages d6truits par le
sdisme du rnois d'aoUt de l'annie derniere. Je contemplai avec
un frisson de terreur les ruines de la majestueuse cathddrale
d'Ambato. Je me rendis encore A l'hopital de la ville et au college de nos Soeurs. d6moli aussi en grande partie. Je fus stupdfait en entendant raconler l'hbroisme des Sceurs en ces jours
d'dpouvantable catastrophe, mais mon admiration fut encore
plus grande quand je vis la joie avec laquelle ces Sjwurs hCroiques continuaient A souffrir les incommodites el iCes grandes
privations que la situation prdsente leur oceasionne. Je visitai
aussi Pelileo, autre localit6 dont ii ne reste que des decombres.
Qu-To IV. - Petit Snminaire. - Le 15, dans la matinee.
j'ai comnmence la visite de eette commuiaute de sept PBres. Les
eleves sent au nombre de cent quatre-vingt-dix. Les bitiments,
bien que vastes, sont encore trop restreints pour tant de monde;
en outre, its sont grandement detdriords a !'int6rieur et a I'ex16rieur, et cela parce que Monseigneur I'Archeveque ne veut pas
faire de reparations, preferant les vendre. ainsi que la grande
proprietd qui les cnloure, pour pouvoir ensuite construire un
:autre seminaire aux abords de !a villo. Plaise
Dieu
)
! pour la
commodittde tous que eette vente e; cette nouvelle installation
se ridlisent le plus t6t polssible Nos confreres Iravaillent ferme
et blen a la formaLion morale et inlelertuelle de leurs 6lives.
Le 17, dans la matinde, je cloturai la visite, enchantd du
hon ordre qui regne dans ce sdminaire.
QUITO IIL. - Grand Seminaire. - Le !8,dans !a matinde.
j'ai commence la visite de cette communaul6 de cinq Peres et
d'un frere coadjuteur. Le s6minaire compte cent l6ives appartenant a diffdrents dioceses. L'ddifice, si grand qu'il paraisse.
est encore trop petit pour tout ce personnel et a bien besoin de
r6parations. II est situ6 dans une propridtt de sept hectares oil
on cultive des fleurs et legumes. ce qut contribue en grande partie A faire vivre I'Btablissement. Je constatai avec arande satisfaction qu'une discipline stride regne tout naturellement
dans cette Maison. AprBs une seance musico-littdraire bien rdus:ie, que m'offrirent les sdminaristes, je terminal la visite le
20, dans la soiree.
Le 17, dans la matinde. accompagn6 du Pbre Loubre, je
me suis rendu en automobile A I'Ecole apostolique de Conocolo, localitd situde A quinze kilometres seulement de Quito, et
cependant jouissant d'un climat bien plus agrdable.
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se pr-iserver du froid elt urlout de la pluie. qui ne cressa de
aneuf heures du matin de ce
l
tomber a torrent. Finalement
dimanche. on riussit, aprib des efforts inouis h dilpanner la
camionnette, nmais devant la crainte tie ne pouuoir atlei-ndre
Quito. les voyageurs decid4rent de relourner a Tulean. La le
Pere Trujillo cel;bra la Sainte Messe ic onze lleures, et y demeura jusqu'au inaldi pour altendre Ilin arrivee. Telle fut
l'aventure du P're Trujillo, quand il se disposait h 6tre des
notres pour f4ter le Pere Loubbre et Aan'accompagner leIardi
suivant dans mon \oyage en avion pour la Colomibie. On a bien
raison de dire que 1'honume propose et Dieu dispose.
Le 27, dans la inatinte. je cldturai la visite et je consacrai
le resle de la journie A faire les preparatifs de mon voyage en
Colombie.
Le 28. dans la matintie, je pris l'avion pour Tulcan, frontiire de 1'Equaleur. o m'attendiait le Pere Trujillo. si connu
parmi nous par sa gait6 exubtrante et par son optinisine contagieux. A partir tie ce moment. il devint lmon ange Raphail.
accompagnant et servant avec une sollicitude sans egale un
nouveau Tobie dans toutes ses iongues p.eregrinations a travers
la Colombie jusqu'k !a fin de la visitl
Apres le salut fraternel et la satisfaction qu'il 6prouva
quand je lui dis que je pensais pouvoir consacrer quatre semaines A sa Province, nous allimes nous rafraichir chez les
Sccurs de l'ondroit et eusuite presenter nos passeports et nos
bagages aux bureaux des emigrants et de la douane. Nous nous
dirigeAmnes enfin en automobile sur Ipiales, premiere localit6
de Colombie. oi nous dimes encore faire xiser nos passeports
et pr6senter nos bagages. Tout cela demanda beauroup ie
tem.ps et comme 1'avion qui t'avait amene avait eu aussi beaucoup de retard, ii en resulta que I'lhure du dcpar: O6tait d6i;i
passee. Heureusement, leo bomnne S'Ptrs d'Ipiales. iqui 6taicnt
toujours en alerte. obtinrent du pilote de retarder 1envol de
quarante minutes. Ainsi grace a leur charitable et ctiicaee intervention. nous pitmes partir pour Popayan, \ers le milieu
de la soiree.
POPAYA.N Grand et Petit Neminaircl. - Le 29 mars. dans
la matinee, j'ai commence la visite de cetle conlnunaut6 composde de sept Peres et d'un 4tudiant en philosophie. II y a vingt
elbvc- au Grand Stninaire et quatre-vingt-douze an Petit. La
maison est spacieuse et on est en train tie I'agrandir par la
construction d'un nouveau pavilion. Elle est situde dans une
nropridtd de cent hectares de superficie, qui sert de pAturage
a un nombreux troupeau de vaches laiti&res. Le panorama est
magnifique et le climat ideal. Entre temps, j'ai fait une visite
de courtoisie a Monseigneur 1'Archev6que Gomez Tamavo. En
plus des seminaires, nos confreres dirigent aussi un college et
eomme ces PBres devaient incessamment s'absenter pour aller
pr6cher aux champs. J'ai intercalM la visite de cette maison et
lui ai consacrd les journees du 30 et 31 mars.
Le 29 mars et le 1" avrii. j'ai fait ;l visite du Seminaire.
avec grande satisfactior sa bonne marche, et je
J'ai constatl
me suis rendu compte que le travail ttnit exeessif pour si pen
de confreres.
Dans la soiree du 1" avrii. je cloturai l . visite.
Coll'ge del Pilar. - Le 30 mars, j'ai ouvert la visite tie
Maison oiA se ronuvent quatre confri'res. L'edifice est trb-s
r'te

- 78 giland et clomiprend dloux Oltage.-. Les inltern's <in! au nu.iil,:i
de soixante-douze : i! v a deix cent \ingts externes et douze
profecseurs externes.. Nos contr'res ,ont chn.rgds de la direction. de fadminiAtration du college et de la surveillance des
diB4es.
Jans I'aires-indi du 3.l je cl6tur:ai la visite et le 2 avri,.
je pni lais en avion pour Cali.
Ca.I. - Dans la matinae di 3 avril. j'ai conmienc6 !a \isite de cette c
rimrunautte de six Peres et de deux freres coadjuteturs. Les 1'res s'occupent de la direction et des confessiion
de nos Stours. Par leur Age et leur aspect vxntrabie, ils son!
dignes de represoenter I'Ancien Testaiiient. Le Frere Nieva cst
a\eugle depuis loigteminp, ce qui ne f'emp6che pas de remplir
fort bien son office de portier, tout en priant A iongueur de
journde pour la conversion des picheurs. Le Frere Llano par
sa jeuivsse et son activiLt. est le seul a reprdsenter le Nouveau
Testain.lnt. 11 s'emploie admiirabiement bien
a la bonne tenue
de la Inaison, lout en Icnant affectueusement compagnie i
I'aruugie.
En plus du personnel de la residence, j'ai recu ies Piies
Martin Amaya et Marco Tulio Botero, qui servent d'aum6niers
a deux hopitaux. dloignis de la ville.
La maison de nos confrires est tres grande. a deux 6tages,
et demieure tres bien comprise pour Ja vie de communautd.
L;t Visitalrice et son conseil elant venus me saluer. iY,!"eu
ai rendu la visilt
. leu'r ?Mlon centraie, qui est tris grande,
trus beile et presque ncuoe.
A peine de retour a la rIsidence de nos Peres, j'ai eu !a
bonnre aubaine de recexoir un pa;quet assez volumineux que
m'en-,ivyait ma Sweur Visitairice. Au Frire Liano. qui me le rerneittail. je dis : r Pour sir. re scnt des mddaillcs ! Ouvre-le.el
vorts aure cotre part ! ,,.ais queile ne ful pas ma surprise
qua,•i je. vis que je
paquet cont-nait des boioes de pastilles conIre la t.ux ! Je me suis souveau alors que pendant ma visie
a ia! i:Lon centra'e, j'avais ituss( un peu et que, sur la
deuniait
ienma S~eur Visitatrice si j'etais enrhumne, j'a\ais rdpondu q•ei j'avais ce!te mauvaise habitude de tousser de temps
ut.
t.
J ~la;iontaii ie fait ;auc confreres, qui me dirent :
i . r'll,.
(,
issez pts biun cette Visitatrice. Elle agit de
,wrtwc a t':iard de tuult le monde. n
L.e in,Pire Fourgans. me .oyant si Ig rement v6tu, car
.i:.i;I*r.!u
au P're Loubere le manteau qu'il m'avait pr&tE,
. prn-',•~ iI(t :e fioid que je pourrais endurer, soit h Bogota,
si e: ".s
iux. Im'tlfrit ui douillPete bien chaude qui me
lit d,
sbon. Ainsi. en Colombie conme a I'Equaserxices.
ten. j':
i purt( deos habits demprunt.
.e
,aiis
l. la niatinre i'ai cloture la v\ i ite el. sans tarder,
noes a o•rspris I'axion pour Bogata.
B:.-ac;A 'aison centrae). - Le 5. rercredi de la Semaine
S'-:;:'.
h dix Iho ures et demie du mauin.
arrivds a
aroport de Bogota oil nous attendaienfnouslessommes
Peres. les 4iu:it
e-r. sinari.tes et le s frNres coidjuleurs de ia Maison
e ,r:: •. Crine je dem•ndais a fun ds confrtres .i au moins
(n.
t a
qrisueque chat pour zarder la maieon. it me reP
'oe "e [ -.*.-io',h'lrtO
n.•.
que Irois frer
sc
les"-."postulants etaient
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Aprs avoir salud fraternellement celte nombreuse assembide venue pour nous recevoir, nous sommes partis pour la Maidoi centrale. distante de cinq kilomitres, les uns en automobile. les autres A bicyclette o ib pied.
A trois heures du soir, j'ai ouvert la visite de cette noimbreuse communaut6 qui comprend six Peres, trente-six 6tudiants, dix-neuf seminaristes. neut freres coadjuteuts et sept
postulants.
La maison est trbs grande et les locaux si bien distribuis
qluils suffiraient A eux seuls pour perpetuer la m6moire du
Pt-re Pron, le Visiteur prceident,l'horue de vertuInminente et
puissant organisateur. C'est lui qui 6tudia dans tous ses d6tails
le plan de la construction et l'ordonnance de cette belie rlsidonce. L'actuel Visiteur, le Pire Trujillo. a ajout6 un &tage i
plus de la moitie de fancienne batisse. mais les lpiogi's de
cette Province sont si rapides qu'il faudra encore agrandir bienOtt la maison. i moms qu'on ne prefere loger autre part une
pirtion du personnel, ce qui sernble le plus indique.
Sur la demande du Visiteur, je c61ebrai les offices de la
Semaine Sainte dans I'eglise, laquede pour grande qu'elle soit,
est encore insuffisante pour contenir tous les fidbles qui la frdquentent. La communaul6 occupait le vaste choeur, et la solennit6 des offices liturgiques me rappelait la Maison-Mare.
Entre temps. dans les moments disponibles, j'ai regu. ie
Jeudi Saint, les dix-neuf seminaristes ; le Vendredi Saint et le
lendemain, les trente-six itudiants ; le dimanche de PAques,
les neuf freres coadjuteurs, et le lundi. les six Peres.
Durant ces jours, j'ai recu de nombreuses visites de Soers
residant a Bogota ; les obligaticns de ma charge ne in'ont pas
permis de les rendre.
A peine arriv6 ici, j'ai ressenti une grande froidure, mais
le Pere Reyes, ayant eu la charitd de me pr4ter un manteau,
je pus assez bien me.difendre.
Le 11, dans la matin6e, j'ai clOtur6 la visite. et dans ta
soiree, je suis parti pour Tunja. en automobile conduit par
le Frere Llano : cent soixanfe-quatre kilomilres de parcours.
Vingt kilomntres avant d'arriver, nous avons trouv4 plusieurs
Peres et les ellves du Grand S.nminaire qui venaient h notre
rencontre dans un superbe autobus. Aprbs echange de salutations, nous sommes arrivds au Stmninaire avec cette brillante
escorte.
TUNJA (Grand et Petit Siminaire). - Le 12, dans la matinie. j'ai ouvert la visite de cette communaut6 de huit Peres, un
Btudiant et trois freres coadjuteurs. Parmi les I~Pres se trouve
le vendrable confrere Henri Cosyn, tant apprecie par le clerg6
dioc6sain, qui a consacre au serminaire les quarante-trois annies de professorat que compte dans ia Maison, ce Pere si mdritant. Je suis all6 voir Mgr Luque. qui, apres m'avoir rendu
la visite, m'a fait l'honneur de venir quelques jours plus tard
me saluer avant mon d6part. L'6tablissement est un grand 6difice A trois dtages, comprenaint deux corps de batiments, qui
communiquent entre eux. La partie la plus ancienne est occupee par le Petit SCminaire I'autre beaucoup plus moderne, par
le Grand : cette derniere parlie rappellera toujours le souvenir du Pere Pron, qui en a dirigd la construction et I'amdnagement avec tant de comp6tence.
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Le 20, dans la soirie iuous avons pris I'avion pour Garzon,
qui est au Sud, a quatre cent quatre-vingt-quatorze kilomeitres
e distance. A l'aeroport, nous attendaient Monseigneur l'Evdque et plusieurs Peres du S6minaire.
G4ARzoN (Grand et Petit Semitiaire). - Le 21 avril. dans la
matin6e, j'ai commened la visite de cette maison, oil se trouvent six Peres et trois ktudiants. J'allai saluer Mgr Martinos
Madrigal, qui vint un jour presider notre table et lous invita
A la sienne dans une autre circonstance.
La partie construite et habit6e du S6minaire, par ses dimensions et son style, ressemble plutot A une forteresse de
1'ancien temps, et, quand 1'rdifice sera termin6, on n'en finira
plus de compter ses diff6rences de niveau et ses escaliers.
Actuellement certains services sont tres p6nibles A assurer
et le travail de nos confreres est accablant. Il y a vingt et un
grands s6minaristcs et quatre-vingt-dix petits seminaristes.
Er plus du personnel de la Maison, j'ai recu le Pere Jean
Londofo. de la rtsidence de Nataga, et les Peres David Gonzalez et Philippe Arevalo, de la Prefecture de Tierradentro, qui
-ont venus profiler de Ia visite, puisqu'il ne ni'.tait pas possible d'aller chez eux.
On a pris la photographie de la Communaut6, que je garde
avec plaisir
Satisfait de la bonne discipline qui regne dans la Maison,
j'ai cltur6 la visite le 24, dans la matinde, pensant partir immediatement pour Bogota, mais le mauvais temps immobilisa
I'avion. Dans la soiree, nous avons pris I'automobile, et apres
quelques incidents ficheux, nous sommes arrives enfin a Neiva,
ou nous avons passe la nuit. Le 25, dans la matinde, I'avion nous
d6posait A Bogota. Je consacrai la fin de cette journee et le
lendemain h rendre visite A nos Seurs.
A Bogota, on a pris en photographie, d'abord les Pares,
ensuite la communaut4 tout entiere. Les deux groupes sont
admirablement bien r6ussis et je les conserve, eux aussi, avec
grand plaisir.
Le 26, dans la soiree, la communaute m'a offert une tres
belle s6ance musicaie et litt6raire. J'ai remerci6 avec effusion,
manifestant ma grande reconnaissance et commentant quelque
peu les paroles de saint Augustin : Vide quantum habeas, et
quantum debeas. Consid6rez par ce que vous recevez, combien
grande doit 6tre votre gratitude. J'ai exhorte en particulier les
6tudiants et 'es stminaristes a ce devoir de la reconnaissance
pour tous les avantages, dont ils jouissaient dans cette maison ; reconnaissance, non seulement envers Dieu, mais aussi a
l'6gard de leurs superieurs, qui s'dtaient tant d6pensis pour la
prospdritd de la Province, sars oublier jamais le Pere Pron,
dont le nom devait Wtre toujours prononc6 avec v6neration.
Enfin, je leur ai fait la promesse de transmettre au TrBs Honord
PNre Supdrieur g6enral, le tdmoignage de leur flliale affection,
dont ils m'avaient donn6 tant de preuves.
Le 27. dans la matinee, j'ai pris dtfinitivement congd de
cette chbre Communautd, qui m'avait tant 6difid, et par son bon
esprit, et par sa parfaite r6gularitd. Puis, en avion, je suis parti
pour Santa Rosa de Cabal, A 1'Ouest, A quatre centsacilometres
de distance.
SANTA ROSA DE CABAL (Ecole apostolique). - Le 27 avril.
j'ai commence la visite de cette Communautd, composde de six
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vers la Province de (olombie. Puisse Dieu le rdcompenser pour
tant de delicate bonte !
PANAMA. - A l'adroport de Panama m'attendaient deux PBies qui me conduisirent en automobile au palais de l'Archeveque, notre confrere Mgr Beckmann, lequel, d'accord avec Monsieur le Visiteur, avait decide de m'h6berger parce qu'il n'y
avait pas de place b la residence des Peres.
Je n'ai pas pu conmmencer la visite Ie 7 dans la matinee,
par suite de l'absence du Plre Antoine Conle. re v64tran des
ininombrables missions du Guatemala et du Salvador. Je l'ai
ouverte ce m6nme jour, dans la soiree. La residence conprend
trois Peres. La maison, propridtide 1'Evcche. ne se prete gubre
a la vie de comnunuaut6. Elle n'a que quatre mztres de facade
et dix td profondeur. Claqtue P're habite dans I'un des trois
6tages. L'eglise est publique. contigui a la residence, de grandeur moyenne : elle parait delaissee. Aussi, je suis allU cl66brer la Sainte. Messe chez les Filles de la Charite, au Collbge de
la Sainte-Famille.
Le 9. dwris la matinee j'ai cltur( ia visile et aux premieres lheur's de la soires, je suis parti en automobile anec le Pere
Lara pour Santiago de Veraguas. A trois cent cinquante.kiloiiimtres de Panuma.
SANTIAGO DE VERAGUAS (Plaoisse). - Le 10, dans ia matirde. j'ai onvert la visite de cette Communaute, qui compreld
truis Pw•ies et un frire coadjuteur. La rdgularit6 est parfaite
dans ceile Maison et on est ttonne du labour iminense que ir:alisent noi. confreies dans celte paroisse.
L. 12. dans la natinde. j'ai termind la visite, et 'apresmidi. je suis retourne a Panama. en automobile.
Le 13. dans li matinte, j'ai pris conge de Mgr Beekmann,
le remerciant chaleureusement de toutes ses d'licatesses a mon
endroit pendant mon sdjour dans sa risidence. et je suis parti
en avion pour le Salvador, distant de mille trois cent trente
kilomn res.
A I'adroport, m'atSAN SALVADOR (Ecole apostolique). tendaient plusieurs Pores des maisons de San Saivador, de Llobasco et dAlegria. Le 13. dans ia matinee, j'ai ouvert la visite
de la rdsidence de San Salvador, qui comprend quatre Pires.
L'edifice est vaste et bien compris. Les confreres travaillent
ferme. C'est la que se trouve le Pure Jean Thaureaud. depuis la
fondation de I'Ecole, il y a vingt-quatre ans, si bien qu'on peut
!e considerer comme en etant le pire. Ce bon confrere est connu
et vdndrB dans toute la RWpublique. comme aussi est ceiubre sa
inotocyclette pr6historique, dont les p6tarades du moteur annoncent de bien loin son arrivie, en quelque endroit qu'il aille.
L'Ecole ne compte qu'une quinzaine d'6lives. nombre insuffisant, on le comprend sans peine, pour pouvoir faire subsister la Province. Les Sup6rieures des Maisons de Soeurs etant
venues me saluer, je leur ai rendu la visite.
Le 16, dans la matinde, j'ai cl6turd la visite et je suis parti
immtdiatement en automobile pour Llobasco, i cent quarante
kilomntres de distance.
Le 16. dans la soiree, j'ai comLLOBASCO (Paroisse). mence la visite de cette communautd. qui comprend seulement
Irois PNres. La maison est suffisamment grande, comprend un
Rtage. Elle est en outre bien appropride h la vie de comnmu-
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itlubi. L'k!ii-e est \asie. fort bien tenue et tri-s frdquentee par
ies tidilies.
Le 19. dans la -oiree, j'ai termini" la visite et je suis parti
.Ie suite ienauhitmobile pour Alegria. i cent soixante kilomuetres de distance.
Le 19, dans la soiree, j'ai conumei.iL
ALLGuItA ;.Wissi,•s). ia \i-ite de cette rtsidence de quatre Peres.
Duux de ces Pires sunt presque toujours absents, occuprs
au detiors t precher des missions ; il arrive minme parfois que
ies deux autres les accompagnont. quand il y a possibilit. L.a
maison est reguliere. L'habitation esl spacieuse et entouie
i'une plantation de cafW, dont les revenus suffisent aux besoims
des mis.ioiumaires pendant les vacances.
Lc 2:1. dans la niatinee, j'ai cl6turie la visite et je suis rentr6
SSatlador. ou rn'attendait le Pere Kerremans. Visiteur de ia
Ptroince, tant apprlcie en Colombie, oii il a passt de nomblru5rs anuleS.

iamatinde, nous avons pris l'avion pour le
Le 22, danGuateimiai
. trois cents kilomitLres de parcours. A I'adroport,
nous avons trouve plusieurs Peres, ainsi que le \venrable Mon-ieur Lagrauua. ancicn Visitcur, et actuellemient Directeur des
Fiile- de la Ch:irit.
.GUATE.NLL- ,UMaisuncentrale). - Le 23 dans la matinde,
j'ai conirnenc6 la \isite de celte noumbreuse cominunautl
, coMiposee de douze Pres et dettiois fri'res coadjuteurs. La resi-.
dence '_st tr e- grande et en bon 6tat. Avec le personnel de la
.aison. j'ai re u aussi les quatre Peres de Solola, qui solt venus profiter de la visite, ne pouvant nmoi-mOme aller jusqu'a
*2-Ux.

l.a Visitatrice st. venue me sa!uer avec son conseil. Je leur
ai rendu la visile d leur Maison centrale, oi plus de quinze cents
im'farnts s:ont instruits par I.e Sceurs. Leur chapelle est fort
jolic (t tri rs lran-ie.
l.e :30 mn:ti diis la matine. ji'ai
clturd la visite, arri\ant
ainsi ;u teri;•i
de ma mission officiellc de Commissaire ex:raoidinail e.
Le 1" juin. da•- la soiree, je iariti n avion pour La Hava,.,. dis!ante de d;cux mille kiloni-tre,, ct, 1. profitant dt
!.i; de repoi- qu'.e ieTris Ilonord Superieur gienral m'avait acci:'ld, je deiýioul i jusqu'au 19.
Dans :i marnpi:.e Id ce m.ii'-.ie jour. je p;at!is en avion pour
Madrid. ii cinq rliiie cinq cents kilo
liptrecd distance. Le 28.
i'anrivai ;i Saint.- bashtien en auto I: e letdemain, apres avoir
rs
:a rontie. je pris le trai,:
ta
HIIdave. et ie 30 juinu
das ia matin-e. j'etais
Paris, ~:in et .:uf, apres un si long
voy'age.
REIE.\M

UES. -

J'ai parcou:u quelque quarante mille kilb-

imltres, Pt j'ai fait mon posihi)e pour remplir ma tAche. emmpoyant .I temprs de :)nn mieux. viant en effet commenc6
(n Argentine. 'e 22 Janvir.i la pIemnir•'e visite, j'ai cl6tur, Ia
•iernirre au (ua!r!em., a
eee *' :i,
qui fait cent vingt-huit'
,i.-.
Ipend
i lrisquels j'ai visitcI
trenie-trois Maisons, cer,aines ort e oinri',d es unes des autres.
Partout, j'i 6
~!n
'ave
toutes les marques de la plus
r
pnld? consid(:!,i rn i n. f
nt je ideneure profonddment reconnaissan
. Dans ,
i.- 'vn-tarces. je me suis rappeie e1
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inme vetu de soie, reste toujours pauproverbe a t'indigent,
vIr n, A savoir que toute cette consideration ne s'adressait pas
h ,a pauvre personne. mais au Ir s Honore SupErieur general,
dont j'6tais le representaut.
Pour aussi parfaite que soil la reguliere observance dans
toutes nos Provinces, ces visites sent necessaires pour resserrer de plus en plus les liens de cet esprit de famille, qui doit
unir intimenient tous les membres de notre Congregation bienainrime.
Pendant cette visite, je me suis convaincu. une fois de plus,
que les missions et 1'enseignement dans les seninaires contribuaient par-dessus lout h conserver le bon esprii dans les
Muison. alors que les ehapellenies ne le favorisaient g6neralerment pas.
Paris. le IR juillet 1950.
(Traduction Gaston Iooustain.)
Antoine LOPEZ.

HUBERT MEUFFEF.S (1871-1949)
1945)
(Visiteur de Hollande de 1932
Hubert MEUUFFELS naquit a Susteren, dans le Limbourg bollaidais, ie 20 mars 1871, aint de quatre enfats, d'une lamille
fonc:ierement catholique.
II fit ses etudes secondaires h Wernhoutsburg (1884-1889),
entra au Seminaire iuterne de Paris. le 14 auOl 1889. et y prononya les Saints Vceux le 15 aoit 1891. 11 fut ordonn6 pr6tre le
30 mai 1896. par Mgr Bray. Saint-Flour le posseda sept ann6es
durant connle professeur de philosophie et de dogmne (18961903). Puis. ce fut son long supdriorat de vingt-trois ans a Panningen jusqu'au mois d aold 1926. Une pwriode de cinq annees le
retint a Tilbourg comme premier Directeur des Filles de la Charite. qui venaient d'etre erigdes en province independante. Enfin,
nvant ddja depasse la soixantaine. il fut nomme Visiteur des Lazaristes de Hollande. poste' qu'il occupa jusqu'au mois d'aout
1945). II finit ses jours a la Maison-MWre & Paris. le 23 avril 1949.
Voilh en quelques traits la trani de cette vie, active jusqu'au
bout. Pour ne pas ddpasser les limites d'une notice normale, j'essaierai d'esquisscr sa physionomie d'apr(s mes souvenirs personnels et ce que de-ci de-li j'ai pu glaner i son sujet.
Certes, on reste quelque peu perplexe devant cet homme, qui
dtait a quetqu'un , ; qui, par tant de cotes, imposait le respect,
attirait par sa bonti, se creait des amities durables, et qui, d'autre part, autoritaire, volontd de fer, manquant de souplesse, heurtait parlois et 6loignait de lui.
Ii imposait le respect par sa pidtl profonde. pen compliquee : miditation breviaire, sainte Messe, quart d'heure d'adoration, chapelet. chemin de Croix. devotion a la Sainte Vierge,
aux Saints de la Petite Gompagnie, et de la Hollande, aux ddfunts, devotion tout sp6cialement an devoir de chaque jour, fait
'ordinaire en somme de tout bon pretre
par amour de Dieu de saint Vincent. Les nouveautes sur ce terrain-ne le tentaient
guere, pas nmme les nouveautls l1gitimes. Les livres qu'il a dcrits
respirent cette piWtd.
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qui lait mot ilPlianinCen. le 18 juillet 1906. ce qu'il voulait
proposer en exemple i la jeiunes ede la lollande.
II imposailt le respect comme Visiteur, ne craiiiant pas,
bien que -exagi'rnaire et soutrll'at de varice-s. d'ent r•prentlre encor'e e Iltnis \oyages pour faire la visite canonique au Brdsil en
1934. itJava et dans la Chine du riord en 1935-36. faisant les d;tours possibles pour rencontrer les confreres hollandais, ou franqais. anciens de Wernhout el de Panningen, qui travaillaient en
d'autres pro\inces, pour les rdconforter d'une bomie visite, et
pouvoir rapporter de vive \oix leur bon souvenir A leurs families.
Innomibraoles sont les lettres qu'il a 6crites : lettres de direction. lettres d'aniiti•, lettres de condolaunces, leltres administratives surtout. niais ot il vie manquait jamais d'ajouter, avec
son 6criture cujdiforme, les petites nouvelles qu'il avail pour le
moment. et les petites attentions qui pouxaient faire plaisir. IV
I.e matin est le meilecrivait le mnatin. Question de principe : L
leur temps pour le travail de l'esprit. , Alors, on le voyait, la
tete tout pros du papier. tenant son porte-plume tout pres de la
plume. de sorte qu'il avait toujours le bout des doigts noirci d'encre. I'esprit tendu, travaillant nerveusement de toute sa personne.
A ces moments, it valait mieux ne pas aller frapper a sa porte
sans cas d'extreme necessitý, car les jeunes surtout risquaient
- il en riait lui-my^ne par apris - ils risquaient. dis-je. d'etre
exp6dits un peu vertement a la porte. Mais si on l'avait prdvenu,
c'dtait bien. 11 y dtait pr6pare.
II etait un des premiers a se servir d'une machine a crire.
Il en demanda la permission au Trts Honor6 P1re Fiat, qui lui
rdpondit, avec une charmante malice, faisant allusion a son derilure : , Bicn colontiers nous vous accordons celte permission.
.\ous scrons ies premiers a cni bnedficier. n
II avail l'anour tie la Petite Compagnie. et Je lout ce qui se
rattachait a elle, et il s'effoirgait, toujours d'une facon discrete,
de la faire connaitre. En 1911. it prit I'initiative de notre revue
I:issioin;tire. qui exisle loujours. le Sint Vinccniius a Paulo.
Drbut motd( se : quatre fois par an une dizaine de pages. donnant
des extraits de lettres de nos missionnaires 'et les petites nouvelles de famille. pour entretenir plus intime le contact avec
nos parents et lienfaileurs. Quand l'occasion se presentait il
acceptait volontiers sermons, retraites. It recherchait les relations avec le cle'rg6 edculier, y voyant un moyen de gagner leur
sympathie.
Etaint Directeur dec Filles de la CharitR a Tilbourg, it fit paraitre la traduction nderlandaise de sa Sainte Liydwine de Schiedam (1928. II donna aussi au clerg6 de la ville les con'frences
pour leur ricotllection meniuelle. I1 y sympathisait avec le football, pour gagner les jeunes gens et leur faire du bien. En quoi
il reussit pleinement. Un jour, il !cur prcha un triduum. Tout
son auditoire tlait suspendu A ses lbvres. Un des vicaires disait
errc-eille, tellement it tenait ieur attenplus tard: a J'en fus
tion captive. "
II aimait a consoler les affligEs : pas de deuil auquel il ne
prit part. 11 avail le cultc des morts. Iorsqu'h Panningen les
premiers de no? diefunts eurent eid transportes du cimetiire paroissial dans le caveau mortuaire construit tout pres de la nouvelle cliapelle. it alla chaque matin leur faire I'aumine d'un De
profundis. Son oxemp!e ful suivi, et la pieuse coutume n'a ijamais
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cess6 depuis. Daans ce caveau repose au»si le x1n6r6 M. Nicolaux.
qu'en 1903, ii amena avee !ui de Saint-Flour, pour soulager 'i
vieiilard dans les peines de son exil.
Tout chez lui 6tait rigoureusement irgle. Le matin, il 6tail
A sa table de travail, l'apres-niidi, il sortait, faisait les visites
n6cessaires ou utiles, le soir, bien souvent. ii lisait. < Rien ue vunt
pour moi, ucrivait-il un jour, la compagnie d'un bon livre, il
anine ma solitude, it enrichit man bureau, ii calme mon ennui,
ma douleur, Fa mvoutonie de ma vie., mes 4preuves de toute sorlr.
It me Lient lieu de la satisfaclion de bien d'autres desirs. ) I1
tenait ses affaires. livres, lettres re;ues, etc., dans un ordre parfait. lettres classees alphlabetiquement. S'il devait en consulter
une. il la retrouvait presque h l'instaiit. Son bureau etait toujours propre et net. Les revues - ii en payait quelques-unes de
sa propre bourse. - 6taient surxeilles scrupuleusement. pour
qu'aucun numero ne se perdit. et. h la fin de I'ann6e, il les faisalt porter au reiieur. 11 avait I'ceil eveille et une grande curiosit6 intellectuelle pour dteouvrir ce qui pouvait intiresser plus
tard. C'est lui qui a recueilli pour auiant qu'il y en avait encore.
portraits et souvenirs des. preiiers Lazaristes nrerlandais. C'est
lui qui ctiservait les anciens palmares de Wernhout. relids ensemble evideruiiien!. II a laissi plusieurs albums de photos et de
carlps postales. rues dos cidtmloit ou il avait passe, des diverses
maisons de laConipaguie. tr.s prdcieux entre autres pour le souvenir d'aulrefois et la ie&des tudiants a l';1iningen. C'est lui qui
conservait lous les catail''tues du personnel. depuis son ordination saceird(lale. relids de cinq en einq annees, et rien n'y manquail, pas mrieie les feuiles polycopitces du temps de guerre
1911-1918. De teimps en temps il faisait la revue de sa chambre,
pour ,ipousseter 'lt ranger sa liibliothlique. pour mieux classer.
suppriuer. d&chirer.
Quant an soin de s ssan!. r'ntail encore !e svsteme. Vie rdguliere, 6tW
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d'utie certaine defdrence, ont attenu6 le rtsultat, le but tres lev6e
il est vrai, qu'il poursuivait. Souci de sa responsabilit6 et volont6 irresistible de realiser ce qu'il croyait necessaire ou utile,
coneouraient ensemble. II supposait beaucoup de surnaturel chez
ses sujets pour 1'accepter. Des que sa charge n'6tait plus en cause,
il 6lait tout autre : aimable, pr6venant, cherchant a faire plaisir. Et j'ajoute qu'il savait reparer ses brusqueries. Un jour qu'il
avait sursaut6 pour un rien,. il venait une demi-heure apres.
calmil reconnaltre son tort.
Travailleur, il I'a Wetjusqu'au bout. Soi-disant au repos a
'a Maison-Mcie, ii vil bientit. penitents du dedans et du dehors
renir le trouver, et il sc rijouit de ccce consolant ministere ,>.
A cause de sa sa;ntd debile et h surveiller, ii ne sortait que rarement (5). Bon nombre de ses amis, confreres et autres, de passa-e a Paris, lui rendaieit visite. Entre temps tandis qute sa
vue allait en diminuant. (il ne voyait bientot plus que d'un el.,
il s'adonnait encore avec ardeur a une Vie de saint Vincent, presque achevde, puis a une Vie de Monsieur Fiat, qu'il v6enrait
comme un autre Monsieur Vincent. II avail en son tiroir, une
Vie de Jdsus, Fils de I'Homme, pour laquelle il cherchait un 6ditour non catholique. 11 esperait qu'ainsi ceux qui ne frdquentent
jamais les librairies catholiques se trouveraient confrontes malgre eux avec celui qui 6tait leur Sauveur.
Vers le debut du mois d'avril 1949, M. Martin MEUFFELS, Lazariste 6galement, son unique frere encore vivant. et de douze
ans plus jeune que lui, r6cemment revenu du Pdrou, venait passer une bonne dizaine de jours en sa compagnie. Ils se revovaient apres une separation de treize ans. Grande fut la joie.
Le 22 au matin, ils se redirent au revoir. Le frere reviendrait
apres quelque temps. M. Hubert 6tait fort 6mu. Avait-il quelque
pressentiment ? Le cceur supportait-il difficilement une telle
emotion ?
Le lendemain, pendant la meditation, le Tres Honord Pere,
avait a lui parler un moment. M. MEUFFELS en profita pour lui
offrir la Vie de Monsieur Fiat: , Tenez, mon Pere, je 'ai
achev\e, je vous la presente , (6). Une demi-heure apres, il
allait, comme de coutume, dire la sainte Messe, sans se douter qu'il n'en viendrait pas au bout. Au Pater, le frere qui
la lut servait, remarqua qu'il n'avanaait pas. nais qu'il se cramponnait
l'aulel. Un autre pr6tre fut averti. M. MEUFFELS fut
mis dans un fauteuil. II avail deja perdu connaissance. On le
transporta & l'intirmerie et lui administra I'Extrdme-Onction. La,
sans etre revenu a lui, il s'eteignit le lendemain 23 avril, vers six
heures du soir, age de soixante-dix-huit ans et un mois, dans
la soixantieme annae de sa vocation, la cinquante-troisieme de
son sacerdoce. Une mort, telle qu'il I'aurait souhaitee : les armes
h la main.
Concluons ces quelques pages. M. MEUFFELS fut un caractere
marquant, une volontd poursuivant un haut ideal, attache corps
et ime a la famille de saint Vincent et h ses euvres. II a eu sa
grande part A I'organisation de ses oeuvres en Hollande. II dtait
une ime bien surnaturelle et sensible. Quelques anndes avant sa
5) 11 souffrait d'une angine de poilrine. Quelque-s annees auparavant une crise aigue avait mis sa vie en danger et il avait recu les dernier- Sacrements (23 juillet 1944-).
;) Publicdans les Annales, annoe 1949-1950. Tome 1141-11, p. 3-56.
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nil's. Mention fut faite de ceux qui. n'ayant pu venir, s'etaient excuses : les R.lP. Avril et Congar, Mgr Calvet, Jean Guitton.
Dans l'apres-midi, c'estl a Ganges que se continua la journIe PORTAL. Ganges, chelf-lieu de canton, est A deux kiloinmtres
de La Roque. Les protestants y sont un millier, tandis qu'a La
loque ii n'y en a pus. On los avail invitt s a la rcunion publique
qui eut lieu aux Halles muaicipales.
A deux heurcs, devant un nonibreux auditoire, M. le Prieur
de La Rloque (c'est le titre que de tenips immemorial on doneic au
cure de cette paroisse), prs ur hlomma:ge de remercieni-nt a
lMonseigneur I'Evtque qui piusidait, exp"oa lobjet de la rýunion:
sanls doule commnmorer !c sou\enrr de M. POITAL., lials srltout
faire mieux connaitre a ses compntriotes son ceuvre et en raviver l'esprit. La Providence avait fait naitre M. PURTAL d:tus un
pays de divisionz reliSieuses inten'es et seculaires. guerres de religions au xvie siecle. euerre des Camisards h la fin du xviif et
depuis, oppositions politiqules. M. POHTAL avait 6te dans sa jeune-se le temoin de cet anta•Eonisine. de cos prd.jug6s tenaces dans
nos lý,asses Cveennes : il consacra a vie a ramener a l'unitd les
frres sdpards. Pr6curseur et concilialeur, it fut souvent A ce
double titre incompris et contredit des doux crils h la fois. peut,tre anssi parce que son idWe n'tait pas encore au point. maais
aujourd'hui qu'elle est en marche, indiscutde. il nous irste h
nous, ses coropatriotes, *h la comprendre et a la rialiser. Aux
heures pinibles de sa vie, MI. PORTAL nOUS confiait qu'il airnait
se rappeler le blason de son pays natal, au rocher d'arnent, et
surtout sa fiUre deviso : adversis duro
Apr s M. le Prieur, et presente par lui. M. Pierre Mcsnard,
professeur de philosophic a la Facult d'Alger, prit place au
micro. L'orateur i la voix puissante et a la parole aiske de confWhbreacier, maitre de son sujet, apres avoir rappelP qu'il aiit
A l'Ecole normale superieure, de la direction et de Iinnvfici.
timitW de M. PORTAL. et apri's avoir campI le portrait de son
mailre. raconla la provident ielle rencontre, a Madere, en 1889,
de M. PORTAL et de Lord Halifax. comment ces deux noides et
belles Aimes, s6pardes de croyances. mais animees d'une grande
foi et d'une grande pi-td. se librent d'amitid pour la vie et a
partir de celte heure cherchierent ensemble h raniener l'eglise
anglicane A 1'Eglise romaine : voyages ai Rome et en Angleterre,
enlrevues avec L('on XIII et cls cardinaux d'une part et les dv&ques anglicans, d'autre part, fondation de la revue anglo-romaine,
meetings en Angleterre. Le. mouvement etait lanc6. Les pionniers
all-rent-ils trop vite ? Toujours est-il que LUon XIII freina
d'abord le mouvement d'union par l'encyclique Satis Cogonitunt,
sur t'unitd de l'Eglise. puis l'arr6ta par la bulle Apostolicac curae (19 septembre 1896), sur I'invalidith des ordinations anglicanes. mais il en restait quelque chose : le rapprochement et la
confrontation des hommes el des doctrines. les travaux scientifiques d'histoire et de thdologic. Le cardinal Rampolla, secretaire
.M. PORTAL, au nom du Saint-Pire qu'il pouvait
'Etal, 6crivait
continuer h entretenir de bons rapports avec les Anglicans et a
collaborer a la conversion de I'Angleterre.
Le mouvement devait reprendre, en 1921, avec les conversations de Malines. Lord Halifax et M. PORTAL. dans une visite au
cardinal Mercier, une des plus hautes autorit6s eccl6siastiques du
moment par sa science, sa vertu et sa conduite pendant la guerre,
amorcerent une sdrie de colloques entre thdlogiens catholiques
et anglicans, que la mort du cardinal en 1926, puis celle peu
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et de lord Halifax. interrompirenl. -Mais le
npris de At.P~torm.r
regain d'actualite donni h l'union des Eglises ne fut pas snn lendeimain. puisque le Souverain Pontife institua ensuite la Semaine de Prieres pour I'unitE el. que le Saint-Office, permit, suis
l'autorit6 des evtques. les contacts entre ltheologiens d'iglises differcntes.
Cette conference de M. Mesnard, dont nous ne duonons qu'un
pale rIsuinm et encore en ornettant les activit6s de M. PORTAL,
entre 1896 et 1921, au Cherche-IMidi. a l'Ecole normale, aux wiu\res sociales de Jaxel. impre-sionna cet auditoire inilange qui
semblait tout ignorer de son eminient compatriote.
Monseigneur I'Eveque cldura la reunion en insistant sur le
!esoin d'unite pour ceux qui se rtclanient du Christ a une heure
,ihle mat6rialisme athee menace d'envahir le monde, sur le scandale pour I'ou\rier de ces divxiions. gtenratrices de scepticisme
tL
d'indifflrence, sur la ntcessite pour les catholiques de la prirre
et surtout d'une vie plus sainte, plus charitable, et par con.equent plus attiranle pour nos fri4res 4sparts. El Monseigneur con<-lut en disant : , Je ous dunne rendlez-vous pour celebrer, ea
195., eI centenaire de la naissance de M. PORTAL, par une journee aussi belle et aussi reconfortante que celle-ci. ,

SOUVENIR 1)E MONSIEUR CELEMBRINI
'1875-1950)
II y a quelques anniits. un
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Age. Dans les dernieres annmes de sa vie, avec beaucoup ,le gentiilesse et d'denawion, il montrait son portrait d'enfant : a Reyarde: Angiolino. Tous disent que je tui ressemble parfaitemecit,
que je n'ai pas du tout change depuis ce tcmps-ld jusque maintenant, que je suis toujours le poltsson d'autreofis. *

Mais. les plus beaux jours de son enfance, M. Celembrini les
pas-a a Li\ourne. La. ii fit ses premieres friponneries et ses premineres escapades.
.Mais, ajoutait-il, toutes innocentes, car Anyiolino n'aimait pas les sottises qui n'avaient pas de sens. , Quand,
ensuite, it obtint une place dans I'Ecole Apostolique de SaintVincent, grace a l'intervention de sa bienfaitrice. Sour Bugliero,
a ma mamnan m'accompagna d la gare en disant : Angiolino, pense
& ton corps, car, pour ton dme, les superieurs s'en soucient. > En
souvenir, peut-etre. de l'avertissenent maternel, il avait l'habitude de dire aux Soeurs de la cuisine : ' Mes Swurs, naman disait que pour faire de la bonne soupe, i fauut d'avantage de
viande et moins d'Ae Maria., Inutile de dire que M. Celembrini
fut un des eleves les plus vifs de I'Ecole Apostolique (k Sienne,
d'abord, puis a Rome. avec M. Valentini). An noviciat. galement,
il comipromit sa vocation par sa vivacit6. c S'il n'y avait pas en
l'intervention de ce saint hoamme de M. Biondelli, disait-il, je ne
serais pas ici a vous faire ces discours. C'est pourquoi, je vous
le repete (il parlail aux jeunes postulants). si vous venez pour
vous moquer de moi, vous cous trompez. Vous dtes des be'bs ;
piur se moquer de moi, il en faut bien d'autres, bien d'autres.
De\enu pretre, on 1'appiiqua tantdt
l]a predication, tant6t
a l'enseignement - emplois qu il remplit parfailement, parce que
ni la science, ni la conmpetence, ni I'aisance de la parole, ni la
facilit6 pour enseigner, ni le sens du devoir ne lui manquaient.
II reussissait, quel quo solt son emploi. parce qu'll etudiati, qu'il
meditait avant de parler. de prkcher ou d'enseigner. Ii av-il i'habitude de dire que la parole de Dieu, it ne l'improvisait pas. Un
6v-que, aprbs l'avoir kcoute, en disait merveille en fdlicitant un
de ses coui'reres . It na'et pas de ceux qui divergondent la parole de Dieu. u Un autre evEque. se trouvant a dejeuner.
il'occasion d'une visile pastoraie, dats une paroisse oni M. Ce:Pmibrini
avait prich6, avec un autre jeune missionnaire, la prCparatioln
de Ia Mission, declara devanl tous les pretres qui 6Laient
table : c Vous autres, Peres, faites un i'rand bien suns avoir besoinr
d'emboucher de Irompctte. M. Celembrini n'etait pas hoinme i
s'enorgueilltr ou at vanter scs qualit6s. a Tu as entendut, petiot,
ce qu'a dit I'dvaeue : e bi•n ic fait en prdchant comrnle saint
Vincent : de la simplicitd et de la dignite pour ne pas giler la
parole de Dieu. ,
Deja Age et presque aveugle, il continuait A se tenir a jour
en lisant revues, p6riodiques. brochures, journaux. Son jugement etait apprecie dans tous les domaines. Jusque dans le sport,
il X'dtait pas un profane. Pour le cyclisme. c'etait un admirateur
de Bartali, dont il a souvent serre la main. A Florence, il allait
au devant des coureurs et sua sang et eau pour avoir un aulographe de Binda. II fut meme port6 en triomphe par des admirateurs florentins qui firent le tour de la place Vittorio en !e
mettant sur leurs 6paules et en criant : a Vive notre pretre ! k
En mission, c'tait un bon compagnon, encourageant les jeunes
confreres, leur faisant part de sa science et de son experience,
sans jalousie et sans fausse gloire. Ses plans de sermon dtaient
toujours bien prdpares, pratiques, et a'la disposition de son
confrere. Que de clarte, de pr4cision et de doctrine dans ces pa-
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un peu dCsobOi A sa consigne ilene rien kcrire de lui apres sa
Inort, parce que, disait-il : <a I est facile de louer les morts et
de leur altribuerdes qualites et des rertus qu'ils n'uoit pas cues. ,
Que M. CELEMBRINI nous pardonne si, dans un souci de charit6,
nous avoils uanque a la consi.ne. Nous sommnes certains, pourtant
dle ni'aoir pas exadrd minais d'aoir sinmpeiement
ontre la vxriit6.
Sivciuc, septemnbre 1950.
Gr. G1. VA.
(Traduction Balkzo-Bustarret des Annai, 1950.)

MONSIEUR JEAN ROQUE
Pr'tre de la Mission de Saint-Vincent de Paul

Splontantmeint, dansrs la dltliclatese de son tine, M. Maurice Leyentdrc rient de rendre t .M. Paul RoyQtu, le renmartuable tienoigynae que,
ICs Annales sant heurcuses t'otffrir d I'dificalion giefrale. Un noble
'sprit, uii irtand camur, sait diceler, dans Ia smp•icile ie la
(
ie de
'haquie jour, les dimes de choix : it se faiit
en outre un devoir d'apjorter sorn tleaoigr.age.
Depuis uae quarantaince *i'anites,3.. Maurice Legendre se pern-he,
lvec aniour el .ntelliyenle comriprdhens.iotn, sur le rayounnement dse 'EsigUyne. Directur t .Madrid, de la Casa Velasquez. ICquivralent en la
peninsule iberique e la \Vila M1edicis de Home. M. Leg"lere preside
it 'illustre maison qui abrite i Madrid quelques jeunes et futures e6Idbritrs, assembldes el anies dans !a connaissance el 1'itude du monde
hispanique. On sail que la France envoie 14, sur titres et pralilquement
sur concours seleclif. quelques travailleurs intellcecuels qui, grdee 4
ine bourse, peucent pendant plusieturs afnnies, se litrer, sans soucis
materiels, d l'approfosadisselnent d'un theme espagnol : art, musique,
'rchitres, lilterature, histoire, philologie, etc...
M. Legendre qui airne grandenment I'Lspagne, el a crit iplusieurs
volumes sur cc noble pays, est un ancien dtelre de I'Ecole normale superieure de Paris. A ce litre, ii fut ailors tn des plus fiddles disciples
de M. Pouget, en comnpuytnie dautres survivants lets MM. Chevalier,
;uitton, etc.....
Membre du Conseil adrinistratif de S'iint-Louis-des-Francais, M.
Legendre, 4 ce litre, connut intimement M. RoQIuE, encoye comine Vicaire de M. Andrd A.zemir, qui, dlepuis 1931, en demeure le pricieux et
dtiou6 Recteur.
AM.ROQUE, 4 ses ctSCs, se depetisa et consacra ses onze dernieres
itnnees de vie. II noquiit i Sommieres Garrd), le 1" juin 1887. Apr6s
des eludes classiques commencdes It Prime-Combe, poursuivies I Lyon
Monlie du Chemin-Neuf). et achevdes It Wernhout, MI. ROQUE Jut admis, le 2 aol01 1905 au Sitmintire interne d Paris. Le iA juillel 1912,
Mgr AUgeyer lui conlfrait en la Maison-Mbre, I'ordination sacerdotale.
Wernhout, il n'y resta qu'une annie scolaire. En 1913, it parPlaced
tait pour Santiago du Chili. Dýs I'annde suicante, la mobilisation et la
guerre de 111, le ramnenaient en France. En 1919 it dtait nomme au
colliye d'Ardouane, dont, en 1928. ii devenait le Supdrieur. En 1935,
envoyd comme professenr 4i Curry, it en repartait en 1939, pour Madrid, sa supreme ltape. Vica;re, professeur, hellinisant averti "Cf.
Annal's. t. 108-109. p. 309-310). il !y consacrait el affinait -:es qualitd1
que met delicatemienl en vdeur le ldmoignge de Md
. Legendre. Ces
lignes, par delli le travail et les besognes quoltidiennes, soulignent le
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reflet d'un eprit et cid'e Oine. It n'y a rien & jouter & ces parurra,phes deunses et urertis : un s'en voudrait surtout de les diltuer p r u
cuonmentaire pdlenx.

F. C.
Simplicite e! douceur : ces deux traits detinisenlt la plih-iunomie de ce digie tils de saint Vincent de Paul. Voisin de MA. ojQUE. qui, en sa qualite d'aumonier de 1'HSpital Saint-Louis-desFr:.l-'ais, vivait a deux minutes de ia Casa Velazquez, j'ai mieux
que pei.sonin! 'ointnu le bienfait de ces qualitis qui faisaient penser a une soirce inta!is-:ble el, dans ;oun
abondance, toujours
ca;lie. Je peux dlnc porter If6ioiniage. et je le dois. d'autant plus
4
que, ians son extrme hluntilit. , celui qui les posstaait h un degrt. superieur paraissait n'en pas inwile avoir conscience.
J'ai fail a plusieurs reprises F'cxperience de m'entretenir. au
sortir d'une inesse ou il avail prdcth6, avec un des fiddles qui
!entendaient pour la premiere fois : Ia plupart. en rendant holmInage a sa clart A , it -on ounction. nePs'Jtaient pas rendu conipte
de 1'extraoidinaire qualiti de son holinlie. M. RoQuE dtait un
type accompli de l'humaniste chrdticn. 11 nYtait pas seuleiient
un tres bon latini'te ; sa culture 'recque raffinee donnait a sa
parole une 61lgance precise, exenmpe de tout vain ornement. qui
"s'rcordait ailmirablerment avec F]ideal de simplicili populaire
que , Monsieur Vincent
prop)osait aux predicateurs. Tout le
monde profilait egalienent de la riche substance d'une hom.lie
de .1. ROQUE, Intis ceux-lI seuls qui avaient une assez forte eiillure goulaient ce que -a simplicit6 supposait d'humanisme raffinil.
Sa propre culture s'Glendait i tout et il eiait du sitcle de
AMonsieur Vincent ,, non seulement par ses qualites sacerdotales. mais f r lI'ampleur de son horizon d' a honnete homme
>.II
;\v;it une perspicacild extrýmere nour d(couvrir dans une revue
dlan. un ournal, ou pour ;zaiir au vol a la radio le petit fail
rv,\ilate.', I'anecdote qui en disent plus que de longs d6veloppements, ou pour d"igage2r 'id(le que son promoteur avait enve!,;ippep de prudnties pro'cautions. au risque de la rendre insaib.i; pour le lecteur rapide. qui est 16gion.
ble
Ifn son•oner -cs qualiles d'inte!ligence et de coeur faisaient
,*:;-! ::cltait ,a t
de zble et d'habi!et aidecouvrir le merite
dant
.icauulcs rju'i diss-i'nuler le sien.
s',il a~'tri
"umiu. foOlt culture pour porter a un tei point
S.'i:iLan:" ' ,i; perf.lctin un0e simplicite sans doute natureile
n iui, je,! 0 sI;:-in
i- dire si .a douceur 6tait 1'panouissemicnt
"unre q,. 'li',:. riuf.;!,i ou un triomphe de la volont chrdtienie;
: - "ile'i vi.ltu"., rl.:! aussi, .tait si parfaite, que la seule i;ii,:,.
:e po:n::,
n'iffire h t'expliquer. Je n'ai jamais entendu
i. H,'.E se p~.iie
ni
Ides
hommes, ni des circonstances, bien
iqu.;Uefr1i
.*o.
an'd. sa tAche, ou plutit ses tAches, fos-:1t -!i:d•. qv,'.lorcque cette saunld6clina progressivement,
: :,,: pparl
'i
; -in
, horizon avoc une impitoyable et pesante
S!'.:o
i'i d.,le
: a ses fonctions d'aum6nier de 1'H.,
:,-L' .- (--Fraiaias, qui eussent suffi A accaparer une
n
,' :"
~:y *. s'oiaient ses cours de religion et de languc:i- .,, ,~,.unant p'us fatigants qu'ils exigeaient de frequents
'*! I!;i•'ni:ts. en I:n climat (qui est souvent rude.
.:-. C'Ct
que !e cletrge franrais n'est pas assez nombreux
;
;1'e;;
•
rta;rn
ii.c qa )prisela colonie francaise de Madrid. gros-
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sie d'amis espaginls qui aiment la spiritualiti frain.aise et par-

ticulieýreicnt celle de la Mission de Saint-Vincent de Paul. It

de la France de mieux utiliser,
serait as;-urOment de I'intiertt
pour son rayonnement en Espagne, son admirable clergd.
mal qui devait emporter M. ROQUE
-On pense bien qu e
avant de se ddclarer, minait sourdement tout son organisme, et
rendait plus dpuisant 1'exces de son travail. Il ne se plaignait
ii regrettait seulement de .'unique point de vue de l'intepas
rei general, qu'il n'y edt pas assez d'ouvriers pour la moisson.
Lorsque I'animie pernicieuse -e d6clara apres son ioijg travail de sape, M. IRoquE ne se fit pas d'illusion. M1ime si le denouemntnt elt et~ immediat, il etait prdt. Mais la mort l'asstegea %,ee
un raffinement. de ruaute, comml;e une proie sQre dont eile faisait durer 1'agone.
II 6iait plus fort qu'elle. II iirofitait de cette tempuri:ation
pour auginenter ses mnritas devant Dieu ; ilse soumettait avec
une patience exemplaire aux innombrables piqdres, injections,
transfusions de sang. et il entreten:it en lui la vertu d'esperance
avec tout Ce que ce mot de vertu comporte de valeur et de courage. Et it n'eul point d'agonie : autre terme que cet liumaniste
comprenait, comme celui de veriu, en son veritable sens : l'agonie est essentiellement un combat, un combat qui est, pour la
plupart disesperi. M. RoQUE ne combattit pas ; it se soumettait
raisornablement au traitement qui pouvait lui permettre de reprendre un jour son service, mais il offrait simpiement sa vie i
Dieu, si Dieu estimait que son service 6tait termine ici-bas. Point
d'agonie done, pas meme au dernier moment. Les t6moins Font
vu s'eteindre, purement et simplement.
Quelle bont6 suppose e1peu que nous venons de dire ! Et
ce n'est la qu'pn des aspects de sa bonte. Et non le plus profond :
le plus profor:d reste le secret de ceux qu'il a reconfortes au confessionnal. rieu 'e revelera en temps opportun, car a i n'y a
rien de sect qui inedoive 6tre decouvert, ni ren de cach6 qui
ne doice Otre ,nnu ,,(S. Luc. XII).
Tout cela. c'est la tradition directe de c Monsieur Vincent -.
Ajoutons que M. ROQUE avait connu M. Pouget. un de ces g6ants
du monde spirituel, dont presque toute P:euvre est encore each6e.
si grand que soit ce qu'on en connait. M. ROQUE etait de ceux
qui avaient pu voir ce qui est encore cache pour beaucoup. II
parlait de M. Pouget avec emotion. Nous sommes certains que
ce souvenir sacrd est intervenu dans la patience, dans la confiance, dans le courage et dans la sre6nitd de M. RwQUE, dans la
vie et dans la mort.
Et, pour reprendre une expression familiere du langage si
simple qu'aimait M. Pouget, vieux paysan, dont la spiritualite
donnait aux moindres paroles une resonnance grandiose. nous
pensons que M. ROQUE est aujourd'hui " en bonne place >.
Madrid, 1950.
Maurice LEGENDRE,
Direcleur de la Casa Velasquez.
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BAVINCHOVE (Nord)
DEux .MI11SIONSAIRES LAZAItISTES :

M11. VASSEUR :1851-t893) et HUBRECHT [1883-194.19

so.s le titre de Bienfaisants souvenirs, dans la Semaine religieuse
de Li le

11 ftvrier 1951, p. 57-59), la plume du Vicaire generat M9r

Charles Dbclanoy rvuiuer et rappelle Ia figure de deux missiounaires

lazaristes, uncle et neccu. t'.us deux decedds en Chine dii Nord. C'st
un teImin oruilire qui s'en tient 4 ce qu'it sait personnellement, sans
miijoritinit intnempestice, et dans une sercine cumprchension, devant
tant de yI•;;rosi's. II a i;tprofesseur d'AlphiiAse HUBRECHT, mort ).
: itriqaporte l'admiration, I'aurdole qui, daun
Pdkiil. lei" juin 1'Ji
la famille, cnturre justienent le sourlenir et les prouesses apos.
toliques dteI'Vcle, M. Omelr-Casimir-Amand VASSEUR, un vrai saint.

iVoir la wtice ides Annales. t. LXI, p. 314-370). .N,

lui aussi, t Ba-

vinlhore, le ' ocrtbre 1\.I. Oimler [ut rcýu 4 Paris le 26 septembre
1871 : i fitl sfs rnteaau Gratud Sindaaire de Carcassonne, ie 27 seppritre, Ie 10 juin 1876. it arrive & Changhai, le
tembre 1873. rdoitdm
econmence ansi retard son apostolat dans le Tica-27 a;(dt suivat et
riat de Tcheng-tiyng-fou. C'est 14 qu'il meurt, admire et aimn .22 arril
1813'.

Un numii-ro de la scmaine Rcligicuse a signalc dans ses
a Eclhos , !a mort,
P1'kin, d'un missionnaire Lazariste, origi
naire de la Flandre, te Pere HUBRECHT, (( qu'une audacieuse evasion avait sou-trait a la pers-,cution conmmuniste ».
Ces sirmples ( citations
l'oridre du Diocese n, r6digees en
un sobre style de Martyrologe, sont pour ceux-m6mes qui n'ont
en meime
pas corMu ces gendrux pionniers de FEvangile temps que Ioccasio.n 'un picux memento - un rappel a I'esprit
apostolique, inŽieparalble de I'esprit chr6tien.
El!es fonit urtout revivre de salutaires imotions chez ceux
qui ont vu naitre ot se au".-:lopper ces vocations exceptio>nnelles,
et coux qui furvnt les rondisciples du Pere HUBRECHT, pendant les
-ix:nr.c
q(i'il a I'as-es au Petit Sdminaire d'Hazebrouck se
Irau-p,,'rnen'iavc cmitplaisance les debuts de cette fkconde caR'ri'rr· et in circ'n4st:!:
evqui en dleri'mina I'orientation.

La c;iasj.Je • i'jende en ;';nnlie 1900 6tail exceptionnelle. par
J -- PI!e complait quarante et un 6leves - maiv
.: o! 'I):r, i. Il:,.'iit:s solides de ces aspirants au sacerdoce et
e;:r ,;i,-i-~>\·:inia: sur ces quarante et un ileves, trois, et des
meeie r.s, ;n,j;au;e:nt en cours d'Rtudes, trente-deux arriverent a
:a pritise.,
pjr;ii lezquels on compta six missionnaires. Dix-huit
si .iatbi-n c
, sont
sopi":encore en vie, et si ces lignes leur tomb.-:lt. sous ies yi:x. iis se ouviendront du changement - on n'ose
pa: :iie cocrve'r:in - accomipli chez leur camarade d'alors qui
ju.qi-:a
escriablit
e
pas tramcher tellement sur la moyenne.
l.a:
,r.ni
,'n cond-isiple, survenue inopinamnent pendant le
conge: diu IoueP: an, en fut le point de depart. Toute la ciasse assis. n fulnmraiies a Sercus. Le deuil de toute cette petite par;e?
:i:ciumpagne, ce cercueil emportant un jeune homme de
ls-i:x;- :ais qui donnait les plus belles esperances. impressionnlren, ,-ivteenitt Alphonse HUBRECHT. Le retour au Seminaire se

le omnibi c I.'l
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fit pour lui dans une silencieuse mdditation dont Dieu seul connalt les resolutions qu'elle fit nailtre.
Ce que tous purent remarquer, ce fut une transformation
complete. Bon el6ve jusque lh, mais prenant quelques libertes
avec la regle et le travail, Alphonse n'dtait plus reconnaissable.
Sans rien perdre de son 4galitd d'humeur et de i'heureux caractere qui le faisait aimer de tous, it manifesta dans sa pietl, son
application, sa serviabilit6, des qualit6s d'ame peu communes. On
avait l'impression qu'un travail interieur s'accomplissait en lui
qui prIsageait un bel avenir.
II r.vait du resle de qui tenir. II appartenait h I'une de seo
families profoudlment chretiennes, prurvoyeuses du sacerdoce et
des Comwnunauti's reli;iceuses, dont la Flandre s'onorgueillissait.
et qui. si humbles fussent-elles, acqueraient du fait de ces vocations des titres de noblesse, se traduisant par une application
honorifique du pere et de la mere d'un pritre : lieer-Vader
Vrouiv-Mteder !
On eeut lire dans le cimetiere de Bavinchove, sur 'hiiumble
tombe de la famille tlubrecht. cette enumeration impressionnante:
deux Filles de !a Charitd dceddeos l'une . Louvain. l'autre a HWxerld, un Religicux Rideimporiste d6cede h Santiago, une Reliiieuse FLrsuline decedee h Aire-sur-la-Lys, un Missionnaire Lazariste. le PBre VASSEUR, d eed6 en Chine, un clere minor6 d&ecdd
orecours d'etudes.
On v releve aussi les noms de deux instituteurs communlaux:
le pre de cette belle famille ,<Clere d'6glise et Maitre d'6cole ,
et Fun de ses fils qui lui succ6da dans les memes fonctions. Its
n'dtaient pas rares alors, ces instiluteurs officiels, v6neres presque a l'egal de !eur curd, et qui voulaient que leurs dleves retrouvent a I'dcoie I'atmosprhre qu'ils respiraient dans leurs foyers
chr6tiens. Heureux quand quelques-uns d'entre eux, souvent les
meillcurs. quittaicnt I'ecole pour le Petit Sdminaire ; plus fiers
encore quand leurs propres fis prenaient le mime chemin ! On
en compta jusqu'a vingt-quatre dans les annkes 1900-1902.
L'aieule de cette admirable famille, qui surv6cul A presque
tons ses enfanls, s'eteignit doucement, A l'ge de quatre-vingtseize ans, apres avoir envoyd A son fits missionnaire sa b6nediction. selon l'usage des meres de pretres qui, en Flandre. continuent A binir leur fils apr;s son Ordination, avant de recevoir
On a conserv6 cet!e lettre. II y etait
sa b6nediction sacerdoial]
dit :
( Je viens vous donner, quand it plaira au Seigneur, rendezrous dans le Ciel, en compatunie de Notre-Seigneur et de sa
Sainte Mere... Je vous envoie ma b6nddiction. Qu'elle soit pour
rous un sujet de consolation et de bonheur durant les jours qu'il
nousreste d passer ici-bas. Gagnez encore beaucoup d'dmes H
Dieu, baplisez encore beaucoup de petits paiens afin que je vous
voie entrer au Paradis eseortd d'une nombreuse phalange de chr-d
tiens sauvds par votre entremise. Adieu, mon bien cher Omer, je
rous embrasse avec affection et vous dis au revoir dans la bienheureuse 6ternit...
Le destinataire de cette lettre, le Pere Omer VASSEUn, don'
nous avons soulignd le nom inscrit sur la tombe familiale, Btait
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apprit tout a coup, que. devan;ant la date fixve pour son retour
en Chine. it avait brusquement fail ses adieux a la France et aux
sien-.

On sut plus tard, par un confident de ses pensees, que. sentant -e resserrer autour de lui, et dans son ca*ur, taut de liens
qu'il avail su briser dans I'4lan du premier ddpart, it avait redout; de ne pouvoir. en prolongeant son sejour, 6tre assez maitre
de son coeur, d'6tre entrainW peut-etre a chercher et i trou\er
des raisons pour envisager et demander un ministere en France.
Devinant et redoutant la tentation. it brisa les liens en train de
se reformer et fit promptement les preparatifs d'un supreme ddpart.
On lit de ces traits-1h dans la Vie des Saints.
Ch. DELANNOY.

LETTRE DE SAINT VINGENT DE PAUL A JEAN DEHORGNY
'10 septembre 1648)

La fameuse et importante leltre de saint Vincent 4 M. Dehorgny,
sur la Fr6quente Communion. d'Antohe Arnauld, fut rapidement
dcrite de la ferme et maison de campagne d'Orsigny, le 10 septembre 1648. (Voir sur cette propriete la trop breve note topographique de
Coste, t. II, p. 486, et surtout le copieur dossier des Archives nationalesS 65 90. dossier 3 ; S 6679, dossier 2 ; et les huit cartons 5 6650
A 6697 et S 6721.)
Le. susdit autographe viucentietn - sur les erreurs de Monsieur
Arnauld o, a passd des heritiers de Mlle d'lHussonoille A la oibliothique du Sdminaire Saint-Jean a Camarillo, en Californie. Pour son
edition, en 1921 (t. Ill, p. 362-374), Pierre Coste n'a pu avoir en mains
'original ; it I'a vu, depuis la parution de son volume. Ayant reru en
1951, de 1'aimable courtoisie de Mme la comtesse Estelle Dohenyq les
photostats de ce precieux autographe (depose actuellement en Amdrique. a I'Edward Laurence Doheny Memorial Library), nous donnons
ici. ligne par ligne, ce texte vdndrable, en faisant observer que la premibre page de la leltre a 0td jadis dgar6e. On est obligd, pour le debut la premiere page), de s'en tenir au texte donni par UI'dition
Coste : soigneux et remarquable travail de reconstitution d'un texte
d'apris une copic du xvne-xvrne siecle, conservde aux Archives ddque, des mars 1726,
partementales du Vaucluse (D 296) et I'imprimr
donnaient de cette lettre les MWmoires de Trdvoux (o.c.p. 418).
Pour apprecier les corrections de lecture qu'impose ineluctablemeat I'original, et pour les quelques rares notes historiques de ce texle
surtout dogmatique, it faut icl patiemment avoir sous les yeux les
pages 364-374 du tome 111, ddition Coste : un trdsor toujours mis a
notre disposition, et qu'on est heureux d'enrichir, sur quelques menus
points.
P. C.
P.S. - La graphie pbre est classique et tradilionnelle = pr•tres.
- Vincent, de mnme. dcrit : et on &... (comme nous le faisons encore
parfois). - Antien, antienne = ancien, ancienne, etc...
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... 'Vuusme dices en second lieu qu'il est faux que Mr. Arnauid av\tt
vouuu introduire Fusage de faire la poenilence avant I'absoluitljoi
pour les gros pecheurs. Je rspondz que Mr. Ar[nauld] ne vent
pas seulemrnnt intruduire la poenitence avant I'absolution pour les gros
pecleurs, miais il cn fait une !oy generalle pour tous
teuz qui sont coulpables d'un pech4 morlel, ce qui se volt par ces
parilles tires de la ine partie, ch[apitre! 8 : " Qui ne volt combien
cc Pape juge incressaire que le ptcheur face poenitence de tes
pechds, inoin -culhinent avant que de commnunier, mais mesme axant
que de rercvoir I'Ilsolution. - et un pcu plus bas il adjouste, ceparolles ne nous monstrent-elles pas clairement que scion les regleg[6enrailes que ce grand Pape a donnces a toute l'Eglise, apres leavoir aprisvs dans la perpituelle tradition de la mcesme Eglise
1'ordre que les prbr-t
doivent garder dans l'execution de la pls•;4:cei
ique le Saurvur veur a donnje de lier et de deslier les ames
r'est de n'absuudre les pacheurs, qu'apris les avoir laissds dans les
geminisemens et dlans lei' larmes ct leur avoir faict accomplir une
pj-nitn!:ce lproprtiunn"e it la qualitd de leurs pcvhes. 11
failt estre av\iglppourtn
pas c',gnoislre par ces parolles
et par ibaucoup dautres qlui suivent. que Mr. A[rnauld] croit qu'i:
,-st ntctssairi. de dediffrer 'absolulti]on pour tous les p6chts mort.-l
jusqui a lacoulnii.-emcient de la puenitence ; et en effet n'ay-je
pas vcu [fj.irc.] praliquer cela par Mr. de St. Ciran et le faict-on
pa~. eVhcore it aesgard de ceux qui se !ivrent entibrement i leur
conduite, cependant ceste opiniua est une herdsie manife6te.
Pour ce qui est de 'absoiul[ton deelaratoire, vous me
dietes qu'il n'a point besuing que [de] son premier livre pour
~ ire \oir le contraire & m'alltguez trois oni quatre autoritez
'our cela. Je respondz que cc n'rst pas de merveille que
Mr. Arinauld' parle que:quefois comme les autres catholiques, il n(fait
iC cela qu'ininiter Calvin qui trc irnte fois qu'i: face Dieu autleur
Idu pich,. quoy qu'il faie ailleu-s tous ces cffortz pour establir ceste
imaxime delestable que tous les catholiques luy attribuent. Tous 'Is
navtu:,i
s en orntt de mneme. i'z sement des contradictions dans
let:rs Ni\rcs , affin que si I'on is reprend sur quelque point, ilz
t.1..-:
-'escit'qper en disant qu'ilz ont ailleurs le contraire ; j-ya~ ou
=
rpanre i •r~1o;Sfe:
:.'C. i
. C
n que s'il avoit diet dcE v6rit6s dans une
*-n
:.rbr',
i. i, :sonnes qul en seroient capables, que passant en une
S;E,...yt
it Cd'autrI-s qui ne le semient pas, qu'i leur
-"!"
'
u N[olre
ciig[neur' en usait de la sorte
' n fict de miesine. Coniment est ce que Mr.
S :
:'-lenir serieusement que l'absulu[tion efface vritablem [erv
; .'i'-s
;", ' i!A nsfigne comme je viens de monstrer que
.; p.
.
e: .
polnit ionner l'absolu[tiion au p6cheur qu'apres
S,-.,:.'.::
!-:.,-::; .*i sa poeniience, & que la raison principalle
v: I ic u' ;. observe cest ordre, est affin de
':i: '.::
:•ro
1i
c:i>,
I,i r d'expier ses crimes, par une satisfaction
~pu :'v:P!.ý: e amplement dans le chaplitre] II de la
::
-'-:•:.; '
Umi.
mnune judicieux qui veut qu'on expie des pecht.
: ;.· '-:c!
n i:,!r; ire avant que de recevoir l'absolu[ti]on
: .re-i'ur,nt que les pchliz solent expiez par

I";'

e i uictes ue pour ce que M. A[rnauld"
g;.
lie retie:il da, le coeur le ddsir que les p~cheurs
fassent
' -. I:',
I;; ;ls reig!'s lanliennes et que Mr. A.nauld] a diet
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que la praticque anticnne & nouvelle de 1'dglise sont toutts deux bonnes

mais que l'antienue est meillcure, & qu'elle estant une bonne mere

qui ne respire que le plus g-and bien de ses enfans, leur desire
tousjours le meill!ur au moiiigtz dans lc coeur. Je respondz qu'il
ne faut point confundre la discipline ecleiastique avecq des dbsordres
qui se peuvent rpnconlrer. Tout Ic monde blasme ces d6sordres,
les casuistes ne cessent de s'en plaindre et de les remarquer
altn qu'on les cognoisse, mais c'est un abus de dire, que ne point
praticquer la poenitence de Mr. Ar[nauld], ce soit un relachement que
:'glise tollbre avecq regret. Nous n'avons pas grande assurance
de la pratieque d'orient dont vous parlez, mais nous ne savons que par
toute l'urupe on pralicque les sacremens en la maniere que M.
[Ar[nauldl
condempne, et que le pape et tous les evesques aprouvent
la coustune de donner I'absolu[tilon apres la confession, et de ne
[poinct
faire poenitence publicque ; que pour des peches publicqs ; n'est-ce
pas un aveuglement insuportable. de prbferer en une chose de
telle consequence, les pensees d'un jeune homme, qui n'avoit aucune
experience dans la conduite des ames losqu'il a escript, a la praticqua
universelle de tIute la xpriente ichrftienttf]. Si la practique de la poe[nitencc,
(page 2 recto)
des poenitenees publicques a durf en Alenaigne jusques au temps
tdeLuther. comme vous dictes, ce n'a este que pour les pdeihs
publicqs, et personne ne trouve mauvais que ceste poenitence soil
restablie partout, puisque le coucile de Trente I'ordonne expresse[m[entj
Et quel raport a 'ordonnance de St. Ignace que vous
m'alleguerez aussi. avecq la conduite de ceux qui esioignent tout
Ie inonde de la communion, non pour huit ou dix jours, mais pour
cincq ou six mois, no[n] seulement des grandz pecheurs, mais des
[bonnes
religicuses qui vivent en une grande pureld, comme nous
avons appris de Fespitre de Mr. de Langres A Mr. de St. Malo,
ce n'est pas s'arrester A des pointilles, que de remarquer
des ddsordres si notables, & qui ne tendent qu'a
la ruine entibre de la ste Communion. Et tant est fait que des
gens de bien doivent mettre en practique ces maximes si pernitieuses
qu'ilz ont juste subjet de les mespriser et de concevoir mauvaise
opinion de ceux qui les autorisent. S. Charles n'avoit garde
de les approuver puisqu'il ne recommande rien tant dans ces
conciles & dans ses actes que la fr6quente communion et qu'il
nrdtonne nlusieurs fois de griesves peines contre tous les vredicateurs qui destournent les fiddles directement ou ind[irecte]ment
de la frequente communion, & jamais Fon ne trouvera qu'il aie
establi la poenitence publique, ou l'esloignement de la commu[ni]on
pour toute sorte de peches morte:s, ni qu'il ait vouleu qu'on
mit trois ou quatre mois entre )a confession &
l'absolu[tilon, comme it se praticque tres souvent & pour des pechdz
ordinaires par ces nouveaux reformateurs ; de sorte qu'encore
qu'il y puisse avoir de 1'excez a donner facillement l'absolu[tijon
t toutes series de p6cheurs, qui est ce que St Charles deplore,
il ne faut pas conclure de •h.que ce grand S[ain]t approuvat les
extremitez, les extremitez sic) dans lesquelles Mr. Ar[nauld! s'est
[jettd;
puisqu'elles sont entierement oppostrs i quantit. d'ordonnances
qu'il a faietes.
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Quant i ce qu'on atlribue
au livre de la frdquente commuunion de retirer le monde
(page 2 verso)
de la frcquente liantise des S[ain]tz Sacremens, je vous respondz
qu'il ert veritable que ce livre destourne tout Ie monde puissameint
[de la
hantise fr6quente de la S[ainjte confession & de
la S[ain]te Communion, quoy qu'il face semblant pour mieux couvrison jeu d't'stre fort esloignd de ce desseing; en effet ne toue[tlil pas hautenmet dans sa prdface. page 36, la pitt de ceux
qui voudroient difltrer leur communion jnsqu'h ]a fin de leur
vie. comme s'estimant indignes de s'aprocher du corps de Jestlu
[Christ, ot
n'assure[t]il pas qu'on ,-atisfait plus A Dieu par ceste humilite que
par toutes sort
tide honnes (euvres : ne dict-il paa an
contraire dans Ie eh[apitre] II de la 3 partie, que c'est parler indi[gne[me]nt
du Hoy du ciel. que te dire qu'il uit Ihoniiori
par nos commu[naiorn.
& et que J.C. ne pient recevoir que de la honte & de l'outrage
par nos frfqueri-!s coiimmunions, qui se font, selon les maxinme
du P;.re Mol.ina, ctiartreux. fquil combat par tout so[n] livre
soiluz l'apparenc d'iun escripl faict a plaisir, de plus aiant prouv6
par St Denys dans le chapitr-ol 4 de !a premiitre partie, que ceux
qui corimunit- duivent esire Ienliirement puriflIs des images qui leur
restent tie Itlur vie pass:e. par un amour divin pur et sans aucun
me-sange, qurilz doivcnt vesre parfaictement unis & Dieu seul
entinrpinent parfaietz Pt tntiirentent irriprochablee; tant s'en
faut qu'il ale aucujnrinent adoucy ces paroles si hautes et si
esliigrlnes dt nuslre failtesse, que les aiant donnees loutes
cru.:s, it a tot.jours soustenen dans son l[ivcee de la frequente
Comm nion. qu'elles contenoyecit les dispo[sititons qui sont necessaires
pour communnie diineient : cela esfant, 'onimnlnt se peut-il f[aiire
quun hionlle qili ouncidi;re
'se maximes et ee procder de M. Ar[nauld]
puiss~.
*'iuagin!rr 'q'il .,oiuhailte aviecq vceritfi que tous les fide:les
coluiiinuiint fort sou-vnLt. I est certain an contraire, qu'on ne
sca:xrit I-ir ces muxiniws pour veritables, qu'en mesme temps
lonr ne -i Ir"ilve trires
de frrquenter les s:teremens
tlOigi
Et pour imoy, j.i.dvou.n franchimment qure si je faisois aulant
d'c-tat ,iul lixri
1 M. \rn;•il'd: que vcu - en faictes, nojn] seule-

tn[ent]

(pgce 3 r'clo'
je rnonceroi. pour itusjours A la M[esse ef i la s•ainhl(Iumn
u
;mion
par sp'' ;lmi::fi.
n .is mesme j'aurois de I horruir 4du
Sai:ti.-:tnt. -t i.i vir:iable qu'il le repri'sente it F'c'ard de
ct·x li' ' r~~:;ir ietnt avecq les dispo[sitlions ordtinaires que 'Eglise
a*pproiv,
,'-.rnm in piige de Sathali & cinume un \enin
qui i!iiq),i-..nnp les mles & qui ne trairle de rien, ioingtz
tou- :ieux qcuiorn approchent en cest eslat. p111
e de hliens, des
p :'': .Iu
& des antuchristz. & quand on fermeroit les
:.uix k toute autre concidera[ti:on, pour remarquer seulern[enT
ce quil! diet en plusieurs endroitz dtes dispots.!iouns admirables
sans iesqullees it ne veut point qu'on conimurtnic. e trouveroiti! hi•l•in:
suir Ir le(rrw. qui eut si bonn. opinion de sa verteu
qu,il
e cT'eu t r'n .Stlat .le pouv,.ir comrmrlniv.r dignem[entl; cela
1
n'.'ala'tieont
'
.\ Ar-nauld . lui alrrs a;ivoir mis ces dispositions
a ,
si ault i,-i•, quun [aain-t Paul f:It aprehendt
de communier
rn,,
i-,. i
(i,s,.
.van. p
ipusietrs
nar
fuis dans -nn
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apolugie, qu'il diet la inesse tous les jours ; en quoy son
humilit6 est autant admirable, qu'on doict estimer sa charitL
& la bonne opinion qu'il a de tant de sages directeurs, tant
sdeuliers que rtguliers, et de tant de vertueux poenitens
qui practiquent la devotion, dont les uns & les autres servent
de subject & sse invectives ordinaires. au reste j'estime que
e'est une hiresic de dire que ce soit un grand acte de vertu
de vouloir diff6rer la communion jusques a la mort, puisque
l',gliie' nous commando de commnunier tous les ans ; c'est aussi
une H1r'dsie de prfWlrcr cette liiiilitIt
prrendue a toute
sorlf de bonnes ceuvres, estant visible, que pour le moingtz, le
niartyre est beaucoup plus excellent, comme aussi de dire
absolunent, que Dieu n'est point h•onnor
par nos co[mmuni]ons
& qu'il n'en recoit que de la honte et de l'oulrage.
Comme cest autheur es'oigne tout le monde de
la communion, il ne tiendra pas a luy que toutes les Eglises
(page 3 verso)
ne demeurent sans muessos pour ce qu'aiant velu c que diet
le venirable Bienhtiureux que ccux qui laissent de cel6brer ce s[ain]t
Sacriflce sans quClque l"Igitiie
minpechlem[cnt] privent la S[ainJte
[Trinit6
de louange & cie gloire, 'cs anges de rejouissance. leo
pdclKurs de pardon, les justls de secours & de grice
les 5imes qui sont en purgAtoire de rafrachissenm[ent], I'Eglise
des faveurs spirituelles de J.C. et tux mnesmes de medecine,
& de remede. II ne faiet painct de scrupuie d aplicquer
tons cos effortz admirables aux m6rites d'un pbre, qui
se retire de 1'autel par esprit de pocnitence, comme on
voit dans le ch[apitre] 40 de la preminre partie, it parle meswne
plus advantageuseme[entl
de ceste poenitence, plus advantage[usementl
censement que du sacrifice de la Messe, Or qui ne volt
que ce discours est tres puissant pour persuader a tous
les pbres, de nggliger de dire la Messe, puisqu'on
gaigne autant sans la dire, qu'en la disant, et qu'on
peut dire mesme selon les maximes de Mr. A[nauld] qu'on
gaigue davantage, car it releve l'eloignem[enl] de
la communion, beaucoup pardessus la communion. it faut
aussi qu'il estime plus excellent l'esloignem[ent] de la
m-sse. que la messe mesme.
Et la merveille de tout cecy est que ce nouveau
reformateur n'esloigne les pbres & les laicques de l'autel
sinon soubz ce beau prdtexte de f[air]e poenitence, mais pour
scavoir en quoy, il met cest grande poenitenee, qu'il estime
si advantageuse aux unmes, il paroist en paroles expresses
dans la preface pag[e] 18, que toutes les rigueurs
de l'antienne poenitence, it n'cn garde quasi autre chose
que la separation du corps du Filz de Dieu, qui est la
la 'sic)' partie la plus importante selon les Pares, parcequ'elle repr6sente !a privation de la beatitude
(page 4 recto)
& la plus aisde selon les hommes, parce que tout le monde
en e-t susceptible ; M. Ar(nauld] pourroit-il monstrer plus
ouvertement que son livre n'a esti faict qu'h dessaing
de ruiner la messe & la communion, puisqu'll emploie
tout[vi] l'antiquit6 pour nous precher la poenitence
;dont jamais je n'ai veu faire un seul acte a
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i'autheizr de cebtte ductrine ni ý ceux qui F'asisiWient
I'introduire')
& qu'aprý', toutes ces fianfares
ii se Conlent'Id
t(U'uf
e
ne cuimulnie point
certes cclx
qui liscnt 6kin ltvre, &- qui ne remarquent pas ce
desseinz sont dti nonmbre tie ceux dont parle le
prophete, ueulos iwbeat S- tiloi
vitdebunt,
& je ne cumpruntls pas comment. vous, -Mowieur,
pouvez accuser les adversaires de Mr. Ar[nauld3 de ruiner
la puenitence, puisqu'on se plaint an contraire
;tvecq raljon de -e que cest autheur a fait des
cfrortz extraordinaires pour prouver qu'il estoyt
ntccesatire tie frair-.e de lungues &- rig.ureuses poeuitences
avant quc de Curnmnunier. & de recevoir Vabsulu[tijon
A- lq'en il1.mne temps ii a dielard en paro~les
expresses affin que peraoýune Wen pretende cause
d1gncrance) qu'i ne rtiserve autre chose de 1'antienjne]
pclnitene
que F'esiuignement de I'autel.
Voi1k, Nunouieur, la reponse que je This
t \,ostre lettre avetcq tant d'empressemient' que je
nay pais le loisir de Ja reire ; je m'en vas en ce moment
cýiebrer la sshin Ic mcsse affin qu'il plaise
Dieu
I
de vous
faire vognui~trt le4 %t&r~tez que je vou (lis, & pour
1ck:qiitvles je ~uis prest it dloner mq vie : j'aurnis
.lauclCUp d'aiities closes 5 vous dire sur ce subject
t

, Ic i yers&"
p
Si j'en avoIF- IP i'..1.e
prie nosire :;eigneur J.C. qu'il
~~~~U
ytn
ulf'diShie. I. x m~lisPrI
l e ne
ile pas; faire r. spunse ur -c suliject. !i xwus per.eý.vCre
en ces opinionlsr
qli suis en Iarnmou- te X'c
N qrf- Seiglneurl.
Monsireur
vcIre Ir;-s humble Servileur.

Itrivtns

DEPAU-L

i.p.d.ij~i.

z.Pit's M'aitr, et ai ninistrateur tid St E&,prit cl
x.
nel recoit 1'tvoca .1 n un Conscil du Roy de
rvostre procei
\lrMr
eF'
tiPlaneveaux '1) dunw le dernier a
niw ,ni',ý-:de prentre procession. I'ir qu'il
admette
-. Iny qui aiet la chazirge de premier prtisident
SnIt qiico I-. Par lweft ne la \cuut poinet admpitre, Isaiant
rvfuke ;iur Lt 2 f:. s & deslivrt ladicle 6v ca[ti 1 w
i-.jll
Inomi7
Ie
'YIvocat g~n~ral a faict cela
tie sorle
(Till, -'i;z ne ri-c *-vent cels1 derniýre ce*n tst fail. Je mren
1t Inir
qlti IYon sa'tu
ce quon porurra tie'; in e*llies,
1
n t7 prin I., Ifl[ts lie ia revx.,te quuasi gcnra-lle
tie nos
i'lricin4tn6
c.uhn si nrlws nfc sOmmes condempnis avant
it! rna InVtra- *cr,;,
rela lie s.aurnit tarder huict jours apris
Toul
ni

1
ei.. pilleni

-'fitIn~ini.

-i;Pldaicnt
t -'d

) .'111te. 1I 3-3, et iV. iti
a Mlii` n. iR be'nafice - Saiyat-Esprii
' l e t.p XIV . h rerbo : Toult
rrchiýes nitiioiti's, 5 tSl2867i4.

-

107 -

Vincent de Paul. Quittance dunnce en Breedi (18 decembre 1644).
Au Siminaire Saint-Jean, A Camarillo, en Californie, dans la
bibliothbque offerte par I'etonnante g4ndrositO de ilme la Comtesse Dohenv - Edward M. Doheny Memorial Library - parmi
les autographes, se trouve au n" 1221, un modeste bout de parchemin, attestation signee par Vincent de Paul et legalement
contresignee par deux notaires : Charles de Henaul, logo rue
Saint-Antoine devant Saint-Paul, notaire du 23 mai 1634 au t1
aoott 1676, et Andr6 Guyon, notaire 61abli rue Vieille-du-Temple, oti il instrumenta du 13 aoit 1618 au 27 fdvrier 1668.
De ces huit lignes : quittance donnde en brevet. voici le texte
oiu Vincent retient toujours la qualit6 de principal du College ds
Bons-Enfants.
Venerable et discrette personne Vincent de Pald pbre,
Superieur gdn&ral des pbres de la dicte Mission, el principal du collUge des bons enfants, confesse avoir receu de noble homme m(ait)re (en blanc) con(seill)er du Roy, receveur
et payeur des rentes assignez sur le clergC de france, la somme de dix-sept livres dix sols pour ung quartier escheu le
dernier jour de ddcembre mil six cent trente-trois 4 cause
de soixante-dix livres de rente constitudes par la ville de Paris le trentiesme dcembre mil cinq cent soixante-douze 4
prendre sur ledit clerge. Dont quit(tanc)e... promellant...,obligeanl..., renoncant...
Faict et passd es eslude 'an mil six cent quarante-quatre le dix-huiliesme decembre avant midy et a signe
Ch. DE HENAUT,

GUYON.

Vincens DEPAUL.

Un recu signd par saint Vincent de Paul (4 juin 1657)
Reconnaissante, la imre d'une malade soignee a l'hdpitat
Saint-Joseph de Paris, a offert, en septembre 1950, aux Fillsi
de la Charite, un souvenir de famille.
C'est, soigneusement encidre, un reu signe par saint Vincent de Paul. En voici le texte :
Je soussignd Vincens Depaul, Supdrieur gendral de la
Congregation de la Mission, dtablie i Saint-Lazare lez Paris,
confesse avoir receu de noble homme M(essi)re (nom efface)
con(seill)er du Roy et receveur du domaine de Paris, la
quantit de huil septiers de bled froment, mesure de Paris,
pour le terme escheu au jour et feste de l'Ascension, dernier
passd, d cause de deux muids de bled froment que lad. maison de Saint-Lazare a droit de prendre par chacun an sur
ledit domaine aux termes acoustumez dont je quitte le dit

sieur (nom efface) et tous autres.
Fail audit Saint-Lazare, le quatriesme jour de juin mit
six cent cinquante-sept.
Vincens DEPAUL.

-
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JoitDufl e 'l suubt Vijuctl
ati
Pati'.I. A Jprepos de la lettre 2325 (6tlition Cn-to. I. VI, p. 378-379:1
IJJIIs JbAIcautEllfl Itlilnaule du S fe, riert 1951. Cxeorge.sj NJIo: C'omae'nt jwwitai-ui la tragfedie au
c0111le1e aradrictritiqus
bien connmes de
deux CouIepuguies riv ale,. !e ton aievlielatoire. #ev/cj die I'H~itel dc
Bourgogcne ct l ton inilurol. 4uoix miwdiore et parler fainitier 1,

gtredien -ouiý\e Ic poiellk
gralnd si'cle ? 1'l ýtuligxco
de, Ia troupe do M eoliwr.

Cellec Col 1ijanie \e'uait d'ar-river doe Pro-

\ince et scýtablissait it Paris. en ociobre 165..
Volontiers. M. AIon.grcdien t utruuerait dutic dans title
lettie
die NiUiul' Vincenlt 'I Un de _ie S confrizc-s.
une attostalion d6
Iintlueair et de Ia inuu\vaute tll tonl adopt6 par ~Ioli*io.
Ott'i
r'irerti que rous feiles die trop grands efforts en partunt
tili peupte et {jeae cei
a olls uffotbti beq,titoup,. Au ano
de D&eu, Monsieur, 2naagyez volre .5(n41 et unrtergez cttdre poirole et 170$ sentiments.
Je vous ai clit 'wrtrfois que Notre Seigneur,bienl les diseours qu'on fai!
ept pfirblatt (Winet lon conuitn et ffmouter parce qu'il a lui-mcerne

en-

asiyne et prer)1 de la surle, et que, vel/c nitune de jiarler ttant naturelle. etc r"sI aussi ptus aisfe pu I'elautre pui est forc~e, et le peuple IPr gilte mieuxr et en profite davuntluje. Croiriez-vous, Monsieur,
que It's 1-'inediens IUUat reconnu ceI, ont clwug letur manibre de
parler et ne recitent plies leurs vers avee tn ton ldlevL, commre its fai-;(iettt oectrcfois ? luics is ile foant aee une voi7n
mecdiocre et cuomne
parlifit fInli~rement 4

ceux qui

les

sccoutent.

C'LaUit un personnage

qui a et de cette condition, 1equel me le disajt ces jaurs passes. Or,
si le 1/ýsir die plo/re dara'nlaye 'Ill miiiode a pvu yagner cela sur 'esprit fte rce acteur.Qs ite thtp4ree, quesaujet de ronfusion seraut-ce auxc
predica/eurs de Jeses-C/ri q si Inflecti(,n et le zcle de procurer le
sa/ut ittes dines tc'icvaent pas le mccemCe pouroir sut eux.
Riell, dalls le ioxle. 110 -ejep)l)o-e i. la s1i'dile
conclusion de
11. Nlon-rrdiere. car FPAdioinn Ct*4e. repirojuisint I'idjtioi d'AbelIv
enl v I-elnvuvanl, a ptacC- queliu.' part el sans date. cet extrait
staggti.tif. Ce frazigment dia
co]aor.e-pon dance de saint Vincent, ainwi
eoinpris 0l iah~tc pourrait for, hien 0ve de 1659 ou 1660. ii permettr': it
due retrouver It trace tie Mo/j`or, chcz saint Vincent de
paal.

SAINT AYL.\:ENT DE PAUL. ET LE PERE FIIEMON
Parini le- noilreux suouenil-zs
du ].ajoflfclf1nent de Neuvree
attuliforaic de saint Vincent de Paul. on trouve trace de quelques-uns de -- efforts pour 6pauter la rlforrno de Grandmont.
Le Jlonsibý,ir Vincent. t. 11, - ilt--i3. de H'ierre Coste, y -1 consacr6 deux patos. Danz -lle fu\uve
]Fensozemie, elle, i'esumen'
1Ž inanu~crfl ½: c~ite tie Pierre Lpega-zlPrenO
-ur Ia \ io
P~re
V~ Parl. Wit. oat. Y,682. f. 1455-6;O. Ihshjir#' fie
la Re/orme de.
GrawIrnont. Torni premier. cantenatnt la vie dcu Tri-s
R1verend Phre
Charles i-Pr"iucun!, ft tout Lee qul s est
Uans ]a Rdforme depuis son
;,bi-,"rnent jusqu'4 1a moni dit vtcinerable relformateur.
composft par fr. Pirlre Li-gaa.
r'igijlix dc la RWforme, ]-i8.
Ce
"kxail e

i

(1- 111P t re firt tc Fra n eoi'.t ie la Gu

nrin
i ere , abb

e
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Fremont (sic). Or cette biographie de 1718 rdsume (elle le proclaine sans ambage) la vie. elle aussi manuscrite. du P. JeanBaptiste lRochias (t ia Vieuxpont le 21 octohre 1704), un religieux
qui a\ait connu et suivi de pros la rude existence du P. FthIMON.
Une copie de ce dernier ouvrage, achetle en 1897 A la succession
Tandeau de Marsac, a et' acquise par la Bibliotheque municipale
de Limoges (in-4* de 117 pages). En 1910. le manuscrit a ete
publii iin-extenso. avec ses difficulles et deficiences de lecture,
par le chanoine A. Lecler, specialiste de I'Ordre de Grandmont.
Cette publication counstitue le tome XI de la Societe des Archives
historiques du Limousin ; elle a tde inconnue de M. Coste '2).
Aussi. crovons-nous utile, a litre documentaire, d'inscrer integralement, dans nos Annales, deux chapilres qui se rdferent
dans cette biographie. aux rapports et relations qui unirent les
bonnes volonfes conjuguies de Monsieur Vincent et du PNre FRfMON.

Le texte. qui a el tedit6 en 1910 represente non L'original,
iais une copie, teablie peu apres la beatification du fondateur de
la Mission, done aprbs les 13-21 aoIl 1729.
On y remarque l'entrevue de juillet 1651 entre nos deux
saints personnages et la mention de quelques leltres vincentiennes dont est ici donnee, non en son entier, celle du 2 juill3t
1652. L'edition Coste (t. IV, p. 309), I'a donnee, et meilleure et
plus compl6te, d'aprbs le Registre n, 2.
Charles FRiýMON (non Fr6mont), naquit i Tours sur la fin
de mai 1611. Le 27 janvier 163~!, il fait profession A Bois-Ilayer,
proche Tours (Grandlnont-lez-Tours). Ordonne pritre A Angers
le 22 septembre 1635, il est mandd en janvier suivant, h ia maison-mere de Grandinont, comine maitre des novices. En 1639, il
est constitud prieur par le R.P. Georges Barny (6lu en 1635, mort
en juillet 1654). En 1641, doin FREMOs est b Paris, superieur dans
ce college AMignon que les Bonshommics, i la vie austere tenaient
a Paris, proche I'Universit6. don que leur avait fait en 1584, le
roi Henri III. Cf. Topographie historiquc du vieux Paris,Rdgion
occidentale de l'Universite, 1887, p. 482-486.
En 1643, FR~.ito assiste au chapitre gdneral de Grandmont et
revient a I'abbaye-rmire en 1650, 1657, 1666 et 1671.
Pouss6 par des desirs de r6forme, il parvient peu B peu .
1'6tablir A Epoisse. Thiers, Bussy, Chavanon-en-Auvergne, NotreDame de I'Ouye et Vieuxpont.
Le 5 novembre 1678, son frire Alexandre Fremon, superieur
de Rouen, est elu quarante-cinquieme Abbd g6ndral de Grandmont. Charles est a nouveau et pour un an a Grandmont ; il y
est dtabli prieur. II y revieat. en 1687, a l'occasion de la mort de
son frere et lui-mnme. le dimanche 13 novembre 1689, a cinq
heures du soir, s'kleint i Thiers, chef-lieu de la Rdforme, B I';ge
de soixante-dix-huit ans cinq mois et. prs de quinze jours. II
est inhum6 dans I'dglise, et a sur une grande pierre de taille, peu
(2) Vie du R. P. Charles Fremon. r6formateur de I'Ordre de
Grandmont, et premier Vicaire general de Religieux r6form&s du mnme
Ordre, par J.-B. Rochias, religieux de son observance, publise par
M. le Chanoine A. Lecler. Limoges, 1910.
Sociedt des Archives historiques du Lirousin, 1" serie. Archives
anciennes, tome XI ',vm-432 pages), Bib. nat., 8* LK2 3657 (XI).
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digune «Je ce!ui en I'ulhoiuiur de qui on la dressait ), on gravait (3)

cette epitailihe en distiqucs latins :

ANTE TUI TIuICLM M. JESU, TU'MULANDUS AMORIS.
COENO BIARCHA FREMON CAROLUS ILLE FUIT,
TE JULGITER V1VEN.S ORAVERAT IPSE REGLUSUS :
OR\VIT MdRHItENS. MORTUU~; ORAT ADHUC.
ORDINIS INSTAUHATtR ERAT, NEC NON DOMULS IHUJUS
RECTOR ET ERECTuR VIXERAT, HIC OBIIT
Die Xlil nIIv,-lbri- .MDC:I.XXXIX anno actilis uiae
LXXIX, relig. LX,
sracirdolii .u:i V1,.al, lii,.l.-rv .a tiai stricta XLVIll a durno hac sta-.
bilita XXXVII.
En I17115, un reiexant I- pa\iv3 te l'glise de Thiers, on rava
cette 6 pilaphle 4; i u P. FI-i'UMOS,,due A son successeur Jean-Fran.ois Lef'Dure :

V\1iR

D. 0. M.

CANrDDIDlSSIMO
MIRAE HIU.1LITATIS AC PRUDENTLIE
IlLE(TI'i D:EO ET H}1MINIBUS
VENE.\ABILI PATRI CAROLO FREMUN TURONENSI
ALTlERI STEPHANO
PIO. BENIGNO. VEHI RECTI tl E AMANTISSIMO
ANTIyUIIlll
REGULAE. QUAM. SCRIPTIS ELUCIDAVIT ET
POST MULTiS EXANTLATOS LABOIHES IPSA ETIA-M VITAE
DISCRLMIINE EXEMIPLO ET FUSIS AD DEU.M PRECIBUS
BLNA CIM ABBATUM VENIA IN ORDINE RESTITUIT.
ADDICTISSIMO
QUI I-:KEMITICA.\M 'PAUPETATEM AD ['LTIMUM RETINUIT
SUIStu'E MORIIENS RELIOUIT
FRATRUM HGAND1MIONTENSI. UM TRICTIORPS OBSER\ANTIAE PATRI
HUJUS MONASTERII INSTITUTORI ET PRIMO SUPERIORI
MOERENTES FUIl. POSUERE.
10iC SUAE PIETATI? MO'INUMENTUNM
DUM EC'LESIAE (:11)RU-M I.APIDIBUS STERNERENT
CIRCA FESTIUM PASCHAE 1705
IBIIT 13 NOVEMBRIS. THIERNI, J689
AET:ATIS? SUAE 79
. .i

-3' 0:1

-•-'

qu-. l'

rr

av-ur mit par errour S9 amn ; en fait, 1
oirs.
Voici 1;n,
f :,.; , ti,:: fran<; ii, :
Ce qrait
lharle..s Frmnon. s.utprieur
exemple,
N'o- -ifl jips ieritl son t(,ml,natn dans sajl.
le temple.
L'Cli-se ,~iM
sl
fsi
r;roqurnte
naison,
Et4'rd M ort. w
ru'il g soit. D. l'air qurlt'n ly r'otemple
NeI'y
cri;ro!-o,
lIMS encore en oraisn ?
(4) Epitaplhe t la nm,.,nir du P. Fr.mon :
Paupertatis amor, prbitas. ronstantia. fervor
El .ir tati apex .:,nc ab.ere simel.
.\r jacet cr-ce FrPn(,n virtutum culmine clarus,
.Nil ,reri-s diri. nil poltut melius.
Qnod ,,mqu,
m n curis consumpserit inanibnus aevum
Sclnper Iamare Deum. velle s.rum furat-.
Quod j•ter- Christi castis amtpleribus haesit
MorP' ib i jam fuerat rivere vilta mri.
'orlpa t,'rra c'rpil serd mens requi-cit
Olympo,
Fama perennis erot,lestaque sancta canet.
Iloc tumrlo ;!i,'t-s et gratia conditur ollnis
Hlc ti'!mulu c•twullu jam picttlis erit.
"7

ils- 5

in

].
is

':i';virn 13)
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Ch. XXVI. - On offre au 're F'NatN un prieur de Fe'Ordre. It le refuse, se rdservant se.'utement le droit d'y elablir sa rd-

forlme.

Le prieurd de Saint-Michel, au diocrse de LodLve, qui app'orltelit
'Ordre de Grandmov t. venant a vaquer par la mort du prieur titulaire, le vicomte du Bose. prache des terres duquel ce benefice est situc, iartit aussitld pour Paris, esplrant par le moyen de ses amis et
surtout 4 la recommandation du due d'Arpajon [195] obtenir de la
reine ce prieure pour un de ses enfants. L'affaire fat proposte au Consell. Le Bienheurcax Vincent de Paul, Geanral de la Mission rt Suptricar de la Mission de Szint-Lazarcr de Paris, 4 qui une sainletld reconnue vient de meriter les [lez] honneurs de la bdatification, etait pour
lors du Conseil. Ayant entendu parter de ce bnedfice qui dtait de t'Ordre de Grandmont (1) et rappelant [196] dans son memoire le F. Premon, dont it connaissait la certu et le merite, trouvant par td une occasion favorable de setcir sa reforme, conseilla a la Reine d'y nommer
ce Prre, assurant Sa Majestd qu'elle ie pourait choisir un religieu.r
qui en fut plus digne. It lui reprdsenta qu'il avait ddjA commened une
reforme dens son Ordre, et que ce serait lui donner le mnoyen de
Iltendre. La Reine, qui avait beaucoup de vertr [197] acquiesca volontiers au conseil de ce bienheureux et nomina an benefice le PAre
Frdmon, malgrd les sollicitations de plusieurs personnes de la Cour
qui lui demandaient ce prieurd pour le vicomle du Bosc. Le bienheureux Vincent. qui ne cherchait que les occasions de procurer la gloire
de Dieu, embrassa celle-ci avec joie, et ecrivit aussitdt au P. Frdmion,
le 1i fuillet 1651, pour le prier de rentrer au plus tot 4 Paris, sans
rien specifier de plus, oa sa prdsence dtait necessaire pour fe bien de
son Ordre, et i'arantageparticulier de sa rcforme. Le P. Fremon ayanl
reu cette lettre, eut recours
lao priere pour reconnaltre la vololnt
de Dieu sur ce qu'elle contenait et partit en diligence pour Paris, ot,
dtant arrive, it alla aussildt trouver le bienheureux Vincent, avec qui
il s'entretint longlemps des choses spirituelles qui regardaient la perfection et qui allaient 4 la gloire du Seigneur. Le bienheureux Vincent
connut dans cet entretien quel datit le nerite du P. Frdmon, et remph
d'admiration pour so vertu, il se jela 4 se., pieds. le conjurant de lui.
donner sa bdnediction. Le P. Fremon, surpris au dela de cc qtu'a• peut
dire de L'humilitd de ce grand serriteur de Dieu, se prosteie au ustsi
de son cetd, en lui demandant a son tour sa benediction. L'humilitt de
ces deuz serviteurs de Dieu fut la nmutire d'une pieuse contestatidn
qui s'dleva entre eux. Le bienheureux Vincent, pressant Ie P. Frmon de lui accorder la grdlce qu'il lu demandait, et le Pere luIrepri-

4

sentant que cela ne convenait pas A un panvre religieux comme lui,

rempli de defauts, surtout a I'egard d'un homme qu'il respectait
comme un apOtre. Cette innocente dispute dura assez longtemps, et on
peut assurer qu'lls remporterent tous deux la victoire, leur humilite
n'ayant pu jamais les ddterminer a s'accorder mutuellement cette satisfaction.
S'dtant releve, le bienheureu.r Vincent offrit au P. Frdmon, de la
part de la Reine, le prieurd de Saint-Michel, mais it le re-[198]fusa pour
plusieurs raisons, dont la'principale dtait son humilitd, qut ne lul

permettait d'accepter un prieure litulaire, qui put le tirer de son dtat
de religieux et lui acqudrir la moindre autorit sur ses frbres. It en
ajouta d'autres, comme t'amour qu'it avait pour la paix, et qui lui fait
apprehender entierement tout ce qui pouvait l'alterer. Cette crainte

prsi

(1) Note sur Saint-Michel de Lod&ve. commune de Saint-Privat,
de Lod&ve, p. 193-196.
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n''lait pas wttIs fMlCdrtmnt, ami sujet de ce bcbtýfice, car M. duli•squet, erýque de Loudire. et qui le fut depuis de Montpellier, el qni
se truuvait presenti
d rel entrctien et uvait beuucoup d'estime pour lui,
ce prieur6, it n'en pourrait jouir tranquill'assura que s'il acceplait
lement, et que les religieux qu'il y metltrit, seraient pareillemein inquietds, etunt raisins d'un seigneur fort puissaint, Ie vicomte uu Bl.,c,
qui, irritt du refus qu'on lui avai fail, n'tiparynerait rien pour lei
iot, qute sa r;forite. au lieu d'y trouver Son
obliger d'en sortir. r tn m
arantage, y rececrait un rlraltd dtsavaitlaU . Mais, que s'il voulait cditreie u filt de ce seqi gneur, ii crndilion i'y inlrvduire sa r,der
formt et de lii pI/cTr une pension, il aurait la consolalion de voir une
Communaute florissitnle rt fort r) son aise. qiu serrait sous la protec-

tion de ce seilceur, qui no plo'urit Ia fcur refuser par devoir de recotnntissance. Les ruisons de ce prclol firenl beaucoup d'impression
sur 'esprit tid P. Freimon, et le dlrterminirent enitirement 4 accepter
ce parti, conmme it ne ital'udl point se rlhacirr lid lilre de ce bltcfire
par an sentimrehi tl'hnnitilg, el con-,ideratl d'aillers qjuil ne yourrail 'y resider sons albndonner la maison de Thiers, oil sa prdsence
t icessair.e, ne ipoljurnt plus consentir & ecnCtait encore a•solultwnl
coyer si loin des reliyieuvx qui seirient cr.niti-uellenent aux prises
avec ce vicorlte, el dais ine espice d'imipossibilite d'y pratiquer exacteInient leurs reiles, dent une des principales vtait de vivre en paiz
(rcec tout te nronde pour jouir plus facilemenLt de cette tranquillit' ndcesluire [199- t uwn Ihowne qui lherche Dieu dims la priere. Toutes
ees reflexions faites, it rrimercia le bienheureux VI'ient de sa bone
voloiut, l'assurant quil ne pourait accepter ses offres. Sur quoi le
Bienheureux !e pressa dr ne laisser aller ce lidncfice sans se rdserver
une pension, el tie donnert sot c,,nsenlenient pour qu'on obligea le titulaire qui en serait pnurru, d'y itablr la riforme. Le Pere se rendit
volontiers 4 celte derniere proposiliun, nwis it ne octulut jamais entendre parler de pension pour lui-mtme. quAique le vicomie du Bose It
itu offrit telle qu'il la soutaiterait, el qu'il to toucherait partout oift
serait. It demniida seulement une pension de cent cus pour ses relilieur, avec un tiers du rerent dlu prieure pour leur entreliefl. Ge que
le seigneur lui accorda colontiers, ne pouvant assez admirer le detachenent qu'il faisait lparcre. et dlepuis ce temps-lit i I'eut en singuliire veneration. Le hirifnhtfereux Vincent et I'cicque de Lodeve se
rhiar'rrlaient d'oblettir e cv'on.entelrenl tdu (;inratl 2' sans fequel fe
P. Fremii,n ne poivurait uir.
GAinLPIrati
Le P1. Frellion

i.it

u!

XXVII

Iurligicuxl potur sa riforme. -

Lettres du bien-

heureux Yin.' tl de P'aul a labb6 de Grandmnont au sujet d:
Y,!liabis-::
nt i. i&e- religieux dans le Iprieur de Saint-Miclt'o
Le P. IFrtimi no iainuail pasi de lmaisons piur sa rdforme, mais
ir nava-it point de rcligicuxi pour les remplir, et le temps n'tdait pai
IecorP venI ilits Irleel Dieu devait multiplier cette petite Compagnie
P"r un f/rand ;winmre de sujets, qui Ont depuis ilendu la rdforme en
1
plusieurs endroils. II lai en envoyai cependant de [2001 temps en temps,
ueltques-uns, rre qui luL servait pour conl, nieer
les etablissements
pt'in lui offrait. It refusa un ccel;siaslique 'lo Paiis, cdilbre predicateur. ne vroulnt pas enfouir ses talents, en lui rcpresentant le bien
qu'll etait en atli de faire dons le Imia,.le. Pen de temps aprbs son re:

2) Anloine de

Et"inne Ta!in.
rn if1 1.

lnt

Clrv.aroche,

iu

[in

';lectlin fill cas-,:,.

1i1

. cn

concurrence

iparle <;rand Conseil,

avec

nort
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tour de Paris, it donna l'habit 4 un ermite te Rose, prilre, qui s'appelait Bernard Molare, le - octobre 1651 ; it lui fit faire profes-ion le
6 octobre de l'annee suivaute. Cq reliyieux lui rendit depuis de grands
services et lui servit beaucoup pour l'itablissentent de sa rfermne dans
le prieurd de Saint-Michel, ce qu'il n'auratt pu faire sans li., n'ayant
personne qu'il put !t envoyer ; c'dlait un prtre recommandable par
sa vertu et sa prudence, qui donna tout ce qu'll avait, entre autres
choses sa bibliothbque, dont la maison avait grand besoin. II dona!
encore l'habit & un jeune homme de Thiers. C'est alors qu'i decricit 4t
M. I'Ev'que de Lodece et au bienheureux Vincent, qut le pressaient
fort de commencer eel dlablissement, qu'il u'attenduit pour cela que
la permission de son General, sans le consentemient duquel it n'avait
ni le pouvoir ni la colould de rin entreprendre. Car, quoique le Gdneral lui eut donne tout pouvoir de faire tout ce qu'il jugerait a propus pour Ie bien de la reforme, it crut neanmoins que la soumission
que doit un inferieur a son superieur l'obliyeait d nrerien entreprendre
d•'extraordinaire, suns en avoir informn son Gendral. Le bienheureux
Vincent, qui cruig0itit que ce retardement en vint de quelque facheuss
disposition de cet abbe contre le P. Frenon, lui en fit dcrire de la part
de la Cour de Paris ; et it accomnpagna cette lettre d'une autre qu'il
'cri'it lui-meme. L'vdeque de Lodeve lui dcritit encore de Moulins, en
liouryogne, le 2i decembre 1651. it lui mandait qu'il avait ecrit de
Tours 4 son G;dndral et aussi au bienheureux Vincent, afin qu'il pressat le General de lui enoyer au plutOt le vicariat qu'il lui avait demandd. La lettre du bienheureux Vincent ltait conoue en ces termes :
Mon Rdverend Pire. la raison pour laquelle Sa MajestO a ecrit &
Votre RBverence, est que cela fut ainsi r6solu dans le Conseil des
Affaires ecclsiastiqucs, lorsque ayant vaqu6 un prieur4s de votre Ordre au diocese de Lodive, on considera un de vos bons religieux, le
P. Charles Frdmon, pour une pension, a condition d'y rdtablic 1'ancienne regularite, ainsi qu'il I'a fait en quelques-unes de oesmaisons,
laquelle pension passerait de lui a ses succeseeurs en I'observance
de cette rbgle, de quoi ayant fait rapport i la Reine, Sa.Majest6 en
tWioigna une grande joie et nous commanda de tenir la main a l'expedition. II y a sujet d'esperer, mnn Rdverendissime Pere, que le bon
Dieu se servira de vous pour relever un Ordre si saint que le v6tre,
qui a ete tres cilebre en I'Eglise, et A benodiction h ce royaume,
puisque sous votre gouvernement, il commence a rdpandre la mome
odeur qu'il a rdpandue en sa premiire facon de vie, de laquelle les
gens de bien souhaitent ]e retablissement Le Roi y veut contribuer et
il senlble que c'est le dessein de Dieu, en tant qu'il vous a donne ee
hon religieux, comme un instrument fort propre duquel Votre Reverence peut se servir, ce qu'elle fera tres utilement, si elle a agreable
de lui donner son grand vicariat pour regir les maisons d'Epoisse,
de Thiers et de Saint-Michel de Lodeve, avec pouvoir d'y recevoir des
novices et profes, selon I'ancienne observance, le tout sous votre autoritR et sainte conduite. Je ne doute pas que Votre Reverence ne r6ponde aux intentions de Sa Majestd en chose si raisonnable, qui tend
i la gloire de Dieu et i la manutention d'un corps dont vous etes
le chef, et sur lequel Notre-Seigneur infusera par vous et vos ministres son esprit religieux pour y r6gner dans les sifcles & venir,
et par ce moyen rendra votre personne et votre zele recommandables a la posterilt, outre le mdrite que Votre Reverence en aura devant Dieu.
Si ces lettres eurent quelque bon effet pour ce qu'avait projetd ls
bienheureuz Vincent, elles en eurent aussi de facheux, car elles indispos&rent celuia qui elles dtaient adressdes, contre le P. Frdmon.
Son abbd crut que c'dtait par ses intrigues qu'il les avait obtenues et
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pire lui fourniraient les licres et les ornements de l'eglise, les meubles et les ustensiles nicessaires tant au dortoir qu'au refectoire et .t
la cuisine. Les religieuz donnaient ensuite des bdtiments, jardins et
vergers, le tout bien fermnd, et le prieur fournirait de plus trente livres
de cire pour le luminaire et le chauffuge.
Trait6 du P. Fremuon, avec le vicomte du Bosc, pour le pricure
,le Saint-Michel :
Je promets au R.P. Charles Fremon, religieux de !'Ordre de
G.randmont [20i]. Superieur de la maison d'Espoisse, de lui faire
payer annuellement par Christophe de Clermont, mon flls, prieur
nommd par le Roi au prieure conventuel dudit Ordre, au diocese de
Lodeve, pour pension accordde dans le Brevet, la somme de 300 livres, pour chaque an, en deux ternes egaux, dont 'e premier sera a
Notre-Dame d'aodt prochaine, et I'autre six mois apres, et. en outre,
*n par-dessus, je promets comme tuteur de mondit fils, de lui faire
payer encore la quantitd de treize septiers de 14e, trois inuids de bor
vin et une boutade d'huile, le tout mesure de Lodeve, port et rendu au*lit couvent dudit Grandmont aux Phres dudit prieure, et pour ce
tui regarde le logement, ameublement et autres petites choses, nous
kn demeurerons d'accord etant dans le pays avec ledit Fremon. et
lui passerons acte pub.ic par devant notaire conform6ment & ce que
M. I'Evlque de Lodfve trouvera bon et conformement
I''arrtie que
nous avons fait avec ledit Pere religieux, le tout sans que ies dits
Religieux soient obligds & aucune charge dudit prieure, ni autre,
attendu que tout ce que dessus n'est que pour la nourriture des Religieux.
En foi de quoi j'ai signe cette pr6sente promesse, ce 23 juill.t
1651.
DE CLERMONT DU BOSC.

Quand le P. Fremon eut ainsi tout regli, it s'en retourna aussitOt
A Thiers, d'oit it envoya le 15 avril de l'annde suivante 1652, a SaintMichel de Lodeve, deux religieux, le P. Augustin Durand, et le no,ice conver,, qui en parlit pen apres conservant toujours pour la rd-forme une grande estime. Its y porttrent la rdforme et y travaillerent
avec tant de sucecs que cette maison est devenue en peu de temps une
des meilleures de la rdforme.

ACTES DU SAINT-StIGE
FACULTE AD SEPTENNIUM DE BENIR ET INDULGENCIER
LES CRUCIFIX DES FILLES DE LA CHARITE

4918/50. -

(4 septembre 1950)
Sacra Paenitentiaria Apostolica (Sectio de Indul-

-entiis).

Beatissime Pater. Superior generalis Congregalionis Missionis ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus humillime petit pro-

rogationem gratiae concessae per Rescriptum 483/42, datum die
27 octobris 1942, qua sacerdolibus praedictae Congregationis ad
excipiendas Filiarum Caritatis S. Vincentii a Paulo confessionec
adprobatis, facultatem ad septennium tribuebatur benedicendi
crucifixos iisdem Sororibus tradendos, eisque applicandi Indu!-

gentiam plenariam in mortis articulo lucrandam.

Et Deus, etc...
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1I50, Sacra Paenitentiari Apostolica \i faDie 4 septemnl•ii'
cuiiatuin a SluNo U.N. Pio Pp. XII sibi tributarum, benigne aniuit pro peiila prororgatiune ad aliud septennium servato lenort
rcocessionis in supplici libello meinoratae.
C ntrarii- quibuslibet ion obstanlibus
Pro lfeyeete :
Federici CESAIE.
S erafino] DE ANGELIS, sUDSt.

BIBLIOGRAPHIE
A.\dr

D1u•,N. pritre de la Mission. En prii'rc • rec Monsieur Vin-

cent. Paris. Librairie Saint-Vincenl-de-Paul, 11. rue Rousstlet : -s panl . 12x 18,5 ci. ,135 fr.).
t diterlisser•enti ltine
.,Chc:;Vinceut tie Paul, L'action Wstns i an

stt:lile recherche e soi, c'est une expression de la saintet, unot min;.rre de xe rdoner t Dieu et de I'aimer 'dritablement. I*

Vivre ti Dieu et s'entretenir a\ec lui, c'est I'oraison. Sur ce
point vital, notre auteur, avec minutie et acribie, a fiche et regroupe nombre d'enseignements et de formules vincentienins.
Puis. par un pique.lag" attentif de la route, il nous nmne sur les
do, Vinceni dont le sillage s'ou\re large devant n-us
pa;s et -ic-le
et sans rien d'etriqu&.
-ur la prihistoire de
Alais d'abord, de brI6ves indicationp'oraision prtcedent ot. introluisent quelques lignes sur Ia nai_rauce cI le d&'veloppemnnt id !'orai-on nimlhodique. Dans Ietnsemble de richesses traditionnelles. Vincent de Paul fit un chcoit
pratique : do-age heureux 'uoraision methodique et alTective.
r111'
tous e- points, au ciurs de ce volune dense et clair, le

themiiilinoe'l Ile la peniie (.- nettement facilite par le balisale
pjda;uogique des pages 5-7 de la table des natiieres.
(e iivret a 1,Is
lors sa place indiquee dans un coin du sac que
rapideritent boucle tiute Fille de la Charit • . avant de partir pour
les jibur·s pro\ideit i-il de la retraite annuelle ; ii se glisse de
:mnrne discr-'lement dins le prie-Dieu, afin de nous impregner de
,:ctte doctrine vincenlhienne. au cours i'j-iie de 'oraison quotili<nnl,. Orn y f'ra •'rpnment des dtcouvertes. Ce sera tout protit
pour le mipux-eire des cnfants ou disciples du charitable Patriarche, en priere avx~c Monsieur Vincent.
F. C.
J. CALVET. Giil

oue ql'relnzet. DOS tridtn ides heiligen Yinzenz
ron Paul. Luzern, 1950. Verlag Raiber el Cie, 343 pages
S13,5X20.5 cm.).
Sou- un litre evocateur. la Suisse nou:s fornit une heureu-e
Iraduction allemande de l'agr6able biograpllie vincentienne, 6crits
par Mgr Jean Calvet. 'Voir Annaics, t. 112-113. p. 511.)
ll'ora,r

a recu un accueil sympathique merit6 : son cadre

dencrsenmle rehaus-e nictement pour heaucoup la valeur de ceL
alerte volume. II enrichil strement 1P serie dejh copieuse des vies
,iesaint Vincent de Paul : 1581-166n. souligne heureusement la
feuille de garde dle aiprEsentalion hwlvi;tique de NMgr Calvet.
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Signalons que reprenant nettement par la bunde un bref
complte rendu d'ordre historique du present ouvrage, la Revue
d'llistoire ecccdsiastique de Louvain, 1950, p. 688-706, a donne
sur saint Vincent de Paul et Abelly une etude du Pere Pierre Debougnie, ridemptoriste, qui depuis numbre d'annaes, multiplie
se. interventions d'historien sur plusieurs faits vincentiens. et
qui. ici, rdsume et assemble de justes et pertinentes observations.
D'un autre c6t,
les reflexions longuement mddittees quo
M. Dodin a confiees 4 la Revue d'Histoire de I'Eylise de France
'1950. p. 78-8-), lt.ioignent de I'attention et des inevitables critiques qu'a soulevees cette nouvelle vie de saint Vincent de Paul.
Tout cela ne dimiinue en rien (bien au contraire), I'estime d'ensemble assurte a ce travail, caress6 depuis nornbre d'annees et
pripari par diverses publications et etudes.
F. C.
Sun Vicente de Paul. Biografia y seleccion de escritos... por los
Padres Josd Herrera... Veremntudo Pardo, C.M. Madrid, MCML,
Biblioteca de autores cristianos. xii-908 (15x19,5 cm.;.
Volume 63 de la B.A.C. (Bibliotheque d'Auteurs Chretiens),
ce Saint Vincent de Paul se presente dans le cadre sympathique
de la collection : classique papier bible, et d&s tors pages nombreuses sous un volume restreint, typographie are6e et agroable, etc... Cet exterieur 6voque (arriere les comparaisons dtroites)
de semblables series, litteraires ou historiques, de divers pays :
v.g. la Pleiade et quelques autres...
En cette collection espagnole d'auteurs chretiens, on s'attendrait surtout a parcourir. A savourer des dcrits rincentiens : et
pourtant nous n'avons ici que deux cent soixante-dix pages de
textes (621-891), contre six cents de biographic. La proportion des
dcua parties eAt ncettenent gagn6 t Ctre largement inversie. pour
le bien giniral de I'oeuvre et du candide lecteur.
Cette biographie, parfois ipre dans sa prPsentation, si on
ne peut la scruter et la soupeser assez longuement dans le cadre
, fraternel et irinique des Aniales n, on ne doit pas pour autant
taire ni oublier le' nombre et le cote delicat de certains probleines et qui sont ici soulev6s et accentues comme A plaisir. Le
papier, iui. supporle tout... et la plume oratoire d'uu chaud temperament , k la personnalit6 si violente, a la saveur si forte *
:Re:ue d'IHistoirr eccclisiastique de Louvain 1950. p. 912) s'en
donne ici a cour joie. Maki vraiment est-ce sage ? Est-ce .urtout
diane de I'histoire et. de I'hagiographie qui a uniquement besoin
de la sereine viritl. (Cf. ibidem RHE 1950, p. 688-706).
Des preu\es. des specimens ? En voici quelques-uns setlement. Sur le seui mrme de la hiographie, ie chapitre initial Sanqre hispanica fournirait, en de multiples points, tout un programme de mithodologie ta 6viter. On n'en croit pas ses yeux, a
clntempler ce defil6 de tels arguments. Et pourtant, m6mte en
Espagne, nous savons qu'ii y a cerles nombre d'esprils dgages de
passions oulrancieres, pour envisager sainement et sans conformisme diplaisant ces questions et ces problImes.
A 6voquer d'autres points d'histoire \incentienne. on a la
d1s.agrdable sensation de ressasser des redites ddplaces. Et pourtant, 14 encore. il faut un tantinet parler. et ne pas trop paraiIre approuver par un silence decourag6... Pour ia nieme fois redisons que, dans la question de la naissance, ce n'est pas un historien (Pierre Coste dans l'espece), ce sont les t6moignages mirmes de saint Vincent qui, pris dans leur ensemble, imposent la
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conclusion : 1581 et le miois d'avril. Le 24 est traditionnellemntf'
admissible, il cadre uien, ii est done i retenir, A ce titrt. Des iuor
1581 ou 1576. 24 avril, S. Vincent
on ne comiprend guiree. p. 17
nait a Pouy, auxc enviruns de Dax ,.Ce 1576 est nettement ide
trop. il est a biffer ! Et \oici que dans cette meme ligne, le lieu
ie la nais-ance de Vincent ramnne longuement (h6las ! pour
Ihistoirei la these t.spagnole bien connue de Tamarite de .ifera. Aux veux de 'historien (mnme de niodeste format). sa\vureux et d6biie amoncellement de raisonnements et de deductionm
Pour Fordination sacerdotate de saint Vincent, Coste a publi.'
't. XIII, p. 7), les lettrcs d'ordination ; Xbelly, des 1664, 1'avail
dija dit : elle cut lieu le samedi 23 septembre 1600. Et ici, powu
cc

. nous
rltinentl
.

iie
iiIn

'Iaons. p.

18 . le 20 septembre

16,"'.

p. 51, le 23 mai 1600, et p. 81, enfin, 1599 !...
Pasi Iien loin de Pouy, c'es encore et Loujours cette ens,,cclcusc letire e la captivit6, cete misdrable lettre uoiii est qustion de la Turquie, conire eerivait Vincent lui-ineme. Sur ce
]wint. :'iis!irien est toujours heureux de lire int6gralement cel
autuoraphe. helreurselnell
parvenu jusqu'a nous : de savourer
ce'te page maigistrale de Vincent : chef-d'ceuvre epistolaire, ete:nelleminlnt jeune et attirant. Puis, placidement, sans hausser !I
ton. Fiisitoiie se alit de signaler la controverse qui a mis en jeu
et ici soulevC un des plus delicats problemres de critique interne.
Tout en re-pectant et conservant ces dires vincentiens. la solution *st loisible -itout hislorien, a ses risques et perils, car !:.
inter\ irnt et deineure sou.--jeente toulte une prealable formati:!,o
4,ttoute une toulrr.ure d'esprit. Et de ce traitenment historique, Vii:cent, en Afrique, ne sort certes pas diminu6 ; tout au contraire. s'il est hien compris '
I'uiurqu',i. page 127. aliiiner de telles affirmations sur la parente de Lofui-e de larilua' ? Coi'te. lii e:ncore. a dit ce qu',n
-ait blnsloir : ia n1il de l.otuisc ne fut certiinement pas Maruucrite i C(arius.
Pl.'.g 139:. a falron de lire et coineindre ia datition d" Ii'annie ieIdencarnalion est tAin:entrirement el:ýsique dans !o's ItVManvels de Diploiitatique. Inlie t-pa'nols. 1_e scrittore de ia Vati;.rnnt

qu.i.

1925.
Ir;

a Intrit irement rappe'e cette facotu de lir-

t*clmpreniIre. nest pau Ncini. nais Giovanni Mazzini qui, en
''!i.
eief!ctne en fonclions a la Bibliothvque vaticane.
Pour il;ai;!t, p. 161, un savoureux renvoi i Herrera (Cf. AnSrl'..1. II i- 115. p. 12.'6 nous confirme que Ietmissionnaires es.nou':!- -orit itepuis' longtemrps les plus attaches a la primitivir:diL ion,.i/',s

alcjdarlos a la primitiva tradicion.

ae 2'i56. pcur les Filies dc la Charii-. le couplet sur i;

T.H..'. L.:!rune fait partie de toute unelit;
rature et uue serie
ie judge:nent? dont les nuances ne brillent gubre par la s6rniit "
"; bcic'ivit.
I'o
propos de cette figure At de ce nom fort v4n,:rable. plusieurs fois cite, il est loisible au premier venu de faire
;I..'

~\.vori'use constuaation, en parcourant

Findex

qui, p. 893-

S9.;p!~'tend re!vexr les noms cit6s. Helas ! quantite y sont omi'.
M. E: iiin.x. , vu son importance. n'aurait pas di l'etre. alors qu'on
'rl\•m dar.ncette lisle, un Combes, fourvoyv page 420, dans un
refrrini sur son oeuvre du xx' siecle, qu'on admire de trouver
•enrtiinn;,:
dans \unM biographic vincentienne. Qui done, sinon
.n r-prit fort mal fait. voudrait voir evoquer aux environs de
.a pI;: 5-97 ou Negrin ou la Passionaria ?
l';PIe 236. guerre suggestive h la candide palahra : corneta.
:i,,,rntfie. \ oAriuine. et encore actuellement. cile n'a rien de
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r6serve aux Soeurs de saint Vincent, Iais c'est un 6tendard
qu'elles ont universellement magnitle et rdpandu, quasi acca.
pare. On veut la mort de ce vocable, on lui pr6fere la toca, son
frere jumeau, apparentle
la tocque, au placide et antique toquois
des paysannes d Ile de France et d'ailleurs... Les lois de la se.
mantique dominent nos ressentiments : sont-ils d'autre part justifids ?
Mais pourquoi poursuivre cette revue, cette fastidieuse collection ? II vaut mieux reconnaltre loyalement, le meritoire labeur ici accompli, malgrd des points qui accrochent.
L'Espagne aurait pu aisdment trouver un travail mieux emonde, plus sdrieux pour sa B.A.C. ; et saint Vincent meritait un
effort constructif de soigneuse presentation. II eut suffi de suixre
sagement l'ensemble des donnees historiques qu'on proclame ucquises et entassdes (p. 12-13), dans le labeur de Pierre Coste.
L'habillement, la pr6scntation est autre chose. Si les souhaits
pouvoient ici rejoindre ceux des vaillants auteurs, on se plairait
; rdver d'une presentation digne des lecteurs hispanisants et du
Patriarche de la Charite qui. paternellement, sourit de toutes nos
petitesses et les regrette. II est toujours loisible de construire
des chateaux en Espagne : ce charnant pays, cette patrie de tant
de nobles cceurs et de si belles ames...
P. S. - L'on salt g6neralement. mais it faut le redire, que
de 1927T 1932. sous la direction et par les soins de Mgr Ballester, ont tdi traduits et publids, intdgralement en espagnol, les quatre tomes des conferences de saint Vincent de Paul. C'est le mrnme
texte et format, et la meme disposition que l'edition frangaise
donnee par Pierre Coste. Ces volumes (respectivement de xxxii719 ; 740 ; xxii-471 ; 509 pages) sent toujours en vente a Paris,
95, rue de Sevres.
F. C.
N. DE ROOY, pr. Monsieur Vincent, het epos der monselijke goedheid. St-Gravenhage. N. V. Uilgeversmij Pax. MCMXLIX, 415
pages (13,5x20,5 cm.).
De cette vie neerlandaise de saint Vincent de Paul, sous la
plume de M. Colsen, les Annales (1. 114-115. p. 252-261), ont louguement parle. On enregistre ici bibliographiquement ce volume,
dont la typographie ardee et la pr6sentation maintiennent les nobles traditions de limprimerie si active aux Pays-Bas.
F. C.
Peter DORFLER.'Vinzenz von Paul Ein bildnis. Muinchen un Kempten, Kusel-Verlag, 1951, 140 pages (11x19 cm.).
Sp6cialement dcrit pour les spectateurs du film Monsieu,
Vincent, ce portrait dvoque pour eux et complNe la vie et l'oeuvre du h6ros de la charit6. Les habitu6s du cinema trouveront
donc dans ces pages alertes et vivantes de quoi otoffer leurs connaissances sur le temps et les activites de saint Vincent de Pau:.
Le film ne pout evidemment tout dire ; il progresse et marche
d'autre part dans la ligne et la pensee de l'auteur du sc2nario.
Au dialogue personnel d'Anouilli et a la simplification voulue
des images, il y a besoin d'ajouter : ne serait-ce qu'accentuer la
vie profonde du saint, et montrer aussi I'homme de Dien dans
son ceuvre pour les Ames ; car c'est ce ressort cache qui vivifie
l'activitd charitable et hualaine de Vincent.
Bien que publid sans 'a moindre note (c'est ici inutiloe, ce
portrait est solidement bas3 sur les travaux et les volumes de
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Co-te ai tie 1.eii and, que Mgr Dorfier cite et utili-se lieureu!se,Mlnlt : pavsenji
lei et IAd'exjsresions franei-ises --aractlriiiiqu.v-.
et aottcnent N.incentielincs.
Juurmue s 2101ionales d'dtudes de I'L'ivitn Nationalekdes Conqreyalions d'action hospitulire et sociude. Mai 1950, Paris. 175.
, Sec-tMariat National des ýEuvvrIbaoulevard Saint-Gerin
catholiques sýanitaires et sociales. 156 pages j18X23 cim.).
En mnarge dii Bulletin d'infornmlion o4i sont publiees les
ConirIences Yptucialis4.es, ce Recueit d'ordre g6n~raI fournit unm

douzaine de confiroIces, cirnrs ou entretiens adre~sss aux quelque troize cents religieuses. pr6sentes ii Paris aux quatre journiies d'6tudes des 6-9 iiiii 1950. Les prokiumes traitiCs sont divei·
ce totis diimportancc :vie int~rieure et aposlolique. les probkirtes ioridux que posent la science et les mceurs prtsentcs ; ia
socilugie et le Iniieu de travail, etc... Les conferenciers. a des
titres (fixers, s'av-rent familiers avec 105 questions traities : 6vC-ques. Scculiers, relilgieux. laics. Pages 151-156. un tableau par d6parteinents rappel i les principales coairgrmatiuns reptrsentteý
aux jour11'11-S d'ktudos. Pacilique arzmPe de Ia charit.. coonvoqut~o
h I'icole le ia dmctrine rhAroltieune.. approfondie eL tclaireir.

de Ct-ler -ineeUaboirer. paris.
195i;. Lcsche tie Briu-wer, 210 pages A:1j 19 cm.).
Ecrit en toute piOt6. ce volume )'a Ci-6 aussi d'une piu~tie habile et inlelpient exerete. CU esprit averti a utilis6 au micux ce
arlisleinent jcrti les 6l.6ments de cette vie simiiple, d'apparence banale. ukarqui~e de silence obstin6, 0d surtout aur(!olhe de visions
dcnt le rayunneinent s'e-t depuis propago ci a tlut transfigure'
autoum dt' et4le coriiette de ýI*iutnble Swcur tie I'liospice d'Ew'hiew
.M.-TIi. LoUIS-LEFEBVYRE. Le -olhnce

Hre-Iictureu~ement dRii ii IAhamniioire de4M. Crapez qui
encour~l~ea Puteur 4t I'dzlaica do son ý-rudilion. cet ouvragc.
d'une lectuwe charinante. prerid place dans la litt&lrature du stujet
et. contribur.ra;i son tour a INtonranle rt~ussile dut silence de Caet surtout tie cotte MWdaille. c~icste
therine, Labourtý '1806-18M;.
d
Iultitudes dr c'murs et die vies oppress',es.
cc 1e.;~:~h ti
F. C.
ic'lte .JI5IENEZ.C. i. Ier'lapiw prIjiss
mejor. LaS Jlijvv dIo In C'aridad.

era del amor. El

camniao

En trente-~ieux IJalos. brochurette de propigande tOx14,5
cm. ,iour attircr I"s Ames de jeunes flles cherxhant leur voie,
-re1
a')'. Ilernel printemps de I'anouw, lI mneillculUf lour
cIuifib. les Fil'os di la Ghariti.
l)ktwi ctýi-ljti. izn ui .i mI-ange do- hittorature. de ton oratoire
(, ir le jtleClr at
'aWierscl. 6voqud p. 27-28). quelques bribes
(Ullistoire \inýi ltieniie erqui~sezl ]a vie des Filtes de ia Chari1P. II i'e~t pa; jiu:-quia un croquis eartographique (d'une technique plut~ci ctrihi:; uil-c .ui u iI' profile. p. 16-17. les maisons dezs
:trois cent soixante-deux hIpiEsee
Fii's doe !Lt,Ci~ri-i. `n
Umux. IeiX
(rpr
lualre-ving~t-quatorze centres d'enseignernent et
truisi ccnt sý-izL- Jo bienf~ti:.ance. Ces chiffres sont irpressionnants.
Dazisa
1.1n,,mp -Itzs, p. 13. on aligne intripijfement cinquante
rnalle FL2-"ic
Ia I ha-iit danls Je monde. Plft au Ciel
Cf'af~lq,,

jj

*

'",,4'l Of

`1P Mari's College : Hamaersmnitlt (1850'-'1I-484 pages (18x2i

I'1rlriy·1J Ilill A:195-19J50'.
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Sur un papier couche et artistement illustrd, nous tenonici un incontestable modble (1) de monographie pour commineorer utilement un centenaire. II es't vrai que rares sont ies maisons
au passd et a l'oeuvre si riches, si efficientes. Cette 6cole normale anglaise pour former des instituteurs catholiques, fondee
par le cardinal Wiseinan el Jean-Marie de Lamennais est confide.
depuis 1899, a la province lazariste d'Irlande. Les Annales (L 114115. p. 329-332), ont donne un tres bref survol sur ces cent ans;
dans le present volume, le cut6 hisforique defile, largement drap6
dans un texte serieux. dense, tout ensemble agrtable.
Pour nous en tenir A I'aspect vincentien de l'Institution. on
troute evoques et caractdrises les principalats des supdrieurs lazaristes de la maison et tout ensemble leur digne portrait : William Byrne (1899-1909), Andrew Moynihan (1909-1912), Edward
Sheehy (1912-1917). John Campbell (1917-1921). J. J. Doyle '19211930), Vincent Mc Carthy (1930-1941), G. S. Shannon (1941-1918)
et, depuis 1948, K.P. Cronin
La vie intime et les divers aspects de cette icole normale :
le cadre, I'atmosphere, les activit,.- spiriluelles. le sport. etc.. soni
d'autre part heureusement saisis. On sent passer, en de vivants
reflets, le serieux de la foimation intellectuelle de la maison. En
1950. le corps professoral, p. 92, ne comprend pas moins de vingttrois professeurs. sans compter les lecteurs, comme Charies Siffrid. p. 95, etc... L'Anglete-re catholique peut ,tre fiere de telle
Institution. II suffit pour cela de contempler. p. 138-182. les noms
des centaines d'televes qui, sortis de cette maison, ont rdalis,. a
leris posies de devoueinent. une somme de bien impossible h
\valuer ! Proficiat indesinenter.
F. C.
E. DIEBOLD, Pretre e la Mission, Dipl6md des Hautes Etudes. Un
village lorrain : Wittring-sur-Sarre (premiere partie). Metz,
1950, 62 pages. Collection historique : Monographies lorrainies, crede par I'abbe J. Touba. et continuee par H.-Ch. Hiegel. professeur au lycte de Sarreguemines. Fascicule 34.
x-62 p. (15x21,5 cm.).
It demeure trcs heureux pour "'Histoire que les savantes ei
palientes notes sur Wittring, amass6es par le Lazariste Jean
Parrang (-21 janvier 1942), et I'abbe J. Touba (t 7 mars 1940),
aient e6t confides aux bons soins de notre confrire. M. Etienne
Diebold. Son ardeur au travail, le classement et la poursuite
de toutes ces recherches. lui permettent de publier sans retard
la premiere partie d'une docte et dense notice sur Wittring :
son cher pays natal.
Ce fascicule regarde l'histoire d'avant 1789 : les origines (fin
du xi"r si6cle), les seigneurs, le chateau, la communaut6, la paroisse de Wittring.
De nombreux details, precis et menus, reconstituent partiellemnent la vie concrete du village oi les infimes notations nous
font entrer dans tout un passe de vies humbles, tissd d'incidentsuggestifs.
Tous ces noms propres, qui apparaissent et se housculent.
dans une marche d'apparence confuse et grouillante, recouvren'
1) Un seui reprochc. ou micux un seul regret : pas de table des'
matieres du volume ! Les pages 183-184 qui sont en blane, etaient tout
inliquuecs pour cet apercu d'ensemble de la richesse du volume.
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des eg6nratious aux prises avec les nille riens coutumiers 1l'
I'existence. C'est IL a l'echo et miroir d'une plus grande histoirt .,
celle des personinages illustres. des faits importants, et des courants generaux qui dterminen t et precisent, dans des vues d'eia-emble. generaleinent familieres aux historiens, la courbe de la
vie de 'hunianit6. mais dans des monographies. on s'occupe du
menu, de la pittaille. de nous tous, quoi... d'ou I'intdrdt tres humain de ces *ludes et travaux solidement etablis.
F. C.
Albert Gn&ATrIECx. L'Amnitid au service de I'Union. - Lord Hil;fax ct I'Abb6 Portal. Paris, 1951, Bonne Presse, 306 pages.
Centre sur deux importants moments de leur vie, soigneu.efnenit tutlidits. ce volume nous offre 1'essentiel de la double bi,graphie tie Lord Halifax (1839-1935), et du lazariste Fernand
Portal (1855-1925). L'objectif et la perspective e cettc attrayante
Ir*nsentation d Albert Gratieux se trouve cn effet, dans une pro:unde et totale aiiti6 ; coompendtration do nobles esprits et de
r-'iands cuurs au service d'une cause : l'union, la reunion com'rhlilenlsie dcdeux Eglises. Pour qui aime et suit de telles peisr-es 0t Jo si Ja niiiiques lfforts, eMtle lecture s'axcre on nc prit
p tu;ttirallnt et pleiie d'enseignements.
Aniieln elCre de .Monsieur Portal, lors de son annie de pio'fe-sstat au Grand Senminaire de Clhlons-sur-.Marne (1896-1897T,
1';uteur se rionitre ici tidele disciple de son maitre et prend uie
parl tffL'cti\e a la lar~cur de vues du fils de Vincent de Paul
miode.te e.ardent tout ensemble.
DJans ce livie. colnulle dans ces vies, trois moments, trols piaties s'n-ieihinentl
et pro\identiellement s'cntratinent. La Cuampno.li
ungylo-ruitaine s'ouvre d'abord daiin le cadre reposant ct Jos eintretiens de Midbire !fin dcenmbre 1889 ct 1890). L'idde (nous ia
voyon, vix:'e ,lians ces pages . s'accentue et progresse par touWe
I;eI Ii•bile et in'nssable orchestration de discours. publication-.
'itrs.. t;ravaux et relations de tout genre : elle se concretise. enSa::utlres [miniiftA-utions dans los trois tomes massifs et Ianipie lra\ail
idciiiinluante et un fascicules hebdomadaires de li
liru,. A.n,,llJ-,tainlle 1" dtceilbre 1895-fin 1896). Cette Ca,-ia;:n,. I'1u,':1i,
se terrmine et avorte en apparence par l'enc\v.;ilu
..S..sai.
,-nitrltnum n ('29juin 1896,, due a la plume du caii..nal -M;azel. que secondaient les efforts et les apprehensions d'l
.r'dinal
,a.i;L,
el de nornbre d'anglo-catholiques. Le mouveipien
-rtirr e- s'rnfouit par suite de la lettre de Leon XJII su'
o di:; !iia- ;ilicanes (18 septeimbre 1896).
Art;e- ,.'.otps de massue, ce furent pour M. Portal les ann:r.' datti',,l : deuxiLme partie de sa vie. Elle s'ouvrit en 1896
p;>r iint-r!uie -ilencieux de l'anne scolaire au Grand S'ininaire
de C'd
-'l1ar1ne.
Mque suivirent deux ans de sup6riorat au
*;rainl S-':i,,niie e de Nice '1897-1899). Enfin. dans la prise ea
:
e .-l-,it
direction du SEminaire Saint-Vincent-de-Paul
Pa:n. Ino,u Ciiercne-Midi (1899-1908). it trouve Ioccasion ad'ou-r
prAtiquoiient un centre. un cercle tres actif d'dtudes reli--..
's,-:.
,ins ce sens et suivant la caractlristique de son zdie
';trcop''..-t et averti. M. Portal met aussitot en train et dirige
'-e~sivc-,eni
ldeux vivantes rexues qui s'enchainent et s'MlarI~e lt
: I's P eliles Annales de Saint-Vincent de Paul (15 janrr 1900-175 decembre 1903), et la Revue Catholique des Eglisei
j:,rnvir 1~ini-25 ddcembre 1908). Diriger de telles publica.I

-

123 -

tions, si riches d'idkes, mIme sans paraitre y rien dcriie. demeure une Apre besogne, un constant souci, une incessante intervention dans l'enfantemeat de chacun des numeros. Ce fut en
d6finitive une rdussite de coordonner de telles collaborations en
faveur des prdoccupations apostoliques qui lui demeurerent toujours'chares.
En 1908, sous la vague de reaction anti-moderniste qui sevissait alors , (p. 152), M. Portal sentit A nouveau souffler I'orage.
II doit quitter la direction du Cherche-Midi : ii salt disparaitre
simplement, dignement, et trouve au 14, rue de Grenelle, le site
reve pour ses ceuvres et son incoercible rayonnement. La, encore
et toujours, visites, contacts, interventions de diverses personnalites, malgrd des difficultes et quelques incomprehensions que
ne doivent pas faire oublier ici des resumes par trop idylliques.
M. Portal s'occupe alors de quelques Normaliens qu'il groupe et
reunit ; avec Mme Gallice, un grand cceur. il fonde et dirige
l'euvre de Javel, dbauche des futures << Dames de l'Union ,..
Activites inlassables, que vinrent en partie saper ou du moins
6prouver les calamites gndaralisies de la guerre 1914-1918.
Toute cette sdrie de contrari6tds ne pouvait pourtant abattre
la force d'ame de M. Portal ; il allait toujours son chemin. De
son cudt, la Providence le prdparait invisiblement a ce qu'il ignorail encore : l'ultime sommet de sa vie, les conversations de Malikes (troisifme partie du volume). Ces nobles et palpitalds dialogues entre anglicans et catholiques comprdhensifs. eurent lieu
sous la direction du cardinal Mercier ccle grand sympath.ique a,
et sous les yeux aussi de son futur successeur, Mgr Van Roey.
Prepareas, kcrites,
utudices, ktablies sur m6moires longueinent
medites, les quatre premieres .Sances se tinrent ia l'6evch de
Malines, les 6-8 decembre 1921, 14-15 mars 1923, 7-9 novembre
1923 et 19-21 mai 1925. A cette derniere date, le cardinal Mercier 6tait mort le 23 janvier pr6cedent, et M. Portal devait le
suivre dans la tombe le 20 juin suivant. Ces disparitions n'arr6tOrent pas pour autant ce vivant mouvement qui vit eniin une
ultime conference les 11-12 octobre 1926. Ce sont IA tout autant
de germes. des semences d'avenir qui n'ont pas encore porte
tout leur fruit, et prennent rang dans cette irresistible suite d'efforts et d'6tudes, qui, sous des noms divers (oecumenisme ou autres). elargissent inlassablement les esprits et les coeurs assoif6s d'unite.
Survivant des artisans passagers de cette oeuvre et animateur intr6pide de ce double mouvement, Lord Halifax, magnifique vieillard. s'6teint a son tour le 19 f6vrier 1934, pour reposer
ans i'humble 6glise d'Hickleton. De son c6t6. son ami Portal,
apres un bref passage au caveau parisien de Montparnasse, est
transf6rd dans la modeste chapelle du Christ-Redempteur, aux
CorbiBres, au-dessus d'Aix-les-Bains, dominant l'horizon du lac
du Bourget.
Completant le volume que la mort de M. Hemmer a malheureusement laiss6 inachev6 (Annales. t. 112-113. p. 329). paraissant apres 1'etude de Jacques Bivort de La Saudde (Annales.
t. 114-115, p. 127-128). cette presentation de l'muvre et des efforts profondement chrdtiens de Lord Halifax et de l'abbd Portal. retrace heureusement (quoique sans index des noms), toute
une magnifique page, un splendide chapitre, 6crit A la gloire et
a l'effieacit6 de , lI'Amitie au service de 1'union ,.
F. C.
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em lorno de urm servico de estatisLuis CASTAGNOULA. C.M. EnsLol
tica ricentina. Jtevista ecelesiastica brasilieira, juin 1950,
p. 384-407.)
La statistique a ses fervents, parfois ses fanatiques. Malgr4
lout, elle conserxe son incontestable utilit6. parfois meime sa ne-

~essit6. Au service d'une statisti.ue vincentienne, M. Castagnol-.

professeur de philosophie A Curitiba, trace k ja Congregation de
la Mission, aux Filles de la Charit6, aux Dames de la Charit6
tout un programme dont !e schema se profile intrepide p. 397-404.
Maiutes curiositds de ce questionnaire n6cessiteraient tout un
hataillon de statisticiens. Get essai de la R.E.B. demeure suggestif, bien qu'il laisse rveur en certains points. Exoriare aliquis...
Hipolito SANCHO DE SOPHANIS : Semblanzas miiesioneras El hernumato Pedro de li Contc'pcion, mwrtir en Art'el ty. si obra

hospiulariat,dans Missionailiu Hispattica. 19)i9, N" 17. p. 2019276.
Robert Itlc.\D : Pedro de( la 'Co(ccpcion.martyr i Alger '1667;.
dans At Aldalus, .1950. p. 65-77.
So ]basalnt sur une riclhe documentation, conservde principalenment a Cadix. M. Sancho a riussi a faire revivre, avec unr
:emarquable krudition. cette gloire espagnole et franciscaine. le
martyr Pedro de la Con:eeion f_19 juin 1667). Pedro Garrido,
1'aptisý le 22 juillet 1611 h Porcuna, se rend, d&s 1623. h Cadix.
pour y commercer et naxiguier sur la flotte des Indes. Le 13 juillet 1631. il vpouse M^agarita de Torres o Negron : il en a deux
filles : Josefa et Isabel (1632 et '133) et un gargon Luis en 1635...
Vie arlemiinent chrtlienne. AuS. le 29 novembre 1648, itprend
a Cadixl'lihait de tertiaire franciscain. le 8 dicembre 1649, il
emet sa profession et de\ient Pedro de la Conc'pcion. Aprbs
deux ans de vie 6rimitique aux environs de Ximena, il se sew
u•e vocatio.n hospita!ibre. pui-. plus tard, se prend d'affection
e' le d',vouemnent pour les esclaves en terres barbaresques.
Pour cux, il multiplie demarches, voyages et gindrosites.
Eli 1i62, enfin, il se rend en Alger pour la ridemption. assistance
et secour- iles captifs. A celle euvre. il s'adonne. charitablement
on.prcss-.L.P 5 juin 1667, en faveur de I'h'spilal des esclave'
' Ai'ger. i! dresse son testament, le 10 ii y ajoute un codicille
pui. apr
ls son nio dlesainte folie du 17 juin. longuenment pre1mdite, ilest bIlilV vif. victime de son ardente foi.
Sur l'imporlant travail de son ami M. Sancho M. Ricard.
professeur en Sotionne. tente un essai d'explication sur le cas
4niginatiqnu, ile ,. Pierre e e la Concepcion. intervenant en la
,rande niosqui;e d'Al'-er, lors de la pribre solenneile du vendredt
17 juin 1;fi7. Ent pleine rdunion cultu'"e musulmane, ii s'introduit. lhariomen. i-salade brusquerne.~t le mimbar (chaire A
precheri. ir;andii un crucifix et presse la nombreuse assemblhe
d'embrascr 1;i r ligion du Christ. Saisi. houspillh. comme l'on
pense. il est conlamn6d au hticher ; et Pierre de la Concepcion
qul mnirniont e soens de son acle heroique, est executd, deux
jours al" ;-. i,,limanche 19 juin 1667.
Ty!., iare d'un franciscanisme ici soulign6, ce bouillant
niartvyr ii\ Ient. dans d'autres. publications, un agr(ig de l'Ordre
de la T; iniil,:,' tdemption des captifs.
ii t'iul
n ioot cas I'ami et l'edification du friere lazariste
Jean-.A•,mii
i)ubourdieu. pour tors consul de France en Alger.
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Voir Miomuires de la Conyrfjlftion de la Mission, Algerie. 1864,
t. I, p. 288-292. Dans un liecucil de la vie et marlyre du Vindrable f/rre Pierre de la Conception (ims.52 bis de Cadix).
M. Sancho reconnait mnýine une biographie 6crite par le frbre
lazariste. Tout cela inth'resse done I'histoire de la Mission en terre
africaine et prend place, en outre, dans L'histoire de Jean le
Vacher. I'heroique Vicaire apostolique. (Cf. Lucien Misermont:
Jean Ic Vacher, p. 117-119.,
F. C.
R.P. Eugenio MASSET. de la Congregacion de la Mision : Floritegio de ped(agoia y metodoloyia catequisticas. Guayauil,
1942, viii-180 pages.
L'instruction chr6tienne de 1'enfant (3-95), I'.ducation chretienne de 1'enfant (99-134), le cat6chiste (137-163) : trois parties
oh notre confrere prodigue les conseils,, et le risultat des experiences quasi universelles de la pddagogie catechistique. Pour
adapter localement ces prdceptes, deux appendices fournissent.
pour I'Equateur, quelques donndes speciales a utiliser pour les
indigenes et le Montuvio. lgr de Guayaquil felicite I'auteur
d'avoir donne a l'Equateur, sa patrie d'adoption, le premier
livre v6ritablement scientifique sur la matiere. Bel epanouissement de l'enseignement deo'ancien professeur de philosophie
au Grand Seminaire de Quito.
Eugenio MASSET. C.M. : Para mios calechismos evangclicos,
2a edicion, Quito. 1943, xxvii-360 pages.
La doctrine, la crtance a faire passer dans l'Ime des enfants, exige une mdthode, un sens pedagogique, un langage qui
doivent nettement s'adapter aux divers pas, aux multiples categories d'6C1ves. II v a ainsi l'auditoire des tout petite, celui de
la premiere communion ; on rencontre 1'enseignement du Credo.
des commandements, des sacrements. de la vie chretienne avec
son dpanouissement normal dans I'Action Catholique. C'est ce
que redisent pertinemment ces pages brives et denses. loutes en
suggestions. La litterature catechistique est surabondante. Der6pertoires imprimes par plusieurs centres signalent plusieurmilliers de ces volumes, divers en m6rites et tendances. Et sageinent ces bibliographies ne pretendent ni tout connaitre ni tout
enregistrer. Dans cette foule, Mt. lasset prend rang. Vibrent
chez I'auteur un sens, un amour de la pddagogie catlchistique
qui s'auvre vincentien. car le catlchisme (avec ou sans nom:
est a la base et prend une place obligatoire dans toute mission
digne de ce grand nom.
Charles-F. JEAN: Grammaire hdbraique dldmentaire, suivie de
notions d'aramden biblique. Troisi3me edition entierement
refondue. Paris, Letouzey, 1950, 216 pages.
La premiere edition, en 1943, comprenait 174 pages; elle
fut, ainsi que ]a seconde, rapidement enlevee. Succes caracteris6.
La troisimme, recomposee en i950, comporte 216 pages. A les
comparer patiemment, on constate le soin de la revision, et
tout ensemble le souci de se maintenir dans le plan rv6 :
fournir malgr6 tout une grammaire dihmentaire, pour < de
grands jeunes gens, laiques ou ecclesiastiques n. Inutile de
redire que I'esprit scientifique est partout strictement sousjacent, comme on le constate a parcourir les divers ouvrages du
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ile
ltnsitut d'4tudes seanitiques de l'Unimersilt
ie
Secritair e
Paris, tout coinie it ýui\lre. ici encore, I'enseignement du
professeur honoraire a l'Eco!e nationale du Louvre.
A propos de cette grammnaire, voici le jugement que 'on
I'dtude des
trouve (p. 54). dans Henri Fleich : Idlroduction
tanlgues sDitiiques. Elf;ments de bibli'oraphic, Paris, Maisonneuve. 1917. Cette appretciation porte sur la premixre edition, la
troisibmne a depuis vemt•di, ai quelques critiques et desiderata
expriin.s : a La science do I'auteur e4t grande. mais la presentation pi'dag;,iiq ue laisse hidesirer : ce n'est pas oncore la grammaire hliraique tiairentaire d('finitive taut souhaiti e pour des
coninitncantl.
licn que ce soit. et de beaucoup. la meilleure
que nus pioss.-dions actuellement en francais. ,
)Decelte quadiruple assertion. la premibre et la derniire
sont incontestdes. Quant aux deux autres. elles veulent souligner
ie cOtt dilne, tendlu et ardu ies ri'rles de cette grammaire. ou
Tout cela demande. surtout
chaque formule ''uiný e lune ('tudi.
thez les dbhiuflanlts. un e'ffoirl oiiutlei qui est ,exig-. en outre,
dle tl'u isiu-;l-:.r.
I s v lecoinnalllienltnl un mailre.
F. C.
Archires royales de M.Vari. Tomne I. Lettres diverses transcrites
't traduitcs par Charles-F. JEAN. Paris, Imprimerie nation1ile. 1950, iv.-21-1 p.
Parmi 1es ttexles it'couverts sur Femplacement de Ma.i.
vilie du iMoyon Euphrate, ies archives royales font i'objet de la
presente coilection. En \oici le tome II. Une introduction rappelle hrii veinmnt la valour et 1'importance de ces lettres diverss:
il y on a ici cent qiiarante et une. Les pages paires portent la
meritoire transcription. et les impaires donnent la traduction
franvAise. Travail de savan! pour spicialistes : est-il besoin de
le dire ln
-oinmaire permet. p. 1-19. de se diriger dans cette
collection de tablette.. Des notes. p. 235-239. 6clairent ou rectifient certains es'alis de traduction. que seuls peuvent appr6cier
les i,:onuiles
e collig-ues de f'auteur.
Hubhil VERIIAEHEN. C.M\. Mission cathoiique des Lazaristes ik
Pkin. Catalogue de la Bibliotheque du PItanqg. PNkin, Imprin'urie de Lazaristes. Section francaise. 1944, vu.-19i
conlI!ie : Section lat'ne. 19i7. 197-920 coionnes : Lanyiue.
dicersc.. 11i'•.
(921-1206 colonnes. Introduction et Inde.r
1919. XL ct oiionnes 1209-1331 (4 fascicules 20x27,5 cm.
A PIh'in. idnn, la ri:sidence lazariste du Petang. sont actuelelnt
nC,!:;er\s.o.en un local speciaiement amniiagd, quelque
5.133 vo01hioe anncieins. qui ont survicu a de multiples incidents
Celo cIll"cction. -ur laquelle veillent plusieurs organismes
saxan. icrn•eu -. pre!tcieuse a des titres divers : valeur de certaini
onu' raue. ~ouvonir de leurs proprietaires de jadis : jesuites
po;'ucaii- idu N;natl.ng et du Tonglang, jesuites franCais du
P'tun- el n~:
issioni-aires propagandistes du Sitang. A ces fonds
s'; ioutonl
1io; '.idus do trois autres bibliotheques qu'ont laisset-. soinl 'Ir .Mezzaharbaa.
lgat papal de Clement XI (en 17201721'. kil
ieux v,:ques de Pekin: Polycarpe de Souza et
A!oxa;,iii
diie ;Gouvea '1785-1808).
Ounai !ou0; les Inissionnaires, depuis Ricci (160) ont apporte
avrXc cux :u moniwn quelques livres utiles et giniralemnent sans
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-.rande valeur bibliographique ; mais d'autres ap6tres ont eu '
'eur d'amener des collections plus massives et plus savantes.
Ainsi le jesuite douaisien Trigault ramine, en 1618-1620. plu.ieurs centaines d'ouvrages : dons de son parent, I'abb6 Jean do
Saint-Laurent, ou prdlevements dans le fonds constitud ; Rome
par le droit de d6pouille sur la succession des Ev\'ques espagnols :
629 de ces volumes (757 ouvrages) sont parvenus jusqu'k nous.
De cet ensemble, de celte bibliothcque composite du P6tang.
M. Verhaeren a dress6 un soigneux catalogue qui. par suite de
subvtentions et d'attentions officielles, a pu 4tre totalement imprim6. A se pencher sur les multiples problhmes d'identification
que pose une collection de ce genre, seuts les spdcialistes apprdcient ce miritoire labeur et ics recherchles dtlicates qu'il impose.
Ce labeur qui, gendralerment. requiert une vaste documentation
rassembl6e dans les grands centres de bibliographie. est nettement rendu plus meritoire quand on se trouve loin de ces instruments tde travail. Des lors. malgr6 quelques creux inviLtables.
et pour le soin apportd a ce pa.sionnant resultat de catalogage.
redisons a notre confrere M. Verhaeren la vive admiration et
,>sfelicitations des gens duim.lier.
F. C.
Lt 1glesia de Espana en el Peru. Coleccion de Documentos para
la historia dte la Iglesia en el Peru, que se encuentran en
varios archivos. Seccion primera : Archivo general de Indias... Publicacion dirigida por Monsenor Emilio Lisson Chares de la Conyregacion de la Mision (Paules), ar;obispo titular de Methymna, dimissionario de Lima (Peru) con la
colaboracion del paleografo D. Manuel Ballesteros. 19431946. Sevilla, quatre volumes : 22 fascicules. - Tome I.
fascicule 1 : Catalogo de los Documentos para la historia
en el Archivo
de la Iglesia en el Peru que se encuentran
general de Indias de Sevilla, 258 pages. xvi ° sikcle : 948 documents, plus quelque 21 bis ; xvn siFcle : 949-2518, plus
quelque 4 bis ; xvir' siecle jusqu'en 1824 : 2519-4533. Indice onomastico [1-17] (260-278 p.). - Fascicule 2 : 133 p.:
3 : 126 p. ; 4 : 127-238 p ; table 239-248. - Tomie II.
fascicule 5 : 1-131 p. ; 6 : 133-253 : 7 : 255-382 : 8 : 383521 ; 9 : 531 (si;)-663 : 10 : 665-827, table : 829-845. Tome Ill, fascicule 1' : 1-107 ; 12 : 109-236 ; 13 : 237347 : 14 : 349-467 ; 15 : 469-578 ; 16 : 579-678. table.
679-689. - Tome IV : fascicule 17 : 1-119 ; 18 : 121-244 ;
19 : 245-359 ; 20 : 361-183 ; 21 : 485-591 ; 22 : 593-688,
table, 689-717.
Ce titre ample, cette analyse bibliographique, caractdrisent
et soulignent suffisamment la precieuse et remarquable publication de Mgr Lisson. Utilisant apostoliquement ses loisirs forces, notre digne confrere, archev6que demissionnaire de Lima,
assure depuis plusieurs annees des tournees de confirmation en
divers dioceses d'Espagne : Seville. Grenade, etc... II a en outre
resolu de chercher et de publier divers documents qui interessent l'histoire de 1'Eglise au Pdrou. D'ofi ces quatre premiers
volumes qui representent sensiblement la moitid de sa riche
documentation pdruvienne, fournie par l'Archivo general de
Indias de Seville. L'Archivo general de Indias (Guide international des Archives. Paris. 1934, p. 72-73), doit son origine 4 la
concentration faite ai Simancas, sur l'ordre de l'Empereur Char-
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', de tots les dcumCents concernant les affuires des lii'es

quti se Irvuticuent dispersis dans les dicerses archives des di;-

pendances du Conseil des Indes. Par urdre de Philippe II ei de
.sIs successeirs, les documents concernant les lades contiinuerel ti dtre apportis usxI archires de Simancas, 4 I'excepltio de'

plpicrs qui convtituaient 1'Archivo de la Escribania de Caturas ,Archives de la Chaneeiierie des Chambres) du Conseil des
Ildes, des documents de la Gasa .de Gontratacion (ancienw:e
Bourse) de ('adix e tide cux du Consulat de Svcille. On pcuti
dire, par conrswquent, qu'd I'exception de ces fonds, Simancas
renferma alors. non scu'leient la totalite des documents se refdrant a l'histuire des dWcourertes et des eatreprises espaguynoh
au del des inrrf, utais nrorc Ihs donmties les plus pricieuses utw
lht ie des diff,-rentes plopulations qui occupeat aujourd'hui les
Icrriloires tdu .vuretira Monide.

En 1781, le roi Charles III ordonna le traisfert i la ca tIlonja (uncienne Bourse. de Seville de lous les papiers des Indes qui se tr,,ucaient e Simnancas: its y furent transporles cnt
1785 et pendant ics atanees suicantes jusqu'au debut du
i
xi
siicle. Les docuimcntis qui se trouraient alors aux Archives tie
la Casa de Contiatacion de Cadix vinrent bient6t les y rejoindre. C'est ainsi Iqte les Archives gendrales des Indes fur'nt
constitu6es a Seville ; ces Archices depuis lors se sont encore
enritcies dte

iooueaui.

aipports

dedocument provenant de I'an-

cien Ministire des Colonies :Ultramar)... De ces papiers, nonwbreux s-out les catalogues d6j- publies ; en voir une liste ibi-dem p. 82-84.
Sen tenant au Pdrou. Ml: Lis.son met b la disposition «le
i histoire, des textes chronologiquement publiCs.
Quatre sections sont prtvues : la premiere, donnera les dtoclui'enls provenaint de Seviiie, la seconde, ceux des Archiv(vaticanes, la troisibme les papiers des archives eccldsiastiquedlu Perou, ft la quatrii'm,c. queuelues piices de diverses archivxs
ld'Europe et d'Aidrique.
La premiere serie des quatre volumes acluellement ache.;:s souvrp par un catalogue des documents fournis par S6\ie,
de 1522 a 182i. 258 pages, suivies d'un index onomastique.
i'uis, sanr note. suivent les textes. Ils int6ressent et redi•c:t I'ceuvrp ie Eglise d'Espagne au PBrou. Providentiellement
-n effet, cc 'frcnt les Rois d'Espagne qui. en leur conscience.
t:avail!erent a l expansion de !a foi dans le nouveau monde.
!Espagnols d&s lors furent les prelats. les missionnaires, le clerg:.
Ies colons et. :i tout n'v fut pas parfait, le nouveau imonde pro,ilame e! r-econnait -a ddpendance temporelle et spirituelle !'
I'Esp;agne.
lMagnifique travail documentaire dont on ne peut que felieiter chaudeiment nXgr Lisson, et Yencourager en cet admirai> labeur. 11 ;: dl.ia sa recompense par I'exhumation de tant
;e faits, qui font revivre le passO du Perou.
F. C.
C(elstial H~wi-ymuoon. The life of sister Catherine Buschman of

thi, dmtlu ters nf Charity of St Vincent de Paul, by Elizabeth
J. Weber... New-York. Benzinger Brothers, 1950, vim-167
pages.
Apri's quetiues mois d'une lune de miel, jeune veuve, Docothlle Buschman entra
chez les Filles de la Charit6, a Emmits-
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burg ; pruoidenticllenient, la \i.ite d'un i\dque chinois porta
en son anme, le coup de (oudre apostolique. Quittant New-York
Ie ii avril 1896, Soeur Blanche vint A Paris, et le 4 septembre
suivant quittait la rue du Bae, pour le nouveau terrain d'aposlolat de ses roves. Sieur Buschman s'y depensa trente ans durant ; a Pdkin (H~pital Saint-.lichel), et a Shanghai (Hospice
Saint-Joseph). C'est la que le 9 d&cembre 1926, elle allait rece\oir la recompense d'une vie de charitd. Elle etait nee le 1"
janvier 1867, aux Etats-Unis, a Martinsburg (West Virginia).
La vie missionnaire de Sceur Buschmann, de cette Fille de la
Charite, fut une cdleste lune de micl. prolongde et ardente. Cette
biographie ameiricaine fait revivre, noble et simple, cette vie de
gnderosit6 pour la Chine et les pauvres.
F. C.
A propos du Pere Lebbe. - Les Annules, t. 112-113, page
336, ont signale, en leur temps, le copieux et ardent ouvrage de
Leopold Levaux sur le Pere Lebbe. Toute une litt6rature, en
divers pays, a fleuri sur cette publication et a son propos. Si-nalons que vient de paraitre, en 1951, la deuxibme partie de
Henri Gamier, Introduction i la vie rdelle du Pere Lebbe. En
vente chez l'auteur, 5. rue de Lorraine, Dijon (c. c. Dijoa
457-56). Cette seconde brochure (la premibre, en 1948, comptait
quarante-tuit pages), parait sur cinquante pages ;15,5 sur
I cnm.), avec preface posthume de Mgr Jarlin, et une etude sur
M\. Lou Tseng-Tsiang. Elles sont en vente, cent francs piece, ai
I'adresse sus-indiqu6e.
BERCEAU
LE MIARIAGE DI

DE SAINT-VINCENT

DE

PAUL

VIEUX CHfNE DE SAINT-VINCENT

DE PAUL

Une chaumiere et un cceur. Combien cette fade image prend
lie grandeur aux yeux du pelerin qui, suivant I'ancien chemin de
Compostelle, devenu route nationale, d6couvre. A une lieue de
Dax, I'humble maison de Ranquine, berceau de Monsieur Vincent,
du grand saint dont le coeur 6tait une flamme qui r6chauffe
encore tant de malheureux sans foyer!
Elle est toujours debout, cette vieille maison. et toujours
ombragee du chene, d6ja creux au xvrl siecle, oi le petit Vincent avait nichM une image de la Vierge. Quel Age a-t-il au juste,
ce vieil arbre ? Nul ne le saura jamais, car son trone n'est plus
qu'un croissant de lune, et les cernes de son centre sont depuis
longtemps retourn6s en poussiere. II est du moins certain que
sa naissance est anterieure au xv* siecle, et il est possible qu'elle
remonte au xII. Notre vieux chene n'a point I'aspect d'un ch6tif
\ieillard. Le diametre de cc qu'il en reste est d'une dimension
exceptionnelle : 3 metres 40 ! Sa cime est 6norme; chaque ann6e,
il fait un accroissement normal et donne une abondante glandde,
et c'est lui qui, de tout le canton, met le premier ses feuilles.
Ce trbs ven6rable doyen est I'un des arbres les plus remarquables de France. et il en est peut-6tre le plus precieux du
point de vue hislorique. Tout de mmme, ce vieux roi de nos forets
ne peut aller qu'en ddclinant, et il est temps de lui preparer un
su-cesseur. II faut des maintenant planter en son volsinage un
jeune chene, qui soit bien de sa race, lui serve de dauphin, et
- le roi est mort, vive le roi! - le remplace quand son heure
aura sonne.

-- 130 II s.imble toutl facile lie faire germcr i cet elfet un gland ide
notre vieil arbre. Mlais la chose n'est pas i simple. II faut savoir
I clhiue a des flours fenielles at de~i lleurs tniles
le
qu'en rcaliti
bien distinctes. et qu'on ne peut savoir si tel gland a comnme
pere le chtne qui le porte on s'il n'a pus it6 abatardi par le
pollen d'un ehene voisin.
Pour tr;an.mettre a noire dauphin toute la noblesse de sa
race. Cl aussi toute .a prodigieuse vitalie. il faut done prendre
la prucaution d'enfermier un groupe e ranches dans un hallon
de trile qui s'opporera aux galunts du ldehors et ne sera enlc:
qu'une fois pass5o la ptriode des anmours.
C'est un niariage,'n
-omine, qu'il faut pr6parer, nuquel nl'
nanquera pus ia robe de toile blanche ' El il a seinblI
t pro-,os
de tlanst'ormer cotte operalion de pure technique en une cerirmonie officielle.
II v n juste cent ;ns, on effel que fut posde la premi'ire
pierre du convent que les Lazaristes onl 6difid autour dlu lerceau de leur fondaleur.
Cet ordre pripare. A l'occasion de cc centenaire, de solehnnelles cerdinonies. prP6ues pour le dimanche 8 avril 1951. el ii
a paru opportun lque le mariage du vieux ch&ne, traite , la
manire dont on ftle. par exemple. le lancement d'un navirt.
-oit une des attractions du programme de la journee.
II aura lieu i
1t5 h. 30 et sera b6ni par Sa GrandeuM'Iltlhitn
Ar
'Evi'qu»-' de Dax, en .pr&sence des dceur tmnoin-z
que r-'qliirt tolft imrin:i,.
Des co rtge et divertis-sements follloriques et hiktoriques prolongcrent cette fMte qui, tout le laisse
prevoir, a!tirera une foule nonibreuse.
(Un proc''-v2rbal - un acte de mariage, peut-on dire sera dress tie la cr½nmoni'e et sera ridig, en latin, pui que le
vieux chene est d'Eglise. et en gascon. puisqu'il est des Landes.
II sera signi des tdCloins of -si reproductions imprimnes accompagneront plus lard les gFands ou les palmes qui seront envoyis
aux quatre coins du monde dans les (euvres fondtes par saiun
Vincent. ou seront v\-ndus aux particuiiers au profit du couvent.
L.os personnez qui s'interessent it cetle manifestation pourron! s'adrp--er h M. Druhen. cbneervateur honoraire des eaux et
forge,. A Dnx. a qui revient I'initiative de ce projet accueilli
avec interMt par les populations landaises toujours fieres I1-,
<

f)!isietur

lifrcut

n.
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ROME
ROME. -

MONTE CnTORio

Toute 6giise, pour peu qu'elle soit antique, tourne, peu k peu
et lkutement, au musde. Toiles, marbres, inscriptions, souvenirs divers
s'y accumulent et entassent, en attendant de periodiques nettoyages.
Plaise au Ciel que la Sagesse, alors, y trouve toujours son compte.
Ainsi. dans I'ancienne 6glise romaine de la Mission, & Monte CUtorio,
dddide & la Sainte-Trinit6, plusieurs inscriptions commemoraient jadis
les bilnfaiteurs de la Congregation.
Ces vPnprables textes lapidaires gisent, relev6s et reproduits, dans
des collections assez coanues des 6rudits. Telle, pour Rome, la sdrie
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des volumes in-folio, oh Vincenzo Forcella a recoltd et groupd nombre
de oes majestueuses inscriptions, qui, un tout bref instant, intriguent
el attirent les regards sommaires des touristes presses et gendralement
nal avertis.
Dans 1'6glise de la Mission, a Monte Citorio, on trouvait'donc jadis
onze inscriptions, suivant les relevds de Vincenzo Forcella : Iscrizioni
deIlle Chiese e d'altri edificfi di Roma dal secolo XI fino at giorni nostri
raccolte e pubblicate da Vincenzo Forcella. Vol. XII, Roma, 1878, pp. 6773: SS. Trinita della Missione.
N 117 : En 1700, un eloge du pape Innocent XII, grand bienfaiteur de la maison ;
N" 118 et 121 : Eloges, gravds en 1725 et 1744, de la duchesse
d'Aiguillon i(604-+17 avril 1675), fondatric 0 de Monte Citorio ;
No 119
Le Cardinal Giacomo Lanfredini qui meurt en 1741, apres
avoir payd la rdfection de l'eglise ;
N° 120 M:gr Ferdinand Maria di Rossi (14 juillet 1743) consacre
l'dglise :
N° 122 : Mgr Jean Andreas, arch. Tyri (f16 janvier 1761) ;
No 123 : Mgr Benoit Ferraja, C.M., mort & Paris XIII Kal. jan. 1812
;22 dec. 1812) ;
No 124
Cceur de Mgr Ferraja (1818) ;
N" 125 Souvenir des f6tes qui. en 1837, marquent le premier
centenaire de la Canonisation de saint Vincent de Paul ;
N° 126 :Cardinal Tosti, bienfaiteur (1842) ;
N* 127 :Mgr Rosati.
Inserons ici, a titre documentaire, cette derniere dpitaphc, apres
avoir donnd quelques lignes par lesquelles Forcella 6voque, op. cit.,
p. 67, l'ensemble de 1'dglise de la Mission :
..Jnnocenzo XII fu prodigo benefattore verso questa casa, e net
1700 si ebbe per gratitudine un' dpigrafe di elogio con soma it suo
busto in marmo.
Nel XVIII secolo, !a Chiesa fu rimessa a nuovo cai disegni di della
Torre, sacerdote della stessa Congregazione. Una iscrizione che si legge
al disopra della porta maggiore nell' interno della Chiesa ci dice che
fu rifatta a spese del Cardinal Giacomo Lanfredini. it quale n'aveva
gia falte altre opere d'ingrandimento e che morendo nel 1741 istitul
sua erede questa casa di Missionart. 11 14 luglio del 1713 ne fu fatta
solenne cerimonia la consacrazione da Monsignor Vicegerente Ferdinando Maria di Rossi e Pin VII fisso la dedica al 17 novembre. La
Chiesa a tre navate con sette altari compreso it maggiore, non presenta
lusso di marmi, ma e molto ben tenuta, ed officiata dalla menzionata
Congregazione dei Sacerdoti missionari.
Epitaphe de Mgr Rosati (+25 septembre 1843)
(nel pavimento della nave sinistraavanti la seconda cappella)
H.S.E. JOSEPHUS. ROSATI. DOMO. SORA. SACERD. VINCENZIANUS
VIR. ANTIQUAE. VIRTUTIS. SU-L\LME. RELIGIONIS. SINGULARIS.
[MODESTIE
STRENUUS. CHRISTIANI. NOMINIS. PER. AMERICAM. PROPAGATOR
A. PIO. VII. P.M. TENAGRENS. EPISCOPUS. DICTUS. NOV&EQ.
(AURELIE. ADMINISTRATOR
A. LEONE. XII. P.M. S. LUDOVICI. ANTISTES. RENUNCIATUS
SACRIS.
EXPEDITIONIBUS.
GRAVISSIMISQ.
MUNERIBUS.
IN.
[EXEMPLUM. PERFUNCTUS
A. GREGORIO. XVI. P.M. PLURIMI HABITUS
ATQUE. AB. EO. LEGATUS. ITERUM. IN. S. DOMINICI. REGIONES
ITER. AGRESSUS. VI. MORBI. INTERCEPTUS. ROMAM. REDIIT
SANCTEQ. OBIIT. INTER. SODALES. SUOS. VII. KAL. OCT. A.
[MDCCGXLIII. &ET.LIV. M.VIII.D.XI
NICOLAUS. ROSATI. CUM. LACRIMIS. P. FRATRI INCOMPARABILI
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LA FILLE DE LA CHAIRITE
Avez-v•us jamais vu Mes Filles de la Charitd ? dit Dieu,
Celles de saint Vincent de Paul ?
Les vraies !...
Celles qui portent une cornetle blanche,
Celles qui n'ont jamais pu tuut a fait avoir Fair bonnes scuas,
Celles que j'ai faites pour voir, pour esaayer si ca pouvait se faire.
Les avez-vous jamais vues ?
Ce n'est pas qu'elles soient mieux que les autres I Non I
Mais elles sont autrement.
Elles ont des de•auts, beaucoup de defauts I
Mais ces defauts-la ne me font pas de peine, dit Dieu,
11 n'y a que le pech6 qui me fasse de la peine I
Eiles ont beaucoup de defauts,
Mais elles ne font pas beaucoup de p6chbs I
Bien sOr... Elles pourraient etre plus douces, plus compassees,
Ceremonicuses... plus affables... plus disciplindes.
Mais j'en ai d'autres qui oat tout cela :
Mes Benedictines... si .iturgiques,
Mes Clarisses... si pauvres.
Mes Visitandines... si douces.
Mes Carm6lites... si recueilies,
Et toutes les autres... qui sont si bien !
Mes Filles de la Charile, c!les sont tout droit et tout d'une piece.
Et c'est cela que j'aime, dit Dieu, il ne faut pas me les changer.
J'aime le regard de cuareyeux... il est si beau...
1I est tout droit lui-aussi, si droit qu'il ne s'abaisse pas,
Mais si net et si pur dans sa li~ne
Que les yeux des hommes 6'abaissent devant lui.
11 est beau quand il prie : 11 va droit a ma Mere
Ou droit A Mot qui suis au tabernacle.
Parfois aussi ii se voile... et, passant par 1'Ame,
S'en vient droit au Ciel me frapper en plein ceur.
Alors, Dieu dit, je me sens faible comme un petit enfant.
Et les gr&ces s'echappent de Moi toutes seules :
Ne me demandez pas quelques grAces, Ca c'est mon secret
Et vous ne le saurez qu'au Ciel !
Mais les Pauvres le savent bien... eux
El les malades ! Et les enfants I Et les pfcheurs I
Ce que j'aime aussi, dit Dieu,
C'est qu eles savtnt me trouver partout ois je suis.
J'ai beau me cacher, me voiler. me ddguiser
lly a toujours, partoul, une de mes Filles de la Charith pour me servir.
M'avez-vous vu dans leurs bras ?
Quand je suis un petit que sa mere abandonne
Maie qui done les a dit rudes, mes Filles de la Charitd ?
Elles ont alors un tel visage que je revis mon Bethl&em I
Et qui done, diles-moi, pause mes plaies, lave mes ulchres ?
Essuie. de sa main fralche, les sueurs de mes fievres ?
Respire allegrement I'odeur de mes cancers ?
Souiieni mes pas d'infirme ou de vieillard
REjouit mnes vieux ans de son jeune sourire
Et quand je suis fou. dit Dieu, ou idiot ?
11 n'y a plus qu'elles... pour essuyer ma have et m'aimer I
Me respecter encore et me pleurer, quand je suis mort.
0 ma Fille de la Charite, on dit ta voix dure,
Paree qu'tlle ne roucoule pas I
Mais qu'elle est belle, ta voix claire, dissipant mes ignorances d'enfant I
Qu'elle est boune, ta voix breve, montrant h ma jeunesse
L'ecueil a eviter, le chemin raide k monter I
Et que de fois, de mes berceaux d'enfants a mes lits d'agonie,
AI-je pu savourer !a gamme de tee douceurs cachees.
I ma Fille de la Charit. on dit ta main brusque,
Parce qu'elle ne caresse pas I
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Mais qu'elle est belle ta main. rouge et crevassde,
Prdparant mes repas d'affamisi
Qu'elle est preste et 1gere ta main souillee de pus.
Qui ca!me tous mes maux. comme une main de mere I
0 ma Fille de la Charite, on dit ton ccur sans profondeur,
Parce qu'il ne s'dpanche pas I...
Qui dono a dit cela ? Qui done peut se targuer d'etre jamais entrf
Dans un vrai cceur de Fille de la Charite ?
S'ils n'y soot point admis I Que done en savent-ils ?
II n'y a que moi, dit Dieu, qui sache
Ce qu'il y a au fin fond de ce ceur,
Et ce que je trouve en ce jardin ferm6 !
.Mes Flles de la Charite, dit Dieu
Elles sont tout droit - tout d'une piece I
II ne faut pas me les changer I
Si je ne les avais, il me faudrait les inventer.
Scaur G.... Fille de la Charitd, avril 1948.
D'apres La Vie Fraternelle, Dax, janvier-fvrter 1950.

NoCROLOGIE
MONSEIGNEUR JEAN-BAPTISTE

\ANG,

EVIQUE

(mort i Ankuo, le 21 fevrier 1951)
Issu d'une vieille famnille catholique, M. Jean-Baptiste Wang
naquit le 6 juin 1884, h Talikochwang (Tsin Yuan Hsien). Apr•s
des 4tudes solides et serieuses au Petil Seminaire de Pekin, it
fut admis dans la Congregation de la Mission A Kashing, Je 27
aott 1908. et ordonnu prvtre A Chala, par Mgr Fabregues. le
18 mars 1911. Mgr Wang fut d'abord employ6 en son vicariat
d'origine : vicaire a Notre-Daine de Tonglu. cure au Shulu,
pui. professeur au Petit SBminaire, ofi il produisit sur ses eleves une profonde empreinte. Directeur de I'ecole des catkchistes
de Ming Tao, il fut, en 1933, pr6pose a la direction du Petit
Stminaire de Paotingfu. Le 1" octobre 1936, il dtait nommi
administrateur apostolique du Vicariat d'Ankuo, et I'annde suivante, ii devenait le deuxieme Vicaire apostolique : homme de
vie int6rieure, de grande humilit6, de profonde simplicitl, calm,,
et -ilencieux. homme de devoir.
Le 24 f6vrier 1938, en la cathedrale de Pekin, il recevail
la consecration 6piscopale des mains de Mgr Melchior Suen,
premier vicaire apostolique d'Ankuo, qu'assistaient ses deux
autres confreres. Mgr Montaigne, de Pekin. et Mgr Chow, de
Paotingfu. (Cf. B.C.P., 1938, p. 121-124.)
Peu apr&s ce sacre, en la fete de saint Mathias. survenait
la guerre japonaise, qui menageait sans retard au nouveau pasteur force tribulations et dangers de tout genre. Courageux et
tenace, Mgr Wang demeura parmi ses fideles, devou6 h ses
prdtres et aux chr6tiens, dont il avait pris la charge le 1" mars
1938. Jusqu'f sa mort, ii se montra bon pasteur, menant une
vie extrfmement pauvre. Le 19 f6vrier 1951, subitement, iI fut
atteint par une grave maladie, et deux jours apres, le 21. sur
les huit heures du matin, il s'dteignait, apres avoir pieusement
requ les derniers sacrements.
L'internonce apostolique de Chine, Mgr Antoine Riberi, dans
une recente circulaire latine annoncait ainsi cette perte :Parmi
les tribulations dont actuellement souffre t'Eglise, MIgr Jean-

-

131 -

Iujupliste. IVrily 1-ent de fuarnir tin admniralble exeumplp

litw

de firi

s.on dcecir Woetat. Suins brit. khumble o son uceuutanw'

-

11juis Jcricicuient, ii iessisa it lous les coitscils el sluggestiQsay d,
la prudence khuaitte etl aux atuqucs de ses adversaires. At',':.
curacye.
i terneura
fidelc it son postc. A ec une patience thy jci
tic louanye, it endura. nubnre de tribulatius et (itassc-drits
ique, dans Vtlat Uctuel des civoses, lii metiuqea son couNegyi',
-It
li.wese'iv de son devojr pastoral. Gtirnreasewnent. ii accept" t£",::
cf, £J 1 i 111i CtU&1 imposoP- pour poiiLoir dtic/it vu rer,'
oimi ".;
oviaill's et ICs vt~veonforti de Son z~ŽI' apstodlique. I'mir sohd.nir it ses pro p'res beso ins et yagner sa rie, ii dut, pendant dk
nuvobreur juurs. filer diA colon ct s'adomner et Ih fabrication(blitos dfitlarcttes. En 1950, e juur-m,6ntae
de I'diques, sor hit
denaunacialion

tie

quciqfues

chr(;ficas
ret

" orttu s

pmu-r

soienn is r

rellc f`Ic, pour uuinc bl.pre infraction cr line jprewcripliwtfl. it /lst
onulrnni~ vi bulaer publiquetnent quciques rues de ba cil'-.
-A j''s
acuir palientinent subi cette I, urn iliante cundeamnatituai. it
irelt-ru inns facon. vi lIVrphotinaupl
it it habitait depais vfl'it aenlit
c-tr cxpulses
de sa ru sdeivc,' cl
it off-it le saint sacrifkie de 1't
un'-sse.
D'puis son ancif'n et premier ininistere it Paotiing/u. .lqr
Wung jonissa'it de lIa r('puataioa dWane rviritable sainfchh.Nij
tro-miqaillie Wt'dim,
sa pvlrfaite
solmiission 6i In dirine tolo/ib'
sovitaijet nclltenc,,
t de l'Vo,-iiiiaire. Durant le's 4reie annues dc .- I
chaurge pi'se!wopflc, Mr lWany fat aux prises at-ec d'incessan(,%s
et iCves difficullb.., destruction de nowbre mnaisons dc'uprres
I
de la plus qrunidc partie des,
ificesm dii crlte enI son
icatirifi'.
M1fais mti mnilicu de toutes ces 4rpcuces. it resta fidi-e it Iracco,,wplilsscnicit de son devoir. Da~iqe Dieu tireiorderb- sans retard ý
SOW Jideis surritLuT, la rUconiipense aLSSUvý vi de t eI
serviteurs. ),
A unz
telle citation A I'ordre vlu jPolr ie U'apos! ioat. qu;.-

jouter

selnt 1r

rIefl'te mioux ia

ji

1

PN111. trv!s attachev

ic ile j'excik-lni fi.
i

tie s;,inlt Vi.-

la Petite Compagnie, ce d'une pa -

f'aite .c~gula-iV. De si nobles exellipies c tant dIe siInplicio.
i:
I'htl~roiszne -ont un -age tic confiance pour le sort chr~tit-.
tle In Chine. Qur Ic Tout-Puikswnt inultiplie, en ce grand pai--.
biauvcnpueol t

ti'Is ;tipl

ct (le tels pasteurs. Fiat !
Missonnaires

1950
it. Deblander (Cjarlesý. prs~tre, ulec. a Paris 5 anolt 1950 1:50, 36.
12, Spi vI l har1.s . protrc, kflc. it Graz, ±2 aoit 1950 :76. 57.
43, NMcHugh Marlin'. clreC. dec. a Pe'rryiille, 15 aowt 1950
25,
%IA. Anlradt-eFvxny·L,. pretre, dtlc. a Foratleza. -), julillet 19510: 28. 1.'
15 C.clzadLa 'Sirom
pr-Ctre, dc4. 4 Baracaldo. 6 aoat 1950 : 59, 43.
S
qoqireJcan-.N.Iaie . pritre. doc. h Madrid. 27 aoft 1950
63, 45.
Erzsol Jos.-ph:, protre. dcodo a (;Aor, 247 aomt 1950 : 3-. 19.
Mi.
I
CIielii
jLouii', I?.1re. doc. h Milan. 21 aoilt 1950 ; 29. It.
4.01 Castr-li
-10. Dlisk

51.
52.
,13.
ýl.
,6-

.Angr;. prC-tre. dec. h Plaisance 12 septemhre 1950; 56. 3V.
-al nijiaaj. prCre. dde. 4 IWrocltaw 7 septernb. 1950:
79, r,.

Skrzzdeisski :Antoine:, pr~tre. dec. A Cracorie. 15 Sept. 1950; 67, 5).
N-r Nfavinja Alcide-Joskph), archev.. dec. Bt.owfme,17 sept.: C3. 4-i.
Sell'sian Edouard). protre, disc. & Greensboo, 31 aoQt : 51. 31.
Thruniimssen 'Joieph). prltrc. doc.
Yingtan, 1- sept. 1950: 63, V1.
Kelu'- Jean', pretre. dce. a Dublin. 28 Uevrier 1950; 80, 60,
G. (V1i\9ivan '.Patrice), coadj.. &cE. ii Castleknoek. 4 mars 1950: 92. 71.
4, 'Gorman ýPatrice). prtire, dfic. 5 Black-rock, 3 Sept.
1950 : 0. 57.
o8. Dor.' vanThomas). prCtre. doc. & Dublin, 8 septemb. 1950: 57.
37.
59. Caricc
lalio Franeois'. pre-re. dec. Vaples, 7 octiob. 1950; 77, 60.
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1950; 57, 39.
dL'e. empr. :i Cheigiitdnf.u,. tsept
GO. Teh'en Slaflislas). ,r.,
61. Siciliano .Paul), cuadjuteur, dec. Bisceylie, 20 octob. 1950; 54, 36.
62. Quinn (Patriee), prt.re, dterdtd & B lackrock, 9 janvier 1950; 82, 58.
q;3. Windels Andre), pretre, dic. a Courtrai, 15 novembre 1950; 48, 30.
6i. Collard .Maurice). pretre, de. A Paris, 1• novembre 1950; 69, 50.
65. Lopez-Casas (Pierre), pretre, dec. aMadrid, 5 novemb. 1950; 65, 4>.
';6. lTchao lJuseph.l)ir. lrv. dec. A Ninypo. nov. 1950 ; 60, 41.
67. Lordon Francois), pr-tre, dec. & Games, 26 nov. 1950; 65, 46.
r8. Ruqueta ;Clharlcs, pretre. dec. Santiago de Cuba, 9 nov.; 71, 51.
69. Plaza (Polycarpe). pr., de. a Santiago de Cuba, 30 oct.; 55. 38.
70. Hallay 'Anldr). coadj., d6e. & Hardpuszta, le 23 nov. 1950; 74, 52.
t66, 18.
KiMkitlny., dVe. 195K
7i. RItuchun Jtean, pretrc, dec.
72. .Maestrojuan 'Etienne), pretre, dec. A La Havane, 12 dec.; 57, 41.
73. TchaoiJacques), pretre, dec. & Chekiatchoang, 16 sept. 1950; i4,21.
7L. Nang:e (Joseph). pretre, dec. a Germantown. 9 dec. 1950; 53, 30.
75. Cunroy (Pierre), pretre. dMc. a Niagara, 10 dec. 1950; 81, G6
76. Heibach Jean), coadjuteur. dlc. a Lippstadt, 11 d6c. 1950; 79, 41.
77. Martinez :Jeanu, pretre. dec.. a Normandy, 15 octob. 1950; 81, 63.
7.. Dici (Joseph), pretre. lec. - Sa:utio 26 dccembre 1950; 75, G.
79. Marcos \Venancio), prutre, dlc. a Mohana, 18 decemb. 1950; 51, 35.
1951
1. Saceardi (FranCois), pretre. d6c. a Como, 8 janvier 1951; 74,
2. Sullivan Joseph), preire, dlc. h Baltimore, 9 janvier 1951; 65,
3. Rogers Francois), pretre. dec. a Bangor, 13 janvier 1951; 60,
i. Garcia-Arnaiz ,tFlix), pretre, d&c. & Madrid, 23 janvier 1951; 60,
.. Hcinry :Thdodore), coadj.. d&e. a Paris, 9 fdvrier 1951; 81,
6. Szynmaiski ,Bronislas). priLre. dle. A Varsocie, 6 fevrier 1951; 63.
7. Pampliega ;Bienvenu), prýlre. dec. hiMelillu, 3 fterier 1951; i4,
S. Harris (Henri), pretre, dec. A. Ballimore, 10 feviier 1951; 57,
9. Santiago (Laurent), coadj.. dde. a Madrid, 20 f-vrier 1951; 71,
10. Reeh (Edouard), pretre, dec. a. Salzburg, 2 mars 1951; 88, 61.
11. Romito iVincenl), prtre, dO(. a Naplis, 4 mars 1951 ; 75, 40.
pi0tre, d.;:. i Quito, le i mars 1951: 31-13
12. Panelli (Lucien:.
13. M1gr Zayia (Abel). archer.. dec. a RIezaieh. le 17 mars 1951 ; 80,
14. Louvion ,Henri', coadj.. dWc. a Paris, :v 19 iars 1951 : 75, 51.
15. Mgr Wang Jean-Bapt.). dv.lueC, dc.a .Ank-uo. 21 fCvr. 1951; 62,
i1;.
Romero Thomas), prtre. dec. a Srville, le 11 mars 1951; 62,
17.
Gorman tThomlas), prtre. dCe. i Brooklyn, le 16 mars 1951 : 69,
1
A. Kuclh;r ,Francois'. pr., dec. i Trcnci ,Slov.), 7 fPi. 1951 ; 72,
1!.Arata 'Sauveur). pretre. dec. . Sieoine. 29 nars 1951 : 67, 28.
"0.Franek \Vcnceslas', coadj.. dec. a Virnne, 29 mars 1951 ; 90,

55.
46.
37.
44.
58.
27
2.3i.
46.

62.
42.
46.
49.
54.
70.

Saurs
Slarecka (Faustine). Maison Centrale, Varsovie : 63, 43.
Franta (Jeanne), Maison de Charite. Pinkafeld (Autriche) ; 78, 59.
Scmenic 'Marie), H6pital, Villach (Autriche) ; 58, 36.
Alunyon (Florence), Sanat. de Paul, New Orledas (E.-U.) ; 88. 58.
Trejos (Tulia), Dispensaire, Tulna .Colombie) ; 54. 32.
Perlaza (Julia), Ecole St-Auguslin. Poplyyan ;Colombie) ; 77. 5i.
Munoz (Bertilde)', Ecole. Chaparral "Colombie) ;59, 31.
Callego (Jos6phine). Ecole, Cerrite (Colombie) ; 74, 53.
Granjon .(Marie), Maison de Charitl, Clichy ; 87, 67.
Girard (Germaine). Preventorium , L'Angelus -, Marseille ; 55, 33.
Seguret (Marie). Hdpital, Fontenay-le-Comte ; 86, 67.
Petelkowa :Bauja), Maison Principale, Paris ; 75, -3.
Jones (Emilie), H6pital, Port-SaWd ;Egypte) ; 86. 59.
Mirabella ;(Maria), Asile u Charitas n, Trapani (Italic) ; 79, 52.
Alzate (Rosa), Eco'e, Arauzazu 'Golombie) : 66, 37.
Radiguer rCamille). Maison Saint-HonorE. Amiens ; 82, 54.
Devoldre (Aimee). Hospice. Longwy ; 74, 51.
Mainadier (Andreline), H6pital general, Montpellier ; 83, 61.
('out (Jos6phine), Maison de CharilC, Clichy : 75, 5i.
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Riskal!ah Emilie), Misericorde. Damas ; 80. 55.
Enriquez (Pilar), Collige, Tolede (Espagne) ; 12. 50.
Rainford (Sarah), Priory. Mill-Hill, Londres
81. 54.
Matek (Catherine), Turciansky Syaty Martin ,Slovaquic' : 35. i7.
Piotrowska (Antoinette), Orphelinat. Zdurny Pologne' ; 56. 29.
Wilbem (CGcile), Maison des Recollets, Metz ; 64, 33.
Blandeau (Therese:, Hospice. Gimont ; 90. 70.
Holtz Marie), Ecale apostolique, Curry : 77, 52.
Lama (Letizia). Ecole a La Salute ,. Naples ; 90. 71.
Amante ;Blanchel, Orphelinat Saint-Joseph. Porticl (Italie) ; 78. 45
Russo (Rosalie\. Institut Saint-Vincent, Palerme (Italie) ; 75, 53.
Arzoz (Perfecta . Asile Denia, Chamartin de la Rosa (Espagne) ; 71, :.
Mendieta 'Agustina), Hopital municipal. Vigo Esepagne) : 72, 54.
Igartuz (Petra). H6pital de la Princesse, Nadrid ; 69, 47.
Feyner (Antonia), HOpital de Damas. Ponce (Porto-Rico) ; 81, 55.
Del Rio Maria), Hopital provincial, Almeria (Espagne) ; 87, 67.
Ciausius (Marie). Orphelinat Saint-Joseph. Met:
9, 42.
Fontanelli (Leonide). Monistero-Sienne (Italle) : 89. 70.
Mengarelli (Marie;. Monistero-Sienne "Itilie) ; 76, 54.
Mirabella :Maria), Asile, Trapani (Italie) : 79, 52.
Bianco (Teodora), Maison de Retraite, Marigliano (Italie) : 92, 75.
Blanco 'Catherine), Maison de l'Immaculde. Luserna (Italie) ; 81, 61.
Vassarotto (Marguerite), Maison Centrale, Turin ; 59, 36.
Spiegl RBosina), Maison Centrale, Salzbourg (Autriche) ; 74, 44.
Lupi (Angele), Institut des Aveugles. Genes Italie) ; 76, 53.
Braga 'Erneste:, Maison Centra'e, Turin ; 61, 41.
O'Mahony (Marg.). Immac. Concept., Mount Prospect, Dublir : 83. 60.
McAuliffe 'Mary). Hopital Ste-Marie, Lanark (Ecosse) ; 40. 13.
McDougal Marmion (C.), Hopital de Paul, Saint-Louis (E.-U.); 68,
G
Welsh (Bridget), Hopital Sainte-Marie, Saginaw (Etats-Unis); 70, 25 .
Vallejos 'Justine), Misericorde, Santiago ,Chili) ; 79 53.
Cros 'Marie), Hospice, Belmont: 71, 48.
Rigaux 'Marie), Maison Ste-Gene'vi-ve, L'Hay; 76, 55.
Fouqur (C:audine). Maison de Charite. Clichy: 72, 51.
Vielle Marie), Maison de Charitd, Chdtillon-sous-Bagneux; 77, 51.
Laveau Henriette), Maison St-Projet. Bordeaux; 38, 11.
Astruc 'Rosalie), Hopital. Pouantc; 60, 38.
Lannoye Eudoxie . 1Maison St-Vincent. Brtuges (Belgique); 93, 66.
>tour 'Malakd), Misericorde. Damas 'Svrie); 86, 60.
tehiline 'Agnes). Maison Centrale, Cologne: 87. 63.
Hoyer (Maria). Maison Centrale. Cologne; 53, 25.
Schernegg Marie). Hospice. Hainburg 'Autriche : 1i9. 22.
Furman !Joseph). Maison de Retraite, Dul (Autriche): 82. 56.
Gritsch Jos.phine) H6pital generai, Graz (Autriche); 27, 5.
Hojnik Julie;. Maison Centrale. Graz (Autriche): 72 48.
Driaja (Agnts). Hospiee. Kirchstetten (Autriche- 76. .18
Baez (Magdalena;, LUproserie. Quito (Equateur); 35,
Hammond (Citherine . Maison Centrale, Emmitsbury 12.E.-U.);
74, 36.
Giraldo-Marin (Maria). Dispensaire, TulIa (Colombie); 76. 50.
Teste Cdline). Orphelinat. Ferney; 81, 58.
Lahure (Aline, HOpital gendral. Clermont-Ferrand: 62. 33.
de Buman (Marie-Louise), Providence. Fribourg (Suisse'; 74, 51.
Faton (Laurentine), Maison St-Marcel, Paris; '7, 52.
Huguerre 'Jos6phine). Maison de Charite, Clichy; 77, 52.
Dufrenne (Angela). Maison Centrale. Beyrouth; 75, 51.
Diespinasee (Anne-Marie), Misericorde. Alexandrle (Egypte); 86, 58
Giraud ,Marie). Orphelinat, Arequipa (Pdrou): 76. 50
Sacy ;Rachel), Maison Ste-Agnes. Jemappe (Belgique); 59, 37.
P.ety (Anne-Marie), Incurables. Gora Kalwaria Pologne': 28, 8.
Wytyk (Catherine). Hdpital, Newy-Sacz (Pologne); 85,
60.
Messina Caroline), Maison de Retraite, Marigliano ;ltalie ; 82, 56.
Martinelli :Josephe), Maison Centrale, Naples; 69, 50.
Rodriguez (Rosalie), Ec. Imm. Conception, StVilla (Espagne : 79, 5i.
San Emrtorio 'Juana'. Maison Centrale, La lavane (Cuba): 62. 4-.
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Toro (Demetria), Foyer Cantabro, Santander (Espagne); 71, 50.
P.stor (Petra), Sanatorium Santa Marina, Bilbao (Espagne); 63, 43.
Maiza (Anastasia), Residence provinciale, Zamora (Espagne); 82, 63.
Moreno (Felipa), H6pital militaire, Valencia (Espagne); 74, 57.
M•l•res (Candida), H[pital militaire, Burgos (Espagne); 77, 55.
C.4inble (Margaret). Maison St-Vincent, Dumfries (Ecosse); 67, 41.
Aristizabal (Henriette), Hdpital du 2 de Mai, Lima (Pdrou); 71, 44.
Clavel (Antonia). Maison de Charite, Charenton; 19, 55.
Boulanger (Louise). Orphelinat, Puellemontier; 82, 54.
Bessonnet (Anne), H6pital St-Joseph, Santiago (Chili); 73, 51.
Rodriguez Jeanne), Hopital St-Vincent, Santiago (Chili); 56, 34.
Dunn (Mary-Ann), Asile Ste-Marie. Natchez (E.-U.); 87, 54.
Kriger (HOlene), Maison de Retraite, Schernberg Autriche); 77, 46.
Pallorito (Marie), Conser. Maschile, Fermo (Italie): 48, 28.
Padilli (Dominica), HOpital, Arezzo (Italie); 67, 43.
David (Jeannel, Maison Principale, Paris; 77, 49.
De Leotoing (Germaine), Maison de Charite. Clichy; 75, 53.
Touge (Alexandrine), Maison St-Michel, El-Biar (Algerie); 80, 57.
Charroin (Marie). HOpital, Trujillo (Perou): 85, 61.
LeTevre (Ida), Maison de la Providence, Bruxelles; 51, 22.
\Valsh (Teresa), North Infirmary, Cork :Irlande): 64, 25.
'Sannino (Annunziata), Maison de Retraite, Marigliano (Italie); 70, 49.
Biggi Clelia), HBpital. Cera ;Italie): 73, 54.
Bukevec Maria), Maison Centrale. Raka (Yougoslavie); 70. 47.
Czerwinska (Francoise). Maison Gentrale, Varsovie; 81, 55.
Barbero (Maria). Asile, Alcala de Benares (Espagne): 67, 43.
A'bas (Maria), Bienfaisance. Valencia 'Espagne); 81, 59.
Gaston ;Josefa), Hopital. AsturiUlo (Espagne); 63, 47.
I onzalez (Maria), Alidnds, Toledo (Espagne); 40, 17.
Lopez (Florencia). Maison Ste-Louise, Rafelbunot (Espagne); 79. 58.
Elduayen (Catalina), H3pital militaire. Logrono (Espagne): 49, 21.
Ichaso 'Mercedes), Bienfaisance. Valmaseda (Espagne); 65, 33.
Basso.s (Sabina), Alienis. Zaldivar (Espagne); 79, 51.
Aldanondo (Juliana). Hppi!al provincial, Badajoz ;Espagne); 53, 30.
Vilalta (Antonia), Alines, Cordoba (Espagne); 80, 47.
Morales (Maximina). Maison St-Nicolas. Valdemoro (; pagne); 22, 3.
Rocha (Marie). Hospice. Sanliago (Chili): 65, 41.
Coulon (Marguerite). Hapital, Flers: 76, 51.
Vo:and (Anne-Marie), Hospice, Bray-sur-Somme; 71, 43.
Robineau (Hyacintle). Hdpital, Alexandrie (Egypte): 89, 60.
Gr;lli 'Annunziata), Monistero, Sienne (Italie); 83, 61.
Severini (Assunta), Monistero, Sienne (Italie); 74, 53.
Farese (Rosa), Orphelinat. Portici (Italie): 69, 50.
Carella 'Anna), Maison Centrale, Naples (Italie): 62, 39.
Goienir (Maria). Maison de Bethanie, Bruxelles; 65, 41.
Stein (Maria), Maison St-Joseph. Kommern (Allemagne): 82, 52.
Previtali (Agnese). Hospice de l'Addoiorata, Rome; 59, 37.
Jesenovec (Maria). dans sa famille, St-Jost nad Vrhniko (Youg.); 44, 18.
Zamiar (Marie), H6pitat, Katowice (Pologne); 38, 12.
Binias 'Jeanne), H6pital, Wagrowiec (Pologne); 37, 14.
XValich (Leocadie). Maison Centrale, Chelmno; 82, 55.
Mueller (Helen), H6pital St-Paul, Dallas (Etats-Unis); 64, 45.
Moore (Margaret). Villa Ste-Louise, Normandy (Etats-Unis); 87, 54.
Quinan (Katherine). Hopital Carney, Boston (Etats-Unis); 53, 32.
Manghan (Joanna), Maison Centrale. Emmitsburg (Etats-Unie); 88, 66.
Rodrigues (Mathilde), Santa Casa, Rio de Janeiro; 73, 44.
Maina (Caroline), Maison de l'Immaculee, Luserna (Italie); 56, 37.
Capra (Marie), Maison de l'Immaculde, Luserna (!talie): 71, 49.
Agus (Marie-Louise), Hospice St-Vincent, Gagliarl (Italie); 52, 25.
Martin (Marie), Maison de Ch. N.-D. Blanes-Manteaux, Paris; 88, 57.
Hermnt ;Marie), Hdpital-Hospice, St-Valery-en-Cauz; 85, 57.
Corteel (Marie), Maison de Charitd. Clichy; 75, 54.
Walzing (Marie), H6pital, Riom; 75, 54.
Leard (Melanie), Hopilal, Avignon; 70, 47.

81, 56.
Jeru'.dccfl;
lk'pitL' SI-ui:cent.
ercauiiter Ma-ic
e Mar 'Perou); 77, .
-Iqe_te-luuise, M.igdalcw del
Lanata EUi-ab...
NProu); 17,~:
Yar
del
ogalena
Alaydis.
-Ians-tn Nlarv-_ Malis.
Bruges

%tariv;.

1'ucricultorio, .lla.jvdulefl

Mlaftina

Jidia,

Maisijon

Mar

del

NP~rou);

Tr.r*a Gi'A-itide , H1Aiital de Ia Paix. Istanbul ,urquie);
',66anl46.
lsps.IiriliIai?
Plirljni
Ct(ntrale. Turin; 61,

76. 5'.

7.7, 50.

413

Iitbardo Libuoru>_ Istit. Miarie Inmiacuke, Tureile 'Italic); -3.
i6. 30.
!Etats-Unis);
l.1te6-Ditu, :\ru-OrIlIans
L~ndryv Marie

G(,ra', l16ital De Paul. Saint-Louis :Etats-Unis'; 61, 3b.
Kesmp
Straub Frances;, Ece Tuchn. Sle-Philome.nle. Saint-Louis "E-U.); 92, G,2.
MNaria' , MIisun Uaintrale. (Guatemnala: 75, 49.
Hopilal. San Jost' de Costa-Ric": 80, 49.
Roojas IVAginia,
dei ClUaritl. .1Iwidtdtieu: 17, 47.
MNorcira Agn. . ,Mai-sun
Mlj.Jt
Ždaiston Principale, Paris; 67, 38.
Luiseau
Desfuux AaizrP,, 1ji6ital Sýaint-Andrsl. B'iRreaux: 73. i8.
St-Vincent, La Teppe; 74, 48.
Ae
lasard Ami1ilie'
67, 51.
Fournier Eug~nie;. 116pital San Jos6, Saiti'lflo Chili'
M\ar;(t . AMaisun Cenirale. Beyrouth; 96. 68.
ý-jllhum
iFrrelly Brigid . Alaisn -Sze-Thi~ri-e. Sa:Zpcrd .\uglelerre ; 76, 4'.
Alwk!ý SZbilla'. Mdaisun 1entra'e. Cologne: 50, 28.
Luisaý. Conservatorio Torionia. Iomen; 71, 51.
Allifne
Purol :Pdagi4, . MIaiin Centrale. Cracot'*e: 58. 3&
86, 52.
Tuckfr 'Grace . Sanatorium De Paul. Nw Orlearts E.-U.
Guayiqtqil ýEquathur z 72, 38.
Soleiiai. Aifiit*s.
Zamb. nina

~idntidgo

Giseard

-Margii~riti- . Alsi:ý,n '4-_l-arirn. Tv'iies: 33. 53.

-S-Niculat; dies CharmJ, , Paris; S3. 61.
Mtari-. ,laiuiý,n
Ii -zierre
.,r e,, fluvroir, La Oiutat: 71. A9.
Bk&aulieu
6.
'Italie.: 77.
Diliblrito G;r.ce':. orplhelinat. .tgo#na
,salzurg!: ,3. 45.
.lC.-itrale,
P'uslisck llosna. MSid-n
-1, 52.
Bianchi 'T&,,:<---e .. CiXl!e N.-D. die Ltijan Argi-ntinet
\IaiAn C' nirale. (witfreala: 73, 43.
Il-rcedess.
Fernand.ia
[iWhon:i . Hfpital San Carlis. Maidrid: 91. 66.
Barcen:'Ia
MAh-u~n Ste-l.ouisrc. Bl(frifr,11ol Espague.; 73, i7.
GasAn 'Mar.aa.
I'tmPai ('Canaries-; S.. 6L..
. Bienfaisnee.eLas
Sant.na Gandelavi
E'spag-ne: 111. 49.
stw#1jzie's
tpital,
'
Arizciren Oalina .
Espagnel_ YZ, 25.
G'wwwnrni i,- Ma1rizi . Ailf- BusquetL'S, TarlTZas
8, 7,0.
I4intal -an Lazaro. Iiae'n Cujbca.:
\Mari.a
llarberf
Espagne; 75, 56.
Reina
dte
Ia
Talavvret
Miitan 'Lorsnza .lI6pital.
,4.
4 irarjd .I'jri. . Mal..nde Clharit6. .Iontilieu 83,
Fvain '.Jiaim" , Mzais,_tn Sint-MWdard. Piaris: 65. :39.

P'id

Tlitr.-,i-.

Manii~'n S4-Fl~rari'ois Xav·er.

I'r~r

4SI 14

TPaule . lljlýilAA, 'Senlis: 68, i5.
3uxIN Chiýnwnee.. H6pilal 1'ichy, 86, 41.
51.
.-lon8.lipu;
Mlar'ce'. Nlaiý.in de CharitA.
BP,;nnafous
113Naiix Mari"' . Ecole Militaire tinfanuine. La Boissiere: 78, 52.
39, ISde YImninuacu1'. Luseinta 'Italie)
,n
,M _lai3.-..
Bi-dacchi
Iirnmaeul e. Luseraq ,Italle): 77, 5.
Tcrassa Iliine . NMai,.,n fie
-Mais,"n dfe flrnniacuiev. Luserna I alieý; 91, 70.
vnretti
larii.
Kwig9 !V\irwjniqui,-'. Mai-on Centrale. (rnz- 'Auti'iche: 80, 46.
AWappel 'Thi'rrsw'.
lai.-un de Retraite. Datt \iitrirfte):70. 48.
Kna.pp !Mariv). 11Opital. Oberwart (Autriche,: 72. 4.
frerla -M\Iarianne . aiis-on de Retraite. b~ull ýAutriecj:ee
-,2. -ii.
.ri.
t.
Herhst 'Juliana'. 116pial gcýn~ral. Graz 'Autriche
Krajnc f.Niarial. HOpita:. Tojnik 'Yougoslavie': (,I. 3S.
Ghacon 'AlesxandIrine),
H6pital ILoaVza. Lima'4 P'rot(
91. 59Ml--ntion BTathilde).
MJaijon de Chalrit . Saint-Quenttii:
7,q 58.
, 0
.Jeisih MNarie', .Mai.,on dIALceuvi. Chacdile:
Lhornme 'Odilr,'. Hospice. Airnike: 7S. 53.
7
73ouvron Marthr,2 l'i_ l Rnrinlouillet -~
'ýrnits (Antoinette_. Nlaison
h G.t-Js
anti 'et elgino
75. 54_
Giriffin 'Elln', Colltagp ý1-Jpajrick. Maynoolh; 60. 3.3.
Mo'ore
ry). Fairview, Dublin: -2. Al.
Wibot

Mallon

'Briw'pet\.

lnirn.I;1l-j](t.-_4 onception.

mbubttii

70. 50.

-

139 -

Petrclli :Maria), 11dpital. Ostra (Italie): 60. 37.
Marchi :Anne). Maison Centrale, Sienne (Italic): 45. 18.
Ronchini (Marie), Maison Centra!e Sienne (Italie); 80, 63.
Zudo'i (Henriette), Hopital Gassi Tassi. Lucca (Italie); 82. 61.
Flansbury ;Edith), Maison Centrale.. Ermmitsburg; 52, 33.
Zetelle Joachimnena). Maison Cenlrale. Emmitsburg; 101. 79.
Hamm (Marie), de Paris 'pl. Jeanne-d'Arc). ddc. Hop. St-Michel: 65, 4-.
Vankerckoven (Josi'phe), Maison Centrale. Ans-les-Lidge: 85, 24.
Uregorcis (Maria). dans sa famille. Zabukocja (Yougoslavie); 53, 29.
Hur.ev (Mary), Hopital de Paul. Saint-Louis Etats-Unis); 49, 23.
Becker 'Louisa). HOpital Ste-Marie. Milwaukee (Etats-Unis):; 83, 65.
Benoit Sophie), Hopial du 2 de Mai, Lima (Pdrou): 74, 52.
Zajara Rafaela). Collfge. San Antonio de los RBnos (Cuba): 69, 45.
Domeno 'Primitiva). Malernitb, Barcelone (Espagne): 67. 46.
Iraola (Francisca), Maison St-Nicolas. Valdemoro (Espagne): 86, 63.
G;icoechea (Margarita), Coll;'ge N.-D. de la Merci, Madrid; 72. 44.
Perez de Turiso (Engracia), Maison St-Vincent. Madruga (Cuba); 64, 43.
Raro 'Andresa), Hdpital. Vera de Bidasoa (Espagne); 36, 8.
Cruspo ;Antonia). CollWge San Jose Andujar (Espagne); 81, 62.
Sanichez (Maria), Ecule. San Pedro de Nos (Espagne): 80. 0O.
Castro 'Isolina). Residence Provinciaie. Oviedo (Espagne); 79, 57.
Audiat (Marguerite). Asile. Drancy: 83, 57.
Leflon (ZoE). HOpital. Nogent-sur-Seine: 88. 63.
Brassier
lTherese), Hdpital, Pont-Sainl-Esprit: 67. 42.
lM.ncel :Augustine), H6pital. Tourcoing (de Lil'e. W11aemmes: 74, 50.
Dubourg Marie). Maison de Charite Ste-Madtleine, Paris; 86, 66.
Martin (Thri'se), Hopital. Uzzs; 86, 65.
S.rres ;Marie), Providence. Revel: 80, 57.
Marty (Mathilde), Asile, Athde: $3, 56.
ll)bsl (Josephine). Hopital gendral, Graz (Autriche): 78, 61.
Usen Marieta), Maison Centrale. Raka (Yougoslavie); 88, 68.
Bia:ik 'Victoria), Maison Centrale, Cracovie; 80, 53.
Allegrezza ;Francoise), Maison de Retraile. Marigliano (Italie); 78, 54.
Dionisi ;Iginial, Asile. San Benedetlo del Tronto (Italie); 75, 51.
Boggio (Marie), HWpilal, Sarzana (Italie); 56. 30.
MclShane (Anna). Hopital St-Vincent. Kansas-Cit ('Etats-Unis); 81, 47.
Luz 'Maria). Maison Centrale, Rio de Janeiro: 34, 12.
Argaud .'Mathilde), Maison de Charit6. Chdteau-l'Evique: 82, 56.
Compagnion (Antoinette), HSpital. Damns (Syrie): 86, 62.
Lacroix (Marie). Maison de Charite. Clichy; 84, 62.
Raynaud ;Marie). Hapital. Vichy; 78. 53.
Mlaurubia (Maria). Collge Marie-Christine. Madrid: 83, 54.
Guerra Mlaria). Maison Cenlrale, La Hanvane (Cuba): 69, 39.
Masso (Teresa). Maison Ste-Louise Rafelbuinol Espagne); 73, 51.
Puig (Josefa), Maternite. Madrid; 68, 48.
Vian :Leonor). Maison St-Nicolas, Valdemoro 'Espagne): 83, 58.
Echeverria (Sandalia). Hllpilal Provincial, Cadiz (Espagne); 69, 48.
Diaz Otaza (Caridad). Inter. San Antonio. Las Palmas (Canaries): 76, 52.
Urdin (Eduvigis), IIpital provincial, Cacares ;Espagne): 56, 37.
Iribarren (Maria), Gran Hospital Real. Santiago (Espagne): 82, 57.
Capanaga 'Josefina), Hipital Provincial. San Sebastian; 40, 22.
Del Moral (Antera). Alienes. Zaldirar (Espagne); 72, 51.
Lindemnann (Johanna), Maison St-Vincent, Dusseldorf-Derendorf; 65, 34.
Wendtner (Catherine), Asile St-Antoine, Vienne (Autriche): 78. 59.
Hildebrand (Francoise), H6pital g4ndral, Graz (Autriche); 80, 57.
Kapola (Julie), Hospice, Graz (Autriche): 70, 41.
Pezdevsek (Maria). dans sa famille. Zadvor (Yougoslavie): 85. 57.
rondon (Jeanne), Maison de la Providence, Le Coteau; 91, 73.
Jourdain (Clara), Maison de Charit6, Roubaix; 79. 56.
Manfrino (Marie). Maison de Charite, Clichy; 78, 55.
Cosnard (Marie), Maison de Charite. Chdteau-l'Eveque; 85, 58.
Poirid (Charlotte), Maison de Charite. Chdteano-l'Ereque; 63, 40.
Montagne (Julie), Hospice, Hesdin; SO, 53.
Duchamp (Marie), Hospice, Quito (Equateur); 59, 38.
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Granda 'Me.rcedts'',
Hdpilal. Cuenca Equateur! : 77, 54.
Judge (Alice). Maison Gentrale, Emmitsburg;
t77. 50.
Fischer (E:isabeth', Maison Centrale, Cologne; 73, 51.
Kneiin "Luise). Maison Saint-Juoepli. Kullstedt Al(ir.igmr : iS. i.
Ermert (Wilhelmine), H6pital Ste-Mar:e. Frauenthal All.en. : 7t. i.
Goldgruber Marie), Maison Centrale. Salzburg .Autriche); 59, 39.
Ricca (Marie), Inst. I.attanti. Mantora (Ita!ie); 72, 53.
Hynes (Jane), Maison St-Vincent. Carlisle Place, Londres: 79, 51.
-Rcmbely .Marie). Maisou de Charit6, Montolieu; 75. 55.
Daniel 'Anne-Marie). Asile d'Aiienes, Rennes; 70, 44.
i;ascon (Maria). Ouvroir de la Ste-Famille. Barcelone; 83. 63.
Martinez (Segunda;, Asile. Santander iEspagne;: 76, 50.
huhnau (Maria). Maison Centrale, Cologne; 71, 52.
Nash Louisa), Mation St-Vincent, Blandford Street. Londres; 91. *,
McCarthy 'Catherine), 'Maisun Ste-Brigitte. Dublin; 55, 28.
G;unza (Rozina). Maison Centrale, Raka "Yougoslavie); 43. 23.
Bielinska 'Marie). Maison Centrale, Varsovie; 77, 49.
Knorr (Marie', Mairon Centrale. Emmitsburg: 62, 37.
Clunan (Mary), Hotel-Dieu. El Paso Etats-Unis'; 84, 54.
Honein 'Linda). Hpiital, Alexandrie Egypte), 34, 9.
Raffv Catherine', Maison de Charite, Chdteau-I'Ecuque, 86..63.
Gauthev (Jeanne). Maison de Charite. Clichy:;i.
34-.
Corcket (Renee), Maison de Charite. Clichy: 57. 26.
D'Hareourt Marie), Maiton Centrale, Naples; 71. 47.
De Douzon Eliane), Maison Centrale. Beyrouth; 66, 44.
Darjo :Amelie.. Puericultorio, Maqdalena del Mar Perou): 71, 51.
Klam 'Albertine), Maison Ste-Marie, Helsingor 'Danemark); 75, iS.
Samulowska Barbe). Hopital gendral, Guatemala: 85. 66.
Doyle .(Bridget) H6pital St-Joseph, St-Joseph 'Etats-Unis); 60,
»
2.
aamek 'Maria), Internat de filles. Vienne 'Autriclie; 76. 51.
Brunicardi (Teresa). Institut St-Jean, Boston Spa .Angleterre); 72. ;N.
Pawelska (Stephanie'. Maison Centrale, Varsovie: 69, 48.
Maurel Pascaline). Hopital gendral, Montpellier; 82, 61.
Lenzen (Margareta), Maison St-Joseph. Hardt-M.-Gladbach; 94. 68.
Nieborowski Gertrud). Maison St-Joseph, Hardt-M.-Gladbach; 77. :i
Platek lMarianne). Maison des Incurables. Cracovie 'Pologne): 76, 51
juirico (Herminie'. Ouvroir St-Vincent, Savona Italie); 57, 36.
Brenna Angele), NMaison Centrale, Turin; 57. 32.
Anglesio 'Marie). Hdpital Gradenigo, Turin; 83. 60.
De Candia Camille). Hupital civil. Bari 'Italie): 75, 49.
Aimi Pauline), Maison Centrale. Turin; 62. 38.
Spina (Mar:e), Monistero-Sienne (Ialie): 77, 57.
Vannuccini 'Bruna), Maison Centrale. Sienne; 34. 13.
Marlinucci Marie'. HWpital Galli Tassi, Lucca Italie): 56, 37.
Ramirez Fc'iza', Hdpital. Lujan (Rep. Argentine' : 82, 62.
Lecercle 'Aline), Hipital St-Joseph. Paris: 77, 48.
Millot (Josephine). Masun de Charit, St-Medard. Paris; 76, 53.
Gely -Marie), Ma son Principale. Paris 'de Ste-Clotilde): 70, 44.
Marais 'Suzanne'. Maison de Charite, ChOtenay, 43. 21.
Catusse (Marie), H6lital des Enfants Assistes, Bordeaux; 78. 51.
Francois 'Pauline). Maison Centrale. Istanbul 'Turquie); 83. 54.
Saingery (Marie'. Matson du SacrC-Cwur, Kashing "Chine) ; 76, 50.
Tchang (Suzanne). Maison Centra'e. Shanghai (Chine'; 55, 32.
Khayat (Amine). Maison Centrale, Beyrouth; 70. 45.
Goens (Anne-Marie). Homne Gobert. Andrimont Belgique); 56, 34.
Fiore (Marie-Robe). Mai-un Centrale. Naples; 45, 17.
Adessa 'Grazia), Institut. Triggiano Italie): 84. 61.
Savino (Sdraphine), nstitut St-Augustin, Aversa 'Italie): 62.
Pignataro :Th~rese). Sanatorium S. Lorenzo Colli 'Italie); 28, 40.
9.
Travi (Marie', Hopital SI-Jean. Turin; 71, 50.
Codeleoncini Clementina). Maison de l'lmmacu:ee, Luserna: 79. 55.
\Varetto (Elvira), Hopital civil, Sampierdarena ;Italie); 64, 43.
Capoechi (S:ra), Maison de Retraite, Monislero-Sienne: 81. 39.
Paez 'Aura-Maria), Hopital naval, Cartagene (Colombie); 47, 20.
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Gomes :Noemie), H0pital. Paraguafu (Br6sil); 35. 14.
Diard .Marie-Thlerse), Hdpital, Riom; 75, 48.
Bernard [Marie), .Maison de Charild, Montolieu; 87, 58.
Berges (Angele), Hopital, Pau; 75, 52.
lannace (Concetta), Maison Centrale, Naples; 51. 23.
Bujons (Gertrude), Orphelinat Rivas, BarceLone (Espagne); 77. i0.
Kawlewska (JosPphe), Maison Centrale, Cracovie; 79, 61.
Flemming (Teresa), Maison Ste-Marie, Liverpool; 83, 64.
Boyle (Teresa), Home St-Joseph, Sheffield; 77, 54.
Montels (Ju2ie), d'Elancourt, dec. Hop. St-Joseph, Paris; 78, 49.
Abadie (Anne), Hospice, Cormeilles-en-Parisis; 78, 55.
Gross (Kathaiina), Maison St-Joseph, Hardt-M.-Gladbach; 68, 44.
Rathay (Louise), Hospice. Andrimont (Belgique); 50, 28.
Zwonetzek (ThdrBse), Asile St-Antoine, Vienne (Autriche); 67, 38.
Owsnicka (Rogumila), Maison Centrale, Chelmno; 77, At.
Rozynska Ldeocadie), Hopital de la Transfiguration. Poznan; 53. 30.
Jarmulska (Honorine). Maison Centrale, Varsovie; 71. 51.
Pruszak (Anne), H6pital, Swiecie (Pologne); 62, 42.
Abreu ;Maria), Santa Casa, Sao Joao del Hei (Brdsil); 30, 4.
Buritica (Maria), Ecole Boyaca. Pereira (Colombie); 85, 51.
Guterres (Angela), Maison de Charit6. Osaka (Japon): 44-, 20.
Saralegui (Maria), Maison Ste-Louise, Rafelbunol (Espagne); 81. 61.
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Blasco 'Teodosia). Ecole de la St.-Famille, San Sebastian ,Esp.); 19. 63.
Nuner. 'Maria), Col!'ge N.-D. de la MerCe. Cordoba: 79, 61.
Feijoo (Elisa), Ecole de !a Ste-Fami.le. San Sebastian (Esp.); 74, 49.
BeLtia (Fernanda), Aliends, Zaldivar (Esp.gne); 16, 25.
Gonzalez (Josefa). Maternit4, Cordoba 'Espagne); 84, 65.
Diaz de Cecio (Eufragia), HOpital militaire. Valenc;,t (Espagne); 62, 37.
Turplin (Alphonsine), Maison de Charite. Clichy: 90, 67.
Louchova (Maria), Maison de Charitd, Herblay; 70, 50.
Ortiz lInis), Eoole, Otavalo (Espagn):; 33. IS.
Heras :Feliciana), Maison Centrale, Madrid: 58. 33.
Arce (Basilia). Internat Ste-Thdrese, Jaen (Espagne); 55, 32.
Olalde .Maria), Maison St-Nicolas, Valdemoro (Espagne): 76. 54.
MaLzanal (Enedina)., Hopital Provin"tal. Badajoz :Espagne): 16, 27.
Solon (Paulina). Hipital St-Thomas, Malaboti (Philippines); 71, 54.
Itza 'Angela), Bientaisance, Segovia (Espagne): 70, 52.
Gonstanzo (Maria), Foyer, Jerez de la Frontera (Espagne); 81, 54.
De Aramburu (Maria). Hopital Provincial, Leon (Espagne); 68, 32.
Quiros 'Amalia), Bienfaisance, La Bavane Cuba): 73, 49.
Cortave (Florencia), Inst. de Reeduc.. Carahanchel (Madrid); 55, 33.
Varona (Paulina), ALidads, Gerona (Espagne); 73, 54.

HUSSEIN-DEY

(ALGER)

CENTENAIRE DE LA MAISON DES FILLES DE LA CHARITA
Fevrier 1851. Cent ans ont passd depuis que les Filles de
!a Charite se sont installies h Hussein-Dey. C'est en effet, A cettedate que le maire de la petite commune, voulant favoriser les
enfants de la laborieuse population de Mahonnais qui se livrait
t la culture maraichre. au quartier de Nouvel-Ambert, loua
une maison dont il voulait, avec l'aide des sceurs, faire uneecole.
I1 soumit son idee a Sceur Montsarrat.
Premiere ecole. Superieure de la Sainte-Enfance A Kouba, chargee de l'exdcution. Celle-ci designa deux de ses compagnes qui, chaque jour,
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%enaieii faiire ja cld--C ie. i e air N uun. iliiaiefl
Ia cuititlunautý. Mais cc \(oyage catre N.\U' el-llOAnbert et Kouba stRait ptlnib!.. :uirouut par Inauxais teiip, dWautant plus qu'il n'y axait
pas alois de, Iiniwen de ocontiotion.
En 1stit). 1'ýco(te ful iapprochii
e diIu-sin--IDey et les suwtr-ý
fureiit istailW-es daii un local plus x a-Ic qui existe encore plav
ge rEpois.
Avid z-t-ria
l d'une nouxcte classe. s'ajoutaiii .
Iap ciiiii- cpet
el A crle iiaterne-ile existantes. Elte cut pour supOr-i-ure Swur C-otiCouet.
P#e:ndant
uitwe pt-ode de x iii;t ains, la petite coiillunautu.
comllpi-ci- tidv quatn%. Iui-i do- six iiicinbies. connut une Cre dipro-periie. S~on w'ix ic plumijcipa e 0a it ]*instructiton et 1.6duncition di- fililes h IC-'ule c111klunaIu cd. car les Steurs C-taient log+-ce·
et inti iiiu-c- par la roImiUlUe. Mais li's Filles de la Charito- ne
se I
toii-lit Ins seUieeInt-III
k CCilC taclice et elles Ctendirent pieu
it ptu leiim actio-n. Cest a insi qu'un ouux oir regut les fillett'"sortWant dei Alge on hour nsreiginaiIn couture, Ia Iingerie. L'A,nw iat ion thL Ehliiat
de Marki
pi-it itaissance a ce monient fl,
dc int QW* duil -- anYt. Ls ConfriC- ie des Daines de la Utiarit-V fTn .za li-nt
infittit-c clt une S-,ui Tnt oimsacrC-e a la ýiyite tltz pau\x s ii domlicile.
ii'i).'C4.l... maous- cite s'vcourauC,. 1,880 fult une date fatdle
poJur ces uiiniACUt tuS. !poque
du la4icilne officiel naissait. I)f
hAYO-U W c Wa
olc~cuiWIRuinale- Is hun iilres cIt 11aitresses appar.
tenilnt ai wlvlu-cuiuuiunuati retiiicuse. EN renuerciant les FiliWd& ia 411Ciuitt. pour.n i
ihuuenscs -cixices qu'clles avaient rendus, Ic
le U an.
lWA-u.i ilu-I)D.
11. Paa-au. leur fit -a\xoir 'obliiation diaii- l;aqelle it -e hioux ait de se lIpiver de leur concou-.
MIzsý aiLa dic duiuncr a;-iix Swui
un aluri et leur perniet!;t
d'otixin une 'coie li[,e it ieur loua Ilour Iuuit cents francs p:tan. iiii.- Ilml-eil i dm1 'i i-tazu ImrvoPii.airv. .Ctle solution piuo
Wiry 1wl hura ou-euienust-i'i pa- car la Plroxideiu-u naimnndoni~i
pa-. my
J
iiui- 4ilii S \ W
I;&Qid iPi Air par Mlies Pariuct une Inais&'i
de w'hqwge
""
I1' qut- vci
ax ait IVguo-e Icur OciOc M
Mý. Fi-eplh Palne.L
Lct`tt fniul-Ol PIiit -4tueOdaus le %isle cA riclie doinaine su'
l.-illlvl a
6di
1-louiij Yhiispit dl Partiet. eni Z~olix enir dU do 10-ý SWUi - -'inIytA!i eant dlonue

au~sittM a Iaa villa Parnet Q
aI inet- lif) d14
1 lIo uur
·
IDuret. sujicuieure. oax rirent UyP-,
k>
Iiit:b C *iall- u11 local dui, loua e appel- a lois Manson Losito{Ioat.
clt iiuiiii.llJYC. IiallStoiiiutt enI' lulJIIIUacie. ekcupe aujou 4'hnil(l n, 7O dle :a rue de Const antine.
Que! voi i-iec nrtre ceWtte cWoie et Ia x illa, entre la nuaiw i
Wen bIM- ,
ýia
a, aisin
cWni biult " couinnie
on les appelaii
al2hwy Les vla--e- Wieiklt pauvris axe un mobitier misdrablb
S\illai. au cint!air',. 't1ait polrixue d'un Iiix c
a. it
u
Wuxe auqlnel fu-atA a.-treintez inwalgr- elles. les Scwurs. ne siupi-nia pas pour Wlant icWsdiificutitf
s de la Nie pratique. les fzfigues 0 Jes privonions.
OE' i-u-c dfes J)uianw- pe-iusimlwt(jr(-s - (Gest! peindanit Ie 5130111
h la
I\illa
Painiuel! qui diura quii ze ans. que coiwnuuenia ikru\i'
des Dainv gjoeisionioaities. Mtalie. aujourd'l
ui Tm la " VWaisoi:
Saiat-Lmjis ,. 'idC-e de cette entreprise est due h Scrur DureŽ.
qui pen-a anjsi augrnenter ses re-sources et -oixtenir aes ouu\rc-:. Consuins. les Supe-rieurs approuv-irent cette initiative e!
Ia Situm larbe. Vi-4tatrjce. conseilla de donner asile gratuitement ai qiuequeý linux res. piour que Dieu tic-nit I~ceuxre. Les
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l'leliiers pensionnaire s furent .M.et Mine Feuille et leur fille.
Au bout d un an, S'eur Duret tlait sans ressources. Mais la \aillanto supdrieure Mtait fenune de courage ct de teMe. elle sut
faire face a la mauvaise fortune. Elle loua la piropridte i ua
jardinier de imtier en se r6servant les fleurs et une belle allde
I'orangers pour la maison.
Dieu leur mninagea aussi de secourables bienfaiteurs.
M. Deniautte, Superieur du Seniinaire de Kouba, fournissait Iv
vin nIcessaire a la petite famille. A 1'6poque des xendanges, i!
les invilait A venir faire leur provision de raisins. Les Peres
Trappistes so montraient 6galement largement charitables .:
leur egard.
Mais plus encore que le souci du pain matIriel, la Sceur Duret avait celui de procurer le pain de L'aime ases comtpagnes ,:
a ses dames pensionnaires. Elle fit couvrir une cour qui devini
ainsi une chapelle qu'elle orna de son mieux. Mpr Dusserre, arhlievique d'Alger, vint lui-mieme benir cette clhapelle et prodi-uer ses encouragements ;ux Sucurs. Des lors. un directeur idu
Setiniaire de Kouba vint v dire la sainte messe et v exercer
les autres fonctions du ministere sacerdotal.
Avec les economies que, par un vrai tour de force. Soeur
Duret reussit i faire en dix ans, elle concut le projet d'inslal!er son ecole libre au centre de la iille. diun; un lieu plu< conmode et plus proche de I'tglise. Elle s'adressa i,M. Narbonane
pJre qui lui vendit pour un boiu prix une maison sise au n" .13
lie la rue de Constantine. Les classes v furent installees ct c'est
!a qu-elles sont encore aujourd'hui. Mais it cetteipoque c'etaient
'es So urs elles-miemes qui faisaient ia classe. En 1893, la totalit4 de la sommne due a MI. Narbonne etait payee.
Sur ces enlrefaites. Mile Louise Parnet vint a mourir. It
:allut songer ih 'a\enir car. A In mort de sa soeur. le domaine
de Parnet devait revenir h la commune d'Hussein-Dey. Que deviendrait alors 'oeuvre des Dames pensionnaires ?
Crdation de la

a Maison Saint-Louis ,.-

Soeur Duret pensa
une maison specialemient pour elles ct.
:nalgr6 son age avancd - soixante-neuf ans - elle entrepril
Ie nmettre son projet a ex6cution.
Avec un emprunt qu'elle fit a' CrPdit Foncier, elle acheta
it M1.Narbonne un premier lot de terrain de trois nlille metres
*-arres contigu a la maison d'cole. De nombreux bienfaiteur;
-e manifestkrent et lui apporterent leur aide.
Le 16 juillet 1893. le premier coup de pioche 6tait donn6.
en la fete de Notre-Dame du Mont-Carmet. MI.Favier, curd
d'Hussein-Dey, b6nit la premiere pierre. On vit alors Soeur Duret diployer une activit6 d6bordante, s'occupant elle-nmme de
trouver les matiriaux, payant les ouvriers et les encourageant.
-urveillant les travaux. On disait d'elle : , Elle a la tete d'un
miinistre. ,
Bien que le domaine devint la propri6t6 de la commun.'
,I'Hussein-Dey, du fait du deces de la seconde des demoiselles
Parnet qui survint au cours de l'annee 1893, les Filles de la
Charite et leurs pensionnaires purent y rester jusqu'a I'achevement de la batisse en construction. Celle-ci fut terminde en
mars 1894, et, en m6moire de Mile Louise Parnet, elle fut appeiee c Maison Saint-Louis n. Les dames pensionnaires y furent
inslallhes et furent bientot au nombre de trente-cinq, chiffre
actuel. De nouvelles acquisitions de terrain amenrent la cons.:ussit6t A construire
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litution du donaine actuel de !a ,, Muison Saint-Louis ,i qu
comporte un beau jardin avec des arbres.
GrAce au don important que lit en quittant la maison en
1896, une dame Oensionnaire, Mine Le Breton, une gracieu-e
chapelle put ,tre bAtie. C'est celle que I'on peut voir encore
aujourd'hui entre la maisouu des S'ours et celle des Dames. en
communication par une pascteelle exterieure. Soeur Duret aciheta une grande statue de l'lmmaculde qu'elle fit placer daus Ie
jardin, afin qu'elle fft gardienne de la maison.
En 1906. Dieu rappela a lui Sceur Duret qui avait eu hl
consolation de oir ranir r et piro-ptrer ss (eu\res. Elle ftai;
ingl-deux ans. dont ving-l-leu" annees passees i:
aige de quatie-l
Hussein-Dey.
it. outre !"ueuvre des Dares.
A sa mort, la mainsni comprenir
une 6cole maternelle. quatre classes et un ouvroir externe de
jeunes filles. L'Association des Enfants de Marie 6tait floriZsaute et une Sceur visitait les pauvres h domicile. Tout alllai
pour le mieux -ous la sage direction de la S~vur Laurtnt qui
fut plus tair Visitatrice de la pro\ince.
Une violente hourrasque de persecution religieuse arreta,
soudain ce bel esour. En 1910. la Superieure reiut de la Prefecture d'Alger. I'ordre de fermer les classes et de renvoyer lemiais l'oeuvr;
dames. Le premier de ces ordre.' dut 6tre excutl
!tie
:uv'(..
des Dames ,iut
En 1921. la Sceur Boutin, alors Sup6rieure, ouvrit une ecol;
libre dans l'ancien local des cla-ses fermunes depuis 1910. Celiecole fonctionne aujourdl'hui avec deux institutrices chretienne-.
mais elle n'a pas retrou\
Ina prosperitQ d'autrefois. A cette ecole,
ont 6t6 ajoutts les patronagec
et les cal(chisites des filles.
La Pouponniere. En 1939, au dibut de la guerre.
M. Soulid, cur6 d'Hussein-Dey, eut l'idoe e crder une a pouponniiire , en faveur des petits enfanls des soldats mobilises. Ii v
appela les Filles de la Charitd. Cette ceuvre, eminemment sociale, recueillit aussitut les plus vives et les plus efficaces sympathies.
Apres avoir caiimp dans le? jardins du prcsbytre, celte
pouponniere est devenu un magnitique blinment construit danis
le jardin de la a Maison Saint-Louis 1. 1 compte a l'heure actuelle plus de cent quatre-vingts enfants de quinze jours A iix
ans. On y applique les methodes d'instruction et d'dducation
les plus modernes et c'est certainement te bAtiment le plu~
beau du genre en Afrique du Nord et 'un des premiers de
France. 11 est dirig6 par une -quipe de Fille? de la Charitý secondees par un persinIinel cioisi de jardini6res d'enfants et
d'educatrices.
Tel est ie hilan de I'activit6 d6bordante des Filles de la
Charite depuis leur arrivee a Hussein-Dey. Dimanche, les religieuses de Saint-Vincent de Paul feterout ce centenaire, non
pas par des manifestations publiques, mais en union avec Dieu
qu'elles honoreront encore plus ce jour-la. De nombreux hussein-deens ne manqueront pas de prier a\ee elles, en signe de
reconnaissance pour tous leurs bienfaits.
D.-J. PEREZ.
Deipeche quotidienne d'Alger, jeudi 8 fdvrier 1951.)
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AU JOUR LE JOUR
(1951)
V
S"1
jancier 19'51. - La premiire grand'mes.e de l'an nouveau
et du second versant du xx" sikcle est celdbree, A la Maison-Mere,
par M. Vanstenkiste, sous-directeur du sdminaire interne et tout
ensemble professeur d'Ecriture sainte. (ette priire nous met
dans le climat traditionnel du premier jour de I'an. Les vweux,
la circulaire font aussi partie des rites traditionnels de cette
aurore de 'an neuf. Sectionnd en plusieurs seances de lecture,
lors de la Confdrence hlebdomadaire du vendredi, le tour d'horizon auquel nous invitent les pages du T.H. Pere, nous met en
presence des ývenements de l'an dernier. Coumme cet aperVu est
sous la main d'un chacun, ii est deplacA- et inutile de le reprendre
ici : ii est aise de reprendre A xolont6 ce voyage circulaire qui,
coinne toujours, imile joies et deuils.
7 junrier. - En cette solennit dontinicale de l'Epiphanie,
M Desmet cdlibre la grand'messe. Notre venere jubilaire (voir
plus haut, p. 35-36,, offre a Dieu. au nomr de toute la famille.
priere et gratitude. ces eternels prdsents des Ames reconnaissantes.
16 jancier. - Mgr Sevat, vicaire apostolique de Fort-Dauphin, acheve les quelques mois de son repos et sdjour en France :
il reprend la route de la Grande lie, apportant avec !ui le trdsor de trois jeunes qui, cette annee, vout renforcer et un tout
petit peu augmenter I'equipe missionnaire de la-bas : prdparant
de la sorte le didoublement du vaste Vicariat (cent soixante-cinq
mille cinq cent vingts kilonotres carres), donl on parle depuis
nombre d'ann6es. M. Andre Jourdan, un v6tiran. est aussi du
voyage. Aujourd'hui. A Marseille, nos cinq confreres (Elie Dupont, Albert Chagot, Pierre Willemet), prennent place A bord du
Compi&gne, ample et agrdable vaissean des Aessageries Maritimes
Oncques ne sors du Compicgnee
Qu'avec plaisir Ltu n' revi4ene .
Voyage et itineraire bien connus : apris Djibouti, voici le
cap Gardafui, et la recente 6pave du Dobra qui sombra en juillet
1950 ; puis, c'est Majunga, et 1'excellent accueil de Mgr Batiot,
r'ile aux parfum, .
vicaire apostolique spiritain ; voici Nossv-BE,
aux essences d'ylang-ylang, la terre aux oranges ameres. Ces riches cultures qui font le bonheur et la fortune de neaunoup.
ont ted encouragees par un saint et savant missionnaire, le Pere
lanmbaud qui, de nombreuses annees, se pencha sur les ddshdritds
de la vie, sur les lepreux, et fut la providence de cette contr6e ;
il devait mourir, en novembre 1949, a 1'ile Maurice. Les PNres Capucins poursuivent le travail de pdndtration et d'apostolat daus
ce pays enchanteur. Escale A Diego-Suarez, en son immense rade :
accueil cordial de Mgr Wolf, vicaire apostolique. Puis, la navigation longe la c6te est de Madagascar sur quelque treize cents
kilombtres. A Tamatave, le Compidgne pique sur la PRunion et
M\aurice. Arrivds le 12 fdvrier a seize heures, nos confreres se
Iransferent A bord du Taurus qui, arrive le 13 sur les huit heures.
A six heures du matin, le 15, c'est I'arriv6e en rade de Fort-Dauphin, en vue du Christ, brig6 par M. Canitrot, en 1923. Hdlas !
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les desastres d'un recent cyclone att6nuaient ou nuaniaicit la
joid de se trouser arrivas. Mais la vie, la vie miissionnaire surtout. n'est-elle pas un inlassable effort, un acte de coturage ?
Quelle leoion !
25 jaurcicr. - Le seriuon d& Follecille en 1617, la Mission
sous la tente en 1951 Comme nous le rappelle annuelleenent le
souvenir de 1617. les Missions demeurent la fin principale des
enfants de saint Vincent, bien que la direction des seininnaires
ne lui douie pas etre sacrifiCe. 11 faut accomplir l'une et I'autre :
ces deux ou\vres s'dpaulent mutuellenient.
Les .Missions, chez nous, couniue toute chose ici-bas, e•oluent. toul en restant dans !a ligne vincentienne de leur esprit.
Elles duicejt dune changer extcrieurement d'aspect, car elles oat
i chlercher intelligentmiient le \dritable bien des Aines. Les Missions des lurs. ne sunt pas les iliiies, ni identiques, au Pv'rt'lgal,
en Italie, en Irlande et aiileurs; dans un pays domna, et i ur
ieur neilleure effiiacita,
elles doi\ent pourtant coinenir it la parui:se. a sa teniplrature.
Parn:i ces ircenles miodalitls, la formule Mission sous la
týflte. dies forains du bmo Dicu, est une reussite, un essai special
adaipt it une situation complexe qu'il n'est permis de juger et
d'aippr--cier qu'a ct-ux qui sa\ent, qui voient et qui peuvent doininer de haut des situaLions exceptionnelles. Grands dieux, pas de
comniparai-o..
pas de o-es juýemients simplistes, dont les donniite
ne nouu-s s.ilt Ilas connlues...
C'est le sens des uertinentes remarques de M. Rene Philliatraul. qui evoqueitt ies missions dans nos cainpagnes d'autref.is-. a -a suite de Mon•si'ur Vincent, et des dquipes de jadis.
ci•s oiservations nous aident "h comprendre la conftrence
fa:ailibre. en style direct, tres personnel) et suggestives a souhait. adressee a Paris aux Dames de la tiharit, au cours d'une
de leurs rfuniions, rue de S6vres.
S'tchiappait pour quelques heures de son labeur aposhlique. M. Edouard Iocher (un des artisans des Missions sous la
tente est venu exposer a ces charitables dames de la grand'
xille. I'apostolat \incentlen exerce aux portes de la ville, dans
la jaunlieue. Vivant et familier, en style et en souvenirs qui ne
doivent effaroucher personne, ce temoignage a sa place to lte
mnarquee dans les Annales.
II tdinoiane d'un effort dans la comprdhension et I'ad;iptation de l'ainour de certaines Aimes de notre temps.
Au cours de cette annie 1951, M. I'abbh Galopin, cur6 de
Pont-A-Vendin 1'as-de-Calais), a pu voir ces artisans A l'oeu re
chez lui. Apris experience, ii temoigne fibrement et forten. nt
'8 o:tclre 1951' : Je connaissais tes Forains du bon Dieu ,iui
prlchtent des missions sous la tente et qui sillonnent la banli uee
de Paris.depuis lquatre ans. UIs viennent de donner dans ma .,aroisse, cssentiellerwent ouvridre, une mission du 9 a. 30 sept;,abre dernier. J'ai cu et j'ai cvcu cette mission assez origina-'..
Les Forains du bon Dieu, che: moi comme ailleurs, n'ont pI'chde que Ev:angile, avec toutes ses exigences, pour tous ',s
chriticns. Je vous prie de croire que la Religion du Chr 't,
telle quclle a dtd prechec par ces missionnaires, est loin d';'re
une religion a bon marchi... Pour moi qui ai vu, je puis perter un tdmoignage authentique et vrai : les Forains du b.n
Dieu ne sont pas des missionnaires de l'Eglise en marche a:riere, mais bien plutdt des prdcurseurs de I'Eglise en marci,
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a\auit. Chez moi s'est rdalisde la parole du Christ : pauperes
evangelizantur. J'en suis tres heureux. Les rdsultats suicent... ,
Le temoignage porte...
II faut noter et souligner que la Mission sous la tcnte,
rmnine pour ses artisans, demeure une exception : elle s'mipose
Jeulement dans un cadre donn6, quand FI'glise est spkcialenient
insuffisaitte ou trop lointaine ; cela arrive i la p:riplirie de
quelques cit6s tentaculaires : et ce ministkre reclame, pour reussir. vocation et tempnrament adaptes. Ne jugeons pas sur des
mots ou des attitudes, separds de leur contexte : estinons et
admirons les vrais missionnaires et, a cette occasion, prions
pour cux, pour leurs epuisants travaux.
LES

MISSIONS

DANS

LES

CAMPAGNES...

AUTIEFOIS

Aut temps oiL saint Vincent de Paul cuncut l'CEucre des
Missions, les villes diaient abondanmment pourvues de pretresr.
On y re.nontraita cteddes membres du cleryd seculicr des rclide tous les ordres...
gicu.r
Mais qui prenait le coche et s'en allait hors des murs troutait tin chanuement dans les campaynes ; Id contiactnaitla grande
misere des prtrcs, plus rares, ou des clochers abandonnes ;
quelle tentation pour Monsieur Vincent d'envoyer ses premiers
coimpaygnons dans ces champs desolds ! II y ceda et d tel point
que dans les commencements il ne voulut point d'autre entreprise pour son nouvel Institut.
La ilupart du temps on commcnrait par un gros travail de
ddfricrluye, mtais c'ctait arce une tactique ferme et precise que
l'on entrait dans ces broussailles.
Quelqucs jours avant I'oucerture des exercices un missionnaire allait au lieu prcdru. En son sac il portait les lettres signees
de 1'dtdque, les presentait au cure et demandait son consentement.
S'il acceptait, le meme pretre ou un autre venait dans la
paroisse un jour de fte ou un dimanche ; on le :oyait gravir
:cs marches de la chair", Ic matin et le soir ; que disail-il ? La
f/rande nouvelle, celle qui intdresse toujours Clhomme. qu'il soil
iaysan de la plus ruslique contrte ou citadin de la ville la plus
potictee, lorsquW'ou laui annonce sans fable el sans arrangements,
mais tout droitement et dans sa puretd iternelle, telle que
et que Jdsus-Christ la prdche... Or, juslement,
tattend
I'homine
,'es nouccaux' missionnaires araient pour consigne d'y aller tout
hIonnement et simplement. a la vieille maniere qui fut "cHle de
Paul, celle des rrais apotres, celle du premier et de l'unique
Maitre, its n'allaicnt done pas chercher midi Id oit i n'cst pas
*t. tyant a saucer des iaes, iUs leur parlaient d'abord de lear
salut, e'est la bonne charpcnte en dehors de quoi Monsieur Vinrcut estimait que tout le reste est fioriture, vite oublide, cite
prissce. Aussi, des ce premier soir, le missionnaire jouait-il parfnitement son rdle. Ceux qui I'dcoutaient, d&s l'abord, savaient
toute la grdce de la Mission, et qu'ils ont une dme, et que c'est
1' l'unique affaire. et qu'il faudrait sans doute songer d y mettre bon ordre. Aprds quoi on se separait,en souhaitant et en se
Promettant un prochain au recoir. Ce qui ne tardait pas.
Un beau matin, au bruit de ses sonnailles qui faisaicnt enroler les moineaux du chemin et accourir les commores sur le
pas des portes, au cahot de ses roues portant boue ou poussidre
de tant de pays dvangqlises, la charrette des Missionnaires faisait son entrde dans le village. Les paysans travaillant d leurs
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tterres I'raiet't d•'jit cue passer ; les canants la suicailrtl e
!amtbadant. de telle sorte que la cloche qui suinerait tout i
I'hcure Ic defbut de la Mission n'aurailpresque plus riea 4 juire:
tout te Umoiulc .•a•tli djpa que In Mission allait commencer.
Vous allbz mt ducmauder ce qu'il y a•ait sur rcttie charrelic...
Si r'ous ,outlc': s'coir, oi ddu moins Ic deviner un piu. rous
oir I'arricle des a Missionnaires sous la
n'accz qu'd aller
its s'appellent ruzF'orttin du Bon Dicu ,. cormumi
lentte ,. cls I,
minetýms, lora'•ue I'tquipte di Loos (Nord;. ddbarqua i SL•iau,
At-.
bercilliers. .Saint-Detis. Ylulakoff, L'llay-les-Roses, La CourrnUc,'. duns la ,baniiuc tmrisirnne. Alle: cous placer a cc coin
dlr rut. sutr rc terrain rcvayu oni its vout atmnlocer e leur tour
I'ETauyil,'. j rous promurn.s un bcau spectacle, ct pas bamtal, et
luipour b'auut-oup it dti f'lre Ic prem,icr scrtaon... 'ous ourrirce
dI' gratdls yY'ux.
Mais derr-r
Ivrul i'ut pitllorcsque, sachez que c'cst Ia ,tuime
tradition qui demrtcure...
Le c•aiion a rctiplacvt la cha'rrette ar
.sonutailles retentis.~antcs ; la tinte, qui jlai pfeowIer it cllec d'un cirque, se dr.esse a
la place de l:ylisc decl',num
uujourd'hui trp petite it cau-s du
noinler des habitants ; dcs cloches el de.s cantiques sounnent
ldaus (Is hault-jarlm'urs ; el pourtant, toutr cette moderniti recuurrc toujours ia ini'mne (i~n' ; 'cesttloujours le m;ril
messgc,
utr
tuujours la mn,'re eloquence simple, directe, prenante, boulecersante, et tel ca'inl que doit i'tre t'Erawjile aprns Ptre pa,-ss
par I'inr de Monsieur Vincent.
Judis. atu xvil si•clrI, la coilure des missionnaires ritit
tie Paris el .s'cMu llait crs la prorince ; aujourd'hui, eile a viimptlenteit renrerse la dirertion. Son point de depart est dans le
.ord d'e la France. Quatud cile approche des portes de la capitale. ell. a tracerse la l'icardie et 'Arlois. clle arrive de plus
loin. 'e matin. elle a qnillt Loos, prd's de Lille, ent F'landr,. et
la mmaison qui l'abritaitpendant qu'clle utail agt repos, aura bienti;t (c't ans.
Vicille mnaison nu cr•er tIrs lairge. ouccrte depuis 1857;
toutes les procinces du Nord. ciomminmnt son cwur s'est-il encore
plus dilate, commnent a-t-elle reygrd; par-dessus les collines
d'Artois et crll/s de Picardie, par-dessus Loute la foret de 'ealis, pour aperccioir tout ld-bas les hautcs maisons ct les terrains ragues, pour entendre aussi l'appel cers Dieu qui nmontait de toutes ces banlieues surpeuplecs .?
Ccest la lmagnifiqu" histoire que ca caus raconter I'un des
seize missionnaires de citteCquipc.
Entre plusirurs risitels ei des malades ou a des i durs ,.ct
le sermon de ce soir qu'il prepare,prds de la fameuse tente bie
installerI sur son terrain vcaue, ct qui frissonne dýj& au bon 'ent
de I'esptranc',. le sourire aur lecres ct 1'entrain au cwur, il commnnc, pour vous son recit.
Ecoutiz l'histoire de la Mission sous 'a tente.

I. -

Comment on y a pens4 ?

Je suis arried a Loos en 1938. 11 y arait ld, comnme Suie~ricur. le Pere BDviere,
vrai enfant de saint Vincent, 4ui ar:ait
:t; uitis.ionnaire en Amerique du Sud. Un jour, comme je rcntrais de Mission, it me dit :
- Alors. vous etes content ?
Oui... Mais j'ai pensed
une chose... J'ai deu s~urs. !qui
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soul Filles de la Charitl dans la banlieue parisicnne, et je mic
demande pourquoi Ies Lazaristes ne sont pas dans rctte banlicue de Paris ?
M. Bcvibre me rdpondit avec un soupir :
- J'aurais bien voulu prendre cette (Eucrc, mais je ne
puis etre partout, et maintenant, je suis trop tig pour prendre
iette Mission.
Quclque temps apre's, Ic Pire Bciibrc rcndait sa bele dine
i Dieu, le 6 juin 1946, ii avail soixante-dix ans.
cins 4 Paris passer
Au mois d'aofit de la tmeme annee, je
trois semaines de rcpos a Chktillon et a lt'ay-les-Ioses, A cOtvde notre maison de L'Hay-les-Roscs, ii y a , La Source n, habitcr par les Bdendietins. Je me trourais il I 14 aouit lorsque
Ie PNre Bernardet ricet me trourvr ct min dit :
- Mon Pere, ue pourriez-rous pas precher deniuin, 15
aoit ?
Je commence par lui rdpondre :
- Yous exagvdrez, j'ai bcsoin de repos ct je ne suis pas
venu pour precher ; d'aillcurs, M. le Cure est ld...
- Mais, mon l'ire. nous, nous prdthons toute l'anni', clv
changera un peu...
Bref, je finis par accepter, mais je ne parlerai qu'd une
s.cule messe, celle de neuf heures, la principate.
Je parlai done le lendemain a cctte messe de ncuf heures.
fe dois vous dire qu'd L'Hay-les-Roscs, il y a neuf mille habitants sur la paroisse. Je fais done mon sermon et. en sortant
de la chaire, je me rends au confessionnal. Apres les confessions, je sors du confessionnal et je n memets it compter les presences. C'est une habitude chic nous, missionnaires, pour voir
un peu la a temperature , de la paroisse. 11 y avait Ier. en tout
et pour tout, quatrc-vingt-douze personnes. et c'dtait la nmsse
principale d'une paroisse de neuf mille dines.
L'apres-midi, je retourne

a

La Source

ct je me proe.

nimne
dans le petit bois, tout en rIflichissant : " Cette tglise de
I'Hay, me disais-je, contient deu.r cent quarance et quclques
chaises... S'il fallait pricher une Mission dans le pays oil mettrions-nous les gens ? si toutefois its viennent... On pourrait
peut-etre prolonger le porche par des bcdhes, mais ce n'est gudre
pratique. car les gens n'y verront rien, et puis, commcnt se tiendront-ils ? , Et. tout d'un coup, voild que je pense i un cirn'auront pas
que, et je me dis : c Voild cc qu'il faut, Ies ces
peur d'y venir, et on pourrait Ie faire aussi yrand qu'nn voudrait...

L'idde Etait nee.

Je remonte au dispensaire roir ma swrur. Swur Anglle, et
je lui raconte l'affaire. Elle commenra par rire, bien sur, me
demandant deja combien j'aurais de trapezes... Puis, mais alors.
rette fois, sans rire : , Mais dis dour ee n'est pas si bete que
vn, les gens viendront tous lt-dedans, it ne faut pas lucher ca. *,
Ces quelques semaines de repos passdes, je retourne i Loos
ct je rais voir le Pere Rousset. Ic successeur de M. Btridre,
notre nouveau et actuel Supdrieur, et je lui inonce l'affaire. II
me regarde et me dit :
- Oui... Oui... Ah. ! ca, Prre Rocher, ne dlchcz pas ca, c'est
1fne trouvaille.
Je vois ensuite le PAre Vincent. lui raconte cgalement l'affaire, et le voild aussi emballd. Mais,

djdij

motus

trois 6 connaitre I'affaire, c'est suffisant.

"...

nous sommes

--

I5o
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Septembre 1946. on repart en mission, comme de coului'e
t'clte idde nous pr:occupait,it fallait troucer des bdches d lowur.
De mission nn mission, nous cherchons, et voici qu'en mai 19i7.
nous sonumes a Lumbres. La mission ne marchait pas mal ar,
Ic Pere Porte et, duns le courant de la deuxieme semaine, je w•,
proimenais acec le petit vicaire qui me dit soudain :
- ('a marche, mais ca nm'tonne que vous n'ayez pas encwor
trouue quclque chose pour tous ces gens qui ne viendront pras
parce qu'ils ount peur de venir dans une 6ylise.
Je rcsscutis un choc, le rejardai et lut dis : Allons iar'gli..
Je I'cntrainai, et li, je lui dis :
Vous tics un homif e ?
It mri regarda, unipcu interloqu :
OutiL..
\'ous poucez garder an secret ?
Oui.
Eh bien. voila, tout a Cheure vous ace: touch une atfaire qui we tient an cewur, vous etes le premier d qui je 'n
di:;...
Je lii rxpjose mon plan. II me rdpond
- Je suis cepremier ? Et vous cherchez cette affaire depuis septembre ?
II tomba alors a genoux pendant une minute, puis reprit
Mon Pere, j'avais la fot. mais maintcnant je vois... C'cst
formidable. je suis le premier 4 savoir l'affaire... Eh bien ! it y a
un cirque ici. plie, il a tout juste servi quatre fois. Ce cirqu",
peut contInii huit cents personnes. Le propridtaire est soci,lisle, c:'est M. Banelle, peut-etre pourrait-il vous le louer.
Eh bien ! vous lui en parlcrez quand nous serous parli.s.
II. Premibre expdrience
Quiiaz jours plus tard, je passe par Lumbres et je rois
M. Banelle. 11 me parle de sa tente qui reprcsente un gros -"pital... Enfin. ii est d'accord pour cinquante mille francs de location pour trois semaines. Nous 6tions aux environs du 20 juillet 1917.
Le 29 juillet, avec le Pere Rousset, je vais voir le Cardinal
Lidnart. II n'a pas r'fldrhi longtcmps :
Mon PIre, mais c'est tres bien... J'irai cous voir... l'
rous bdnis des deux matus.
Le Cardinal naus bUnit, mon Sup rieur et moi, et, le 30. j,'
,ais ioir M. le Curd de Lcsenncs, qui accepte de se preter a I'cj',,ritcn'caver sa paroisse, pour la premiere Mission sous i,
tente.
.... On commence les travaux Ic 11 aoitt 1:47. M. Banelle vien~.
arei•tot8 son mat"riel. Je me trouvais la arccle Pere Vincen!.
Je dis a M. BtnellE :
Pendant que vous montez la tente, on va faire les visitef.
Car'. dans nos missions traditionnelles.nous faisons les r,sites de tous les habitants. Je dis done au Pire Vincent :
- Rcste: lI cr matin, regardez bien comment ils vont nmotter' en ,.tmoi. je resterai cet apres-midi.
C'st a
nsi
que nous avons pu voir le montage. Deux hom
,mcs Cinrent se proposer ensuitc pour monter une chaire. Deur
r•lftricirns nous installerent la lumiere.
Le' .2 'iplenmbre,comMienitCrIct les exercices de la Mission.
Lb mrtin. 6 la meisse. nous comptons les presences, car ordtinwirt'nt,t'l. naoLu.s ,Omtplinns. pour le premier soir. sur la nmoiti:
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des presences aux messes. Le matin, ii y avait trois cent quatrevingt-une personnes, et nous comptions done sur une moyenne
de cent soizante-dix personnes pour l'ouverture, le soir. Or.
pour cc premier essai, nous avons commened avec trois cent
vingt personnes. Le 11 septembre, ii y en avait six cents. Le
Cardinal vin tet nous dit :
- Mon Pere, je connais Lesennes, je suis venu A la Mission
de 1938, ii y a exactement le double de personnes... Ne l4chez
pas l'affaire.
- Mais, Eminence, ii fant que nous achetions une tcntc...
Et-oi trouver t'argent ?
Les rdsultats de cette premiere Mission furent asses concluants : acant la Mission, trois cent quarante personnes faisaient leurs Paques et nous avions six cent vingt communions.
Nous quittons la paroisse avec sept cent trente prdsences a la
messe, au lieu de deux cent quatre-vingt-une.
Evidemment, les communistes de Vendroit ont rdagi, ils ont
lance une charge a coup de tuiles sur les toiles. Finalement, certains sont venus t la Mission, et quatre d'entre eux se sont enyayes dans les ranas de I'Action Catholique.
III. - Vers la baulieue. Realisations
La Mission terminde, je vais voir le P&re Rousset et lui
dis :
- II faut lancer l'affaire, il faut aller a Paris voir ccs Messieurs.

Le Pere Rousset va a Paris.II revient acec toutes les autorisations.Mais ce sont les fonds qui manquent.
- Paris accepte, me dit-il, c'est tout cc qu'il nous faut.
On rdunit l'equipe : les Pdres Vincent, Porte et Julien. Nous
ferons done la banlieue de Paris. Le perc Vincent cherche le
materiel, le Pere Julien sera l'dconome, et moi, je cherche la
clientele.
Je me trouve i Paris pour No6t 1947, et je vais dans la
bhalicue Nord, d Stains, oh it y a une maison de Filles de la
Charitd, dont je connais la Superieure, la Mere Tibessart, qui
ime dit :
- Ce nest pas difficile, 31. le Cure ra accepter votrec Mission.
- Bon ! c'est citendu, nous arriverons le 31 mai.
- Monsieur le Cure, I'abbE Colombier, me dit :
- Vous faites des visites ?
-

Oui.

-

Ici, c'est impossible.

-

C'est ce que nous verrons.

1 nous fallail cinq cent trente mille Irams, je rais troucer
rune mni;on amie qui me prdte devx cent mille francs sans intdrat. Je suiy revntt de Paris d Lille la main sur le portefeuille.
ie n'avais jawais eu autant d'argent sur mtoi.
J'arrived Loos et je dis au Pere Vinceit :
Voild !
- Bon ! c'est ce qui manque pour l'instant.
Et it va chez M. Boon, le fabricant.
Nous arrivons d Stains le 3t mai. Un industriel du Nord nous
,*otorise. Nous avons une tente de quinze cents places.
M. le Cur6 nous dit :
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- Ici. mon' Pere, it ne faut pas faire de visites, cous n';tes
plus duns le Nord.
-

Et pourquoi ?
D'ubord parce que les yens ne sont pas l•, its sout au

trarail, ou bin, s'ils sont li,certains rous mettront delors.

- Nous irons.
11 faut rous dire qu'ei Stains, it y a diz-huit mille habitants. dont douzi milie sur la puroisse, oit nous sonlmes. M. Ic

Curd nous douner an plan que nous partayeons en qualre, el le
c(e;
'tapris une prii)re 4 la chtapelle des S'urs.
lendemiain latin.
Ir.luelles anus luyions. nous prenons chacua notre direction.
Je commnence ma tournee. La premiere maison que j'aia
risiter est un cafd, et il est neuf heures et quart. J'entre virec
iles Proglraima.'s :
- Bonjour, Messieurs, (-a va ?
Nlui...
C'*tait pllutt un grotne'mnent qu'une reponse.
-- ("est onus I1:patrion ? Ce n'.st pas grace, je ciens it .
nuns somunies qualrr missionnaires. nous allons monter
Lill,.
c'est nous... Au revoir.
ant, Icnat, an rirque ; les faurr'c.
Je distribue quelqucs progrtammes ct, parlout oil je passe,

c'est Ie mdme refrain.
lietour i)midi. On nous ucait dit i , Ah ! mon Piere, rous .
On se comple :
allez dtre blesses... On ea cous faire du mat...
un, deux, trois, quatre... il ne manque personne.
Nous arrimons chez les Seurs :
--- Tout le monde est li. pas de blessures', on nie nous a rien
fail, ct mdme on n'a pus dit si mal recus que fa.
En yiendral, les refus

ditaient

plutdt polis, quclques per.-vn-

nes nous disaient : < ('a ne m'intdresse pas... ,,et c'est tout. Ia
moyennle fut de neuf ,ent quatrc-vingts visites pour chacun
d'enlre nous.
Jlontage de la tente Ic jeudi. Cc jour-li, les gosses n'ont IOS
de classe, its ciennent, its regardent et, le soir, its ront tout rnconter chez cux : , Tu sais, papa, les Cures, its out nmonild utn
cirque... ' Je ne peux dcidemment pas tout raconter en detail.
Premier travail, montaye des adts de dix mmtres de long, en
acier. Le premiier nous donne du meal ; mais, pour le deuxtrine,
on avait dtja un peu de technique. Le premier iiit monld arec
deux filins, can coulant retendre un filin pour le mettre un peu
plus droit. ,oilt le I mt qui tombe... enfin, it est mnont, puis
I'autre. puis la tente... Tout est fini le 5 juin au soir.
Le 6 juin. ounerture de la Mission. Nous nous habillins
pour' cedlbrer la messe, dans la sacristie de tl'glise qui, picar
douzc mille dines, conticnt d peine cinq cents places, en se tass'ant. Le Pere Vincent s'approche de moi et ime dit :
- C'est le 6 juin. aujourd'hui.
II y avait dear ans, jour pour jour. que Ic PI're Bevi, re
etait mort. II avait tant souhaitd cette a'urre... Coincidence, Providcnre... Deux ans apres, nous ourrions la premidre Mission
en hanlicue.
Onicerture de nla ente d huit heures rt demic, le soir. Soous
aar'ons le piek-up, carillons... Ca s'entend i quatre kilonLmtr-:s.
.\ous n'avions pas serrd ies bancs, pour le premier soir, it y a,:td
environ cinq ou six cents places assises. C'est erPere Julien qfti
decait donner le premier sermon.
A huit heures cinyt-cinq, il y avail Id cingt-deux dames, ,'
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encore, elles cenaient toutes de che: les Sweurs. Le Pre Julien
nme dit :
Uroyez-cous que je cais prdcher li-derant ?
Le Pere Vincent inonte e'n chaire :
Iv
prier en attendant que tout le monde
- Mces frbres, on
arri ce.
On conumtence une prcmiere dizaine de chapclcl, qucluc'
personnes arrircnt... une deunieme dizaiune de chapvlet el, it Ia
caitiron sT. cents perfin de cette ditu•siecme dizaine, it y aail
sonines sous la tntrl'. Le deurihin' soir, ity en tnait huit cellts.
Ic troisiemnc douze cents, le rendredi dix--huits cents, doul plus
de trois cents dehors.
ie 15 juin. Ie ýarditna Suhatrd vint, on me dit :
- 11 faut avertir la police, on ra Ic luer...
Le Cardinwl est venu, rectlu de ses plus be'naux oralncLclyv, t
on ine l'a pas Lt~i. II y rcait, ce soir-Id, deux uille deux cents
persounas, dont sept t huit cents en dehors ir la t,'ntc.
Cette soiree fut craiment pour nous une experience, je no
poufrais plus parler, on se serait dit en pleine chretienlc. Dan,'
maisoan i ptro.rtimit . l'unnf•Ce prccedente, Le Cardinal deili
unc
nous, il est enl
Pour
lt
vtenn en noir. ct Ics yeus acaient dit :
noir ,. Averti par ccitt refle.rion, it renait 4 Stains, dans son
plus beau.
J'ai fait Ic scrtlon d'usage, puts, a son tour, it monta en
ch'ure et fut 6coutl avcc respect. Pourlant, puisqu'il n'y acail
que einq cents chreticns o Stains, ii faut croire que mille sept
ceits dcaient venus pour leltuer ! I! ne poucait plus sortir ni
frouer sa voiture. En partant, it dit an pire Vincent :

-

Comment s'appellent eIs P&res ? II faut rester dans la

baulicue.
s'est termiinde aoee pendant la derniere seLa Missiot.
maine, deu. mille cinq cents d trois mille personnes. Le matin.

il y avail quatre cents personnes a la messe et trois cents com-

munions les trois derniers jours
Le soir, les yens prenaican les chaises 4il''glise, les apporiaient sous la tente et les ramenaient ensuite 4 I'gylise, pour la
messe du matin.
Quelques faits interessants :
Une dame vient voir Ie P're Porte pour son mariage. On va
nau confessionnal, le PIre interroey...
Bien, PIre, on n'est pas nariCs iaViglise.
Et rotre mari..
II cst lt... Eh ! Jules... ciens ici...
Et les voilit tous deux dans le confessionnal en irain de
s'espliquer, tout simplement Le Pere Porte les enmmene a la

Sacristle, et li,tout s'arrange.
Un mtalin, au confessionnal, e'est mon tour, un Monsieur
me dit :
Mon 'Pre, je ne nie suis pas confesse depais ma premiiere communion...
- Mais vots n'dles pas de tel pays ? de elle ville ?
Si, mon P&re.
-- E bica ! m.oi aussi...
Non Pere. je suis boulecer.e..., quelle roincidence...
je l'ai reynrdW sortir, il a fail as comlmuJe l'ai confesst,
ensuite tous les matins.
nion et a conmunii
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t»r f[crine cient troucer le Pere Porte :
- Mon P'ire. jc voudrais me marier ia I glise, nmas inu
hcuh,., t»ie
ent' riien sevoir.
-- Dit s-lui de vrnir.
11 ticnt. fin ne lui demande pas de se faire baptiser, mi:i.t
tilt moins qu'il rste [fide!c :
- Je rc'u
bien rous marier. mais it faut rester fiddlec
,ilre fenimmt
toute :otre -ie.
- Je r[fi'chiirai.
Deux jfours aprits, it recicut. it prend le PrPre lorte par !e
bras :
- Mon 'Per. (a y est, j'ai riflichi depuis deux jours, r,,
rt'fic.rions i'n,,t plu, je troure que vous avez raison. Moi, je
»t'is coirmunrisle. rous m'ace: laissC libre. Chez nouT, on ne no.us
paric pas comme ra. on nous fait marcher malgr6 nous. Eh
hien ! je r. ,u
tout faire, je reuix rtre bavrlisi.
Pendant quin:e jours, it cst venu au catcchisme, puis it a
,:i,: baptisd ct marid.
A la fin de la Mission. on distribue des souvenirs. Aux hon>mres, on donne un grand crucifix. II y avait deux cent soixantedouze hommnes t la Messe. Tout d'abord, chant du Credo, court
s;lrmiion, puis ils recicnt le Notre-Pere :
-- Pecse; bien tous les mots, parce que ca va rous engayrr.
atllhz-y tous cisemble... plus fort... Et maintenant, vous allez rdaliser ce que vous renez de dire : , Pardonnez-nous comme nous
Itardonuuons a iotre prochain. , Le Christ a dit : « Avant de r-air me coir i I'tautel, reconcilie:-cous avec rotre frdre et apre,.
rous riendre: me voir. , Vous roulez communier, eh bien .
inus allofus tous faire ce que faisaient les premiers chrdticus.
LU Pi're ca rcc:voir le baiser de paix du pretre 4 l'autel, eout
Ir donn'er, et rous alle: tous cous le passer, et ensuite 'ouls
o'"
IIll
niuiter:.

("est ,) ce mome'nt que I'on
' 1,11raO.sscnt tous. et de bon cewlr.

pur
'oit des hommes pleurer. Its

Apres In communion, distribution du crucifix par M. I',
rVuIr q(ui les d(,Ine itux hommes qui eI baisent, le prennent, r't''urnent i (ieur place.
- El ,et)inltcnant, prenez cotre crucifix, regardez-le bten rta
fa'm,
rous r'•";.z, celui-li, ii n'a pas fait de grands discour.
i i,'l pas fail tucr,ls
autres, c'est lui qui s'est fait luer, dai
cet tat. pour norus. Lere: cos crucifix et dites apris moi : c J,
renoncie a Is
m
i.,tchs d'hier et je im'attache d Jesus-Christ poll
ftujours... . Et puis. re crucifi.r, on ne rous le donne pas pov,
(quP roul lI, iettic: dans la poche...
Quand ils .•ot sortis sur la place, a la fin de la messe, uni
hommec u(i -rindaitI'Humanit6 rencontre deux cent soixantcdf,ue hocmms quii tenaient leur crucifix bien haut.
Tn' rn c cs honiums, qui devait rentrer chee: lui d bicyclett,
rirntl iP trourer :
lMo Pa're. eous arez dit qu'il ne fatlait pas mettre I"
'ririfi.r dans sa poche ; mais voild, je dois rentrer en vilo. 'l
"'•.t difficile, de le tenir i la main. J'ai peur de le casser, puisj,' I, mcftre i l'iintidrieurde ma reste ?
lcsultats : deux cent soixante douze hommnes out communid. au lieu de soi.rante-dix. Huit cent cinquante dames et jeuncsI' fillr.V (t I;lcu tde quatre cent vinflt.
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L'aamne suicvate, Mission a l'Avenir, chapelle de secours de
Stains, six mille paroissiens. Chaque jour, on compte de douze
cents a seize cents presences.
Une petite fille de sept ans rentre chez elle et dit a ses pa-

rents :
rester

tion...

Je veux me marier.
Pourquoi ?
Parce que le PIrc, ii a dit comme Ma qu'il ne fallait pas
ensemble sans se marier, it fallait reyulariser sa situa-

Le Cardinal vint d Stains au cours de la deuxieme Mission,
ii y avail ce soir-ld deux mille personnes.
Aux communions : ceit quatre-vingts hommes, au lieu dc
quarante ; trois cent cinquante dames au lieu de cent quatrevingt-dix.
Apres I'Avenir, nous allons ta la Mutualit de Saint-Denis.
Le Cardinal nous avait dit : Je ne manquerai pas d'y aller : ,
HLlas ! il meurt dix jours apres sa visite a Stains.
Dans cette paroisse de la Mutualitd, ii y a huit mille cinq
cents personnes inscrites a la paroisse. Le jour de la Pentecdte,
cent cinquante-deux presences aux messes. Sur environ deux
mille neuf cents visites que nous faisons, nous somnmes rejetds
environ soixante fois ; nuais la encore, on ne nous a pas touches. En moyenne, mille cinq cents personnes sous la tente.
La, nous avons fait un essai. On dit que les Missions, ca n'
hient pas. La tcnte une fois dimontee, on a rduni les yeas.
Iabord les hoimmes, le lendemain, puis le surlendemain, les
femines. Quatre-vingt-douze hommes sont revenus et se sont
engages dans 'Action Catholique. Soixante ont donne leur norm.
Tous les mois, ii y a encore Irente ou trente-cinq hommes qui
se reunissent.
Les femmes, nous en acons cu trois cents. Une centaine au
moins se rdunissent tous les nmois.
Le premier vendredi du mois, depuis la Mission, it la Mutualit6, messe le matin, avec une moyenne de quatre-vinyt-dix
a cent vingis communions.
Ces rtunions et communions durent depuis un an et demi.
Quant aix messes du dimanche, l'assistance a tripld.
Aaril-mai 1950. La Courneuve, Saint-Lucien, huit mille
cinq cents habitants. Visites assez sympathiques. Aux messes
du dimanche, six cent cinquante presences.
A I'ouverture de la Mission, quatre cent quarante ; le lundi.
cinq cent cinquante ; le mardi. six cent quarante ; le mercredi..
troisinme soir, une tcmpdte s'abat sur la rdgion, c'est le 26 avril.
La tente se gonfle ou se courbe sous les rafales, mais tient bon.
Le soir, pluie torrentielle. Nous n'avons pas envie de sonner.
ce serait trop demander a ces gens, et voici qu'on frappe encore
le portail d'entree. Ce sont ces braves gens qui arrivent et qui
reulent rite entrer pour se mcttre a l'abri.
Huit cents personnes sont li,cherchant a dviter les mares
d'cau. Nous n'avions pas encore en le temps de creaser des rigoles autour de l'installation.
Aux deux dernieres semaines, une moyenne de deux mille
personnes chaque soir.
II y eut quelqucs incidents : des pierres lanedes sur la toile
pendant deux ou trois soirs ; un poste de T.S.F.'tout proche qui
criait au miaximum. Mais, en quelques jours, tout cela disparut
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t( cer-tains coupables r'caticnt sous la tente.
A Aube'rcillicrs, mnmcte entheusiasme. Sur douze iille persounnes invittes e domicilFe, nousen e ions de deux miille rinq
cents it trois mille. LU fait suffit pour prouver que vruimncnt
tnous atteifrnuis In tmasse. AlA dlbut de Ia troisiEme semaine, une
petite baraque s'insttaile t I'entrfe de la cour ot nous ctions.

- Qu'est-cc quc ouns cene: faire ici ?
- Monsieur I'tbbi, nous cenons faire notre commercee ;
rois tarez In client'le qui va d'habilude au cindma ct a qui nous
centdons des b.-iloni ) I'fetri•e alors on la suit.
Ci's cVtdcurs ine sant pas rtevenus toute la seuinain,
rens nit pensaictti
,ufre
r
Icurs bonlons.

c~'i Ics

Terinons par trois renarques essentielles :
1" La t"nte permct d'aroir une assistance quatre el cimn
luis plus noub;r'tu.r ju'd l'ylisce. Ainsi, it Stainis. outl'glist peut
''ontenir crinq c•rits pt'rsonines nous en ations deux mille cinq
cents i1 deux miille hair cents ssus la tente. A 1' 1, Arenir ,. an
lieu de trois cent cinquante s la chapelle. mille six cents ?taient
.sous It I 'nte. A la Courueuare. mle;ne proportion.
2" La ttle
a :n autlre acantage. Les introisscs trop fories
poiuir un' srule mission, colmme Aubervilliers. Malakoff, yui

comptfit trcnte-deux mille habitants, sont divisdes en quartiers dti dix i douse muille. On plante la tente au milieu du quartier. xi pos..ible, quartier qui peut ainsi profiter de sa Mission.
A Aulbirrilliers. par exemplc. trois Missions seront doundes cn
trois ans. dnns trois quarticrs de dix mille t douze mille dmes.
3° 11 faut coir ces ycns. curicux d'cbord, surpris parfois
pour ee'rtrins qui croyaient venir e un vroitable cirque, el se
trourent decant des , cures e en surplis... Mais leur dtomnement
ino les , mp',che pas d'enteidre la parole de Dieu et de revenir
le la'demain pour scouter Il message du Christ. Si vous sacid:
cominme c'elt empoiglnant de noir ces gens. tons tendus cers la
,thaire.
Chaque soir. 4 la fin de I'exercice, apres la " Fete du jour ".
il y a salut du Trs Saint Sacrement, comme 4al'glise, car nous
cil.sidrons la tentc comme un , attrait , pour faire venir les
'f',,s. ct uan a tremplin a, pour les ramener e leur dglise paroissicale.
En re moiment, dir-sept missions sont rctenues dans la ban!i,'ra parisicane et dir drans le Nord et le Pas-de-Calais.
Decant ces demnaedes, nous avons d'abord agrandi la tente
dc trois rents places et connmandO une deuxibme tente de deux

1nille dtca( cents places. Cette annde, deux dquipes de quatre

P'cres chaiune s'en iront. aprhs Pdiques au secours de ces paucres ygen, : Malakoff, Aubervillicrs, i'Hay-les-Roses, seront missionnes d'acril 6 juin.

IV. - Et maintenant ?
Un point noir, qui, grdace d Dieu, et Ella gEndrosite des chrdtlirns. diminue prtu u pea, c'est le paiement de tout le matdriel.
Le prix dei la premii're tente est finalement passe de cinq cent
trate millr francs i nacuf cent dix mille francs arec l'aqrandissctmcnt. La deuxribmi,
tente revient i un million quatre cent
qtaire miille francs. Ces prix ne concernent evidemment aue hI,
toiles. A out:cz a cela les mats. filins, cordages, palans, lcectricite. lumiere amplification, ventilation. banes... A ce sujet, nut
ne snlura les soucis et dd marches des Percs Vincent et Julien
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pour trourer ce matlriel en temps voulu. Heureusement, dce
geierositds inappriciables les wut aides, a cominetcer par notr cher collaborateur et ami, Gustace, notre intyanieur-radio.
Pour en finir acec tous ccs paienments. nous avonls pris au
nlumtero de C.P., c'est un pen notre numdnro de loterie. Le coici :
Lille, C.C.P. 1067-89 : M. Edouard Rocher, 2, rue du lazinghicn.
Loos (Nord).
.Merci et assurances de nos prires 4 tous nos bieufailturs.
27 jancier. - A l'lnstitut Catholique de Paris (Institut des
Etudes stciales', M. Francois Stawarski soutient sa these : La
famille chitnoiso face t I'Oceident. Dix-huit ans d'apostolat en
Chine (dont dix ans de guerre). out permis A notre conilTrere d'apprdcier A sa \aleur la pieti 1 fiiiaie chez les Chinois dans leur
co(nception de la \ie. Depuis f'av\nemlent de la I16publique en
1912, dans quelle dvolution I'inlluence de 'Occident entraine-telle la fainille chin)ise ? C'est ii cette question que rcpundeni !ei
quelque 300 pages dactvlographidies du pr6sent uinloire. Elles
attestent de multiples efforts devant ce problilne sociolo~ique.
avec tout e que cela comporte de mises au point et de !alteurs,
c:(uroIInIt1s oen e .jUtlpar cette s;alnce d'apparat. conclusiun de
plusieurs mois de scolaritW el d'etudes. La bibliographic i eli•
seule týioiige d'un cliniat d'dlar.'iissentent et de comprehension.
I.es prof'esseurs qui ont sui\i et ti)lond:- le manuiscrit. trourent
toujours (c'est la r!gie diu .ic:.matiere A objections qui souldans

la note des exereices srolaires et de leur couronnement.
II sutTit de le noter ici, coniune un petit 6v4nenient de ce
jour, digne de confralernelles f6ilicitations.
P f[rrier.- A 'intirierie,. s'eteinit Fr. T'iujodlore Heinry qui.
de\ant les progres ilnuidantas de la maladie. a Ltc; amient
de
Gentilly, hier dans ia jourane. 11 s'y trouail depuis 1919 : son
earactre caline, son dev\ouement carchl' et silenncieux, se trouvent
deja nettceient depeints dans la lettre que, ii y a quelque soixante
alis, le recteur de Dolalain. 1. .lieigtaul. envoyait i M. Louvyck, alors directeur du se,ýtinaire interne i Paris.
c(Domalain, 30 umit 1891. Monsicur le Direrleur.J'ai conduil
e' Renues un jeune hom-me de mia paroisse qui demande e engrer
comme· frre dans votre Conyrydation. Le Pire Glau Ntail absent,
et ii m'derit de icam'dresser (i cous pour faire admettre awon
prolPyd. C'est un tres lion jeune hoitlme, d'un caractdre Itrs dou.
et d'une grande pidtd. II appartient au reste A une excellente
famille. Sa sanit est bonne sans dtrc extraordinaire.II est exempt
du service militaire, faute de taille. II pretend bien ne point
grandir jusqu'd complete exemption. II a, je crois, tout ce yui
peut faire esp6rer une bonne rocation. Ses parents sont cultivateurs et peuvent faire quelques petits sacrifices pour lui... n
N6 le 8 d6cembre 1869 i Domalain, Heinry y fut baptis6
le lendemain et y fit sa premiere communion A dix ans. Eleve
chez les Frires des Ecoles chretiennes, if s'adonna par apreau travail des champs, chez ses parents. Le 3 octobre 1891, it
6tait repu i Paris ; le 16 avril suivant, il prenait 1'habit de frere
coadjuteur. En 1893, envoye A Musinens, ii y emit ses voeux le
20 avril 1894, en prdsence de M. Courtade. En 1896, c'6tait Lyon,
puis Rome, enfin Girgenti en 1908. La guerre de 1914 le ramene
en France, A Paris. Depuis lors, le travail, le silence, la piete
marquerent des journdes pass.es sans histoire dans le rayonnement discret de M. Crapez (voir plus haut, pp. 36-59). Gette
simple constatation suppose et requiert les vertus d'un bon
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firbre : c'est la leon que Fr. Iteinry, apres tant d'autres Iblle.
'iles, nous laisse pour notre plus grand bien.
7 mars. - Le Tres Hlonore PIre passe quelques jours en
Belgique. du 7 au 13 courant. Voici quelques notes recueillies sur
ce dc;placellient.
Accu pagni' de M. Peters. le Tri-s Ilonore PIre quitte Paris
;are du Nord;. par le rapide de quatorze heures. Quatre heures
plus lard. i Bruxelles :gare du Mlidi). de nombreuses cornettes
sout la pour accueillir leurs honorables \isiteurs et tmnoigner
la joie genirale de les savoir en Belgique pour quelques jours.
Peu d'instalts apres. la reception A Lo.uvain etait, conmie ii
convient it des jeuiies, cordiale et enthousiaste. Apres la benediction du Saint-Sacremient, au souper. comlne les instants sont
coiptipls, la lecture habituelie cLde la place aux discours et aux
chants di bienvelnue (angiais, franlais. flainand).
l)'s l le ndemiiain, a Ia Il lsse du Trbs Honore PIire, dans
la chapelle de la rue du Canal, as-sistance et communion de nomnbreuses S;Iurs accourues de la \il'e et des environs : la famille
so r(iunit et s'a semble autour du P're. dans la priere et la confratvrnite vincenticnne.
DT-s huit heures. d&part. Preimier arret at Westerloo, hospice
de \ieillards et iiagnitiques tcoles. Plus de six cents enfants attendent. guirlande imarniiique et ileurs \viantes... qui encadreni
feantree de la lnaiuon oiI les S urs, fiWialement tnmues, sent groupees, tiotes reconnaissantes de la rfaaeur d'une telle visite. la
preiiire dont jouit la maisun. Aprbs un arret dans la salle de
cowuiniuauute. t'est la traversde dans les sal!es des infirnnes pour
une benediction et un rnot du Tris lIonouri Pire. Puis, en route
pour Bac•ln-.\the. mIaisonr r'ecent entl ouverte, deja reuiplie
de nialades et d'intirines, dispcnsaire et creche, orphelins et, orphelines Tout pruche de la une autre maison h Baetlen-sines,
cite ouxrii're conistruite par la Socidtd de la Vieille-Montagnm.
Le Direct(-ur g-riiral \ient -ans reiard saluer le Trb-s Honorve
Pere, lui dire son bonhleur de po'ssder les Filles de la Charite
»t tout ensiembile lui cxprimer sa \ive reconnaissance pour tous
les services reiidus aux ou\riers et i leurs families. C'etait a
rctte hiure !a sortie des ilasses de la matinee. Apres avoir salu6
ies auzustesl \isiteurs et re-'u la hbnildiction du Tres Honore
1 :I.. des ccntainesi
d'enfaints dlisparaissent en un instant c'ar
cihaiue l-.- e c&iifurclih sa bic-vchtte qui porte souvent sur son
.-adre deux on tris i'urs
ou ifr'res. .uie d'un repas et de quelques in-starits de conversation. et
heures depart pour Anr'*r.s : iprr,.iire vi<ite de la soiree (ideux
en la creche de Bethldem :
poupons. rI;ss-s, uorp-jlinat. dispensaire, visite des pauvres mlatIt- l.a s utlr Scrianteo e-st tout heureuse de montrer sa maison
nouvelE-: eint rstaurce c, aiinagee ; apres avoir montd et desOcndllu
hie, des esalie;s, arlente de lon:.s corridors, voici la
breve reunrion en ]a salle de Comrnunaute.
C'lst ea-uite la xisite A la maison lotre-Dame : procure pour
le C
(oin.
L'installation \eoque la cour et 'office des Missions
a la Maiso,-Mi-re oen la rue du Bac : caisses, envois, expeditions ;
genro'it.P
it f'ti'ue- c('mpe'nses par la ioie apport6e aux partants et , toes los chers nikssiornaires de la-bas, sur la terre
africaine. On ne )neut s'emnpchler de soner h la bonne Sopur
Ia-ache qui aurait ,;te si heureuse d'ac.ueillir le Tres Honord
)
S',r. i ; ais d eja
I- Seinerur lui a accord la recompense Iter!.oitlr
rit, e par son inlassal,-e et souriant devouement. Tout
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en gardant au cceur le soin et I'amour du Congo, la maisun cumule le service des pauvres nalades, les patronages et catechismes de la paroisse ; un ouvroir et un home sp&-ial pour les religieuses de toute guim'e desireuses d'acquerir les dipl6mes. actuellement requis pour soigner les malades et les maladies danS
la brousse coloniale. La charit6 doit dtre sage et a\ertie, eclairee et efficiente. Sur le chemin du retour. \ers Louvain, un arr't
a Hoboken : orphelinat de cent cinquante enfants. tous en Age
scolaire ; maison parfaitement amenagee avee tout ce que, de
nos jours, 'lhyginiie et les autres exigences modernes se plaisent
a reclamer pour le mieux-6tre des umoindres bambins.
Le 9 mars, sur les lhuit heures et demnie, d6part de Louvain
en direction de Gand. Durant la nuit la neige a rafraichi la temperature et a plaqued a et 1h quelques taches blanclies sur la
terre noire et glissante. C'est I'heure oil les ou\riers se rendent
rapidement vers leur travail ou leur chantier.
Voici bientSt la Flandre orientale, grasse ct plantureuse, fertile en honnies courageux. Aux premiers rayons du soleil, la
neige fond et ddcouvre la moisson d'or : celle du lin. C'est 1'6poque du rouissage : encore quelques niois. et ces tiges dordes seront transformnes et tissees en d6licates nappes de table, en
serviettes, en solides draps de lit, etc... Rapidement Gand et la
tour de Saint-Bavon viennent \ers I'auto !... A dix heures exactement, sous I'aspersion des notes claires et harmonieuses du
beffroi. nous voici aux porles de la catihddrale, mondialement ctlbre par le splendide et classique retable de l'Agneau mystique. Toute proche, la maison des Swaurs nous ouvre ses portes ; de
nombreuses jeunes filles attendent, comme toujours, sagement
rangees ; la joie rayorue siur tous les visages : le.s Seurs surtout
sont heureuses de voir leur Pbre pour la premiire fois. A celles
de Saint-Bavon se sont adjointes les Sours du llaacau des Capucins. Visite rapide des classes et de la salle de gymnastique
avec tous les -agres qu'exigent actuellement les prescriptions du
Service de Sante. A cote de cette vaste maison, le home de la
Protection de la Jeune Fille abrite une cinquantaine de pensionnaires qui, tout comme a Saint-Cyr, respirent ici la paix, la piltd.
Le programme des visites mnne ensuite 4 Saint-Joseph et a
I'Ecole Saint-Vincent, oi depuis cent ans. dans I'humilite et le
renoncement. les Swcurs travaillent et s'adonnent a I'instruction
des enfants d'ouvriers.
A midi, la halte est prevue pour la maison Saint-Jcan-Baptiste. La, depuis trois ans, sous la direction d'un architecte en
cornette, les ouvriers manient truelle et marteau. Tout resplendit
de nettet6 et de propretd, tout d6note un gout remarquable. A
deux heures, depart pour Oostakcr, le village flamand ol une
magnifique basilique rappelle Pierre de Ruder, l'illustre miraculd de Notre-Dame de Lourdes. Non loin de ce lieu de polerinage, une nouvelle construction des plus modernes attend une
centaine de petits orphelins. Dans les bitisses oi passe la fortune
entiere d'un grand bienfaiteur. M. Mertens, tout se prdsente spacieux, clair et gai. Saint.Vincent eft charitablement envid ces
locaux pour y abriter les petits malheureux de son temps qu'accueillait inlassablement son grand coeur. A quatre heures et demi.
depart pour Bruges : bref arrdt a Melle. Dans un site admirable, la colonie rend A des petites filles d6biles la plus apprdciable des fortunes : la sante. Quatre Sceurs se depensent A cette
oeuvre : la benediction et la joie de cette visite sont un rdconfort pour leur coeur et leur vie de devouement.
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Voici enin
iBru-L:es et ses sphindeurs Louristiques : mai. aujould'hui, it nle s'agit pas de rela, dafts rette randonnle. l.'erole
Saint-lVincent benilicie la premiere du passage du Tres llonoret
I'PIre. Dans cette Ilaison. toiuts les Strurs. saus exception auclune.
font la classe : uue cuisiunitre leur pr6pare le repas de uiidi : et
le soir, ii sulrit de rtichauffer les restes. PIres de deux cents end'les
'hcrintes fenines de iindfants apprennent ce lqui lera d
niage et de chrOliennes mieres de famiille. Quel hel empioi de
res forces ! Entiln. pouu termiainer la journee. sur la Place de la
Vigne, la mlaisoni

de Marie Iliinla'ulce.

Apris la \isite d'usage :t la elle chapelle de la maison. 'est
i la -alle de rdcreation des orphelins :
i
s-ans retard la riluioiln
1
ls

leur.s chants explriiiiRt

initiieints de tous Ces petits (cnurs

d'titfaints. Tou t : I'lhcure. dans leurs r'-es se protileront et la silhouette ainable de leurs Imhnorablles \isiteurs. et Lout ensenltlle
.arnie tie suieulents giteaux. La messe du
la table copieusoienttl
samedi r6unit les Suurs des trois maisons des Seurs de Bruges. Peu apris. au -ours d'un pelerilage en la chapelle du Saintl'
Sang. le Tres Hll,ýilon

I'ie.

a\vc

I'inisiiin

relique, doione la ltini-

diction aux qtuelues plrivilk"zi(s qui l'accoimpagnent : splende•rl
du reliquaire en or. ýiinaux et ;i.jux rutilants. peintures, tapisseries des (Gobelin-. ebl... I.e Saint-Sang, alnsi vcndr6, prol-b"e
tuujours Bru'ines el deuicurte sa gloire.
A la iiason d.e Saint.l-Anyg's. ceint ciniquante jeunes liiles
sont reunies. Apres un dilicat compliiiient en un excellent an,lais, e'cst une i'riisi!;' du i ays : .co•lutne en Brugeoise. une
jeutne tille donne lnwe ilimiionstrati.n du metier ai dentel!es. Sur
un cussin. tes doigt-ý a\ec ine xt raordinaire agilitl. font koltiger des duuzaines de fuseaux, et sous ce tra\ail de f6e, se droule la splendour d'uie ii;agnifique dciPtelle.
De Bruges it Ostende. il n' a pas luin. .'air marin toniiie
les pounons : tout pro'hes doe a route, quelques canaux serv•er
; la reparation des hateaux. Le ciel est bas, et cache aujourd'hul
l'imnnensitd des tlots. NSm loin du quai des Ptlcheurs, proche I'-glise Sain-l'ierre,une crrclie abrite une \ingtaine de bebds. Visite ct bdndiction de ces bienheureux innocents.
A onze heures. arri\ve inupinte a la rue Lonjue : avalce
d'une deiti-hiure sur le progratnie. lDsastre ! le petit monwte
it'est lpas ii lace : e~rioi \ite apais6.
M•llis. iialgrb les difN.iur
tic:ulLs de la iatrchle. tient faire les honneurs de sa maison
aux *ruvres :Ilultiples

: classes. orphelilat, dispensaire, homes

pour jeuces li'lv-. Iu feiteunes. La inaison a un ravonnement ,'libre (lans tout ([ii.•tile. par ses mnariages chridies et son aide
aulx malri;s...
Tou•t p! olie, Maria Kerk est un sana en construction, en reconstructLiuo ]iiutLt. ;ar la guerre a ici detruit. en bordure de la
liter, ulte vaste decnture. Quel beau travail, que de d6vouements,
la encore, en perspctixe !... En attendant I'achivement de cette
reconstruct ion. les allonigs sont provisoirenment hdberg6s A. Wciduyne, oi iious .-:onduit le progranmne final de cette journ6e.
Rentre h Louxain. le lendenmain matin aniiine le depart pour
l.ige. pour Ais, oil nous convie la gratitude de toute la -Iro\ ince ielge, desir'usr de souligner la soixantaine de vocation de
5our Visitatrice. de _aur Baptizet. Ses prdcedents anniversaires
noces dor en li il. vingt-einq ans de Belgique en 1948) avai;nt
passe dans le silence et la discretion qu'expliquaient la situation dalors... Toutes les Swurs d6siraient profiter enfin de cetie
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circonstance pour lui exprimer leur filial attachenmeut, leur respectueuse affection et leur vive reconnaissance. M..enoud, le respectable PWre Dirccteur de la Province. organise cette iimanifestation qui contente les plus exigeantes. La TrIs Honoree .lMre, fatiguee de son voyage d'Amirique, deUlgua Sceur Hemard, son Assistante, pour la remplacer. Toutes les Steurs Servantes de la
Province avaient Wt6convoquees avec une de leurs compagnes.
Une retraite s'6tait terminee a Ans, le samedi matin 10.
Quelques Sceurs d&signtes resterent sur place pour les solennitts
prevues... Toute la journee du dimanche arriverent d'autres invitees. A neuf heures, le Trus Honore Pere est 1% pour une breve
reception a la chapelle, et quelques mots. Tout aussitOt, suivant
le programme, il repart pour le preventorium de Stoutmoat.
Entre temps, les Sceurs surviennent continuellement. tandis
que plantes, bouquets, fleurs, ne cessent d'affluer, envoyes par
des anis de la Communautd, bienfaiteurs, fournisseurs. paroissiens d'Ans, riches ou pauvres, tous heureux de ftter la Vendree jubilaire, dont on se plait a aimer la bont4 sereine et la
simplicit6 souriante... TBelgrammes et lettres sont aussi de la
partie.
Le lundi 12 mars est jour de fete ; le TrBs HIonord Pere
c61ibre la messe et distribue la communion aux nombreuses
Sceurs qui remplissent la chapelle. Les maisons de Li6ge mIme
et des environs out sagement 6tabli un roulement pour permettre la participation du plus grand nombre A quelqu'un des moments de cette journee d'actions de graces. La chapelle se pr6sente rajeunie sous la fraicheur de sa nouvelle peinture. sa
d6coration artistique, les fleurs, les palmiers alances, des bannitres. tout a pris un air de fete, jusqu'aux statues elles-memes.
La grand'messe est chantle par le Pere Directeur de la Province, qu'assistent Monsieur le Visiteur et Monsieur le Superieur de Bruxelles. Monsieur le Cure d'Ans est pr6sent, accompaIn6 de nombreux missionnaires.
Apres la grand'messe, la salle de retraite regoit la sdance
des vccux jubilaires. Le Tres Honord Pere preside, ayant A sa
droite l'hUroine du jour. A sa gauche, M. Peters, ancien Directeur et Visiteur de la Province. Etaient aussi presents, M. Menu,
Visiteur, M. Desmet qui venait de pr&cher la retraite, M. Vester,
directeur des Sceurs de Hollande : et ces Messieurs de Li6ge, Vise
et Bruxelles, ainsi que le cure d'Ans, paroisse de la Maison centrale.
Ouvrant la seance, M. Genoud, Directeur. prend la parole.
Monsieur et Tris Honore Pere,
Nous sommes trbs heureux et tres honords de vous accueillir dans notre Maison Centrale, pour feter les noces de diamant
de notre Respectable Swur Visitatrice. Votre presence d elle seule
nous prouve la paternelle sollicitude que vous portez d la
avndrEe Jubilaire et & toute la Province de Belgique.
Vous venez de faire un voyage triomphal & travers toute
l'Amdrique, partout les mnmes sentiments s'exprimaient .sous une
forme ou sous une autre : <<Tank you very much, Father , owt
bien a tank you for you kindness , d notre tour de vous dire :
% Merci, mon Tres Honord PNre, de toute la joie que vous nous
procurez. ,
La Belgique sait que si vous I'honorez ainsi d'une visite tr'::
appriciee, elle le doit celuui qui vous assiste de tout le poids de
sa longue experience et dont d'aucuns disent que son cwur est

-

16

-

en Belyiquc ; nous ie coulons pas les contredire tlnous soimmne
instinctirciient portls tt recourir toujours d ses buns offices.
NoS.s cous incitions. Ion Trets lionore P're, a tendre toujours une
urcille attelutire quand cct acocat cous parlera de la Belyique : ii
lie routs cl dira que du bien.
MIa Respectable Swur Assistante,
Notre joic aurait iet coimplite si dans cette circonstance nous
aciou s pu jouir de la preseonce de noire Tres Honoree Mere. '0e
forces tres Obranldes par ses multiples coyayes ne lui out pus percette f(:te. Nous sacons cependant qu'clle
misi de participer
cet Pious la remcr'ioun
s'lassoci, it t os hommaiges ct a ntos c-ut
d'aroircu la ddlicate attention de cous acoir ddputie it cette fin,
lous cous incitonst I'assurer de nos prieres filiales pour obtenir
diu Ciel un111yIu'rison complce.
Ma Respectable St•ur Visitatrice.
Le saint Itci David, touchd de reconnaissance au souvenir de
tout ce qu'il doit a la misdricorde dicine, s'dcrie dans un de ses
J's.in(mes : t Quid retribuain Domino pro uninibus quae retribuit
miti : Que rendrai-je at S'igncur pour tous les biens duot it
MI'a contbld ?
II ine secnble, Ma Chre tt wur Visilatrice, que ces paroles soin
aussi les citres et q'elles c.rprimcnit parfaiteiment Ies scntimcents
qui 'olus anintent 'n ce jour oh vous fdtez vos soixante ans de
Cie reclijigiuse. Vous cussi-z: aimitn dire cotre t Merci , dans 'ilttilitd,
dans Icf r'ur
I cwu r arer Notrc-Sciyneur. Que d'instauiies
(Lapres de cotre paurre Drecteur pour obtenir le silence sur rct
ianicursaire ! J'ai failli cous obiir, dtsireux de ne pas vous contristcr. Je nu'aais pas coimplc
aice I'intervention divine. Comme
bon noitbr die paroissiens d'Ans, je me suis fait un decoir de
.stiire IaI Miss.ion qui viont de ddcerser sur toute la contr6c des
y'pdces abonildant's.Je crois in';ce aroir et1 subjuyud par la porolr i':loqucinte drs 'miniiits pridicalcurs ou plutut Dietu lii6:,iir .s'est fail entltdre imperieusenuctt par eux :
SiTe' pere et Mure honoreras...
Tes Superieurs pareiilement.
,
Iicciloppant tout le contenu de ce coinmandeinent, I'oralt'ur
'ftlr.'s.satt I au;e enCfats :
.\e manquez pas, leur dit-il, de iwarq.itc'r Is anniivrsaires dte ros parents par quelque marque sp,0'io:'
d affcction. par quelyues petits cadeaux. ,
.'":ts-,'juis pas la Superieure de toute la Province, micut
encor.e n'et .s-rous pus leur miPre ? Fort de ces injonctions dicines, jp miW peirmcts d'affronter votre courroux qui n'a rient de
redoutable. pour ,iriter ceiui de vos nombreuses Filles, qui po!trrait I'ctre dacatitge.
Laisscz don', .e taire rotre humiliti cffarouch6e decvant res
iddmonstratiionis a•ifcctu'ueuscs, et permctlez-nous de remercier le
Ci'l arkec cous.
II rouis a doinn
une prouve manifeste de sa prddileclion
quand, le 11 mars 1891, i1 lui a plu de vous distinguer du mionde
pour cous attacher i son s,'rcice. Vous avez, non sans un scrrcient deiwur,
quiitt un pi.re et une mRre tendrcment ain:ls,
pour vous mettre i l',
'iol
du grand apdtre de la Charite, saint
Vincent de Paul. Une .syinpathie irrdsistible vous attirait v-rr
ce petit pitre des Landes qui donne avec joie les trente .s-us
pi;niblement gayjn:s, tout, sa fortune, au paucre mendiant loqluctltux, ilsant an bord do, la route. et qui ouvre son sac de an-
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. Vous arcz' eu cet enfant devccir
rine decant I'indigent affamu
Ie Ihros de la charite : c'est sous sa banniere que se rtaliseront
mieu. qu'aillcurs les aspirations de votre cwur. Lorsque au se-

minaire,

on cous fit connaitre toutes les ressourccs de yc•;r)o-

site qui se cachaient dans cet apotre des humbles, plus d'hlsitation : < Oui, je sercirai Dieu dans les paucres. n Et ce fuat
I'tcole de c granu Saint que vous a t6Cmoculh. si je puis ainsi
parler, le besoin de cous depenser d la cause de I'indiyent. Elle
cxt restee gracve dans votre esprit et plus encore dans votre
cwur, cette admirable exhortation de saint Vincent A ses premieres filles : < Oh ! que cous ties heureuses que Dieu vous air
dcstindtes t un si grand et si saint emploi ! Oh ! ines filles, que
rous dece: estimer votre condition, puisque tous les jours et
toutes les hcures, vous acez l'occasion de pratiquer la Char
rile .!

a

Votre vocation, cous laces toujours ainsi comprise. Oui,
cous-tiez
heureuse, dans l'ardeur de vos vingt ans, de saroir
que desormais, toutes cos forces, toutes les ressources de cotre
intelligence s'orienteraient vers le soulagement de l'humanitd
souffrante. Caritas Christi urget nos, La Charite du Christ nous
presse. telle est la devise de votre Compagnie : elle sera la v6Ire.
Votre bonheur est encore augmenti par le fait que cotre
forniation s'effectue dans des lieux timoins de faceurs celestes.
)ans la chapelle de la rue du Bac, Catherine Laboure acait cu
le priviligeq insigne de s'entretenir avec la Reine des Cieux. La
NSinte Vierye avait exprim* le desir qu'on vienne prier au pied
de cet autel ; que de nombreuses graces seraient accorddes. Arec
quelle ferreur, ma Respectable Swur, n'avez-vous pas priL derunt cette magnifique statue de la Vierge Immaculie pendant
toute I'annedede votre formation ! C'est, je n'en doute pas, une
des grdces tout particulierement remarquables pour laquele
rous remerciez Dieu en ce moment. Vos soi.ante ans de labeurs
ne seraient-ils pas le fruit de ces prieres ? Votre noicicat fut
fervent : notre Directeur de Sdminaire avait coutume de nous
dire : < Si cous etes de boas seminaristes, vous seres de bons
pr:tres. On peut. sans crainte de se tromper, dire que si les
fruits sont bons, I'arbre est bon. Or, les fruits, nous les conncissons, vous ne poure: faire mentir la parole duangelique.
De Paris, qui cous a vu naitre, vous irez, joyeuse, porter
rotre devouement it Valenciennes. Clever, &duquer les enfants
des ouvriers, leur faire connaitre et aimer Celui que vous aime:
rous-meme. Pendant plus de dix ans, de 1891 & 1902, vous conraererez votre activitW, dans la joie toujours, i former ces jeunes dmes au travail et a la vertu. Premieres anndes qui vous
mettent en contact acec la brutaliti de la vie car l'ennemi, derant ce champ magnifique que cous cultice;, rugit de colere el
trouve dans les lois iniques d'un ministre athde un elWment de
destruction qui s'acharne sur cos wuvres si prosperes. Decant
la force, vous serez contrainte de rcmettre d d'autres mains ces
plantes que Dieu vous avait confites.
Vous irez dans les montagnes de la Loz&re respirer un air
plus pur sous un ciel plus serein. Votre cwur si grand se donne
sans compter a la nouvelle tdche.
Vous vivrez l'enseignement de l'ap6tre saint Jean : << Celui
qui n'aime pas son frire qu'il a sous les yeux, comment peutil dire qu'il aime Dieu qu'dl ne voil pas? , Pour vous, c'est une
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joie d'aoir I'orphclin cn partuye. De cotre postulat d l'htiipal
militaire. :ous a'rc: yardO des caillants soldats de France une
'nite conquerante et cous trour'cres h c6te de l'orphelinat utc
tcole apostolique oaitout en vcillant sur la sant6 des stminaristes, rous decelopperes dans leur dmne Ie disir des missions : u
de ccat que rous are: protedfs versera son sang en Chine : u
Pire Bertrand ; unt autre, actuellement en Indochine, se ldpense auprbs des Swurs annamites, tn Pere Bringer ; un troiSsieme tient tIte d I'oraye. un Pere Tichit, Visiteur de la Chine
dt Nord.
Apros la jeunesse, colre bontd se penchera sur L'dge 4 son
diclin. De 1919 t 1923, ChAteau-l'Ecdque verra en vous le rayon
de solcil qui rechauffe Ics eaeurs brises par d'intimes blessures,
le bon Sumarilain de toutes ces Filles de la CharitY, courb'st:
sous le poids des fatigues et des ans ; leur vdritable merc tunjours attentice tleur requite : nouvel aspect de la charitW reclumanit an dt'ouement reel et ine abnegation peu commune.
La jeunesse, la cicillesse ont admird votre activito inddfectible : Dieu va oucrir des horizons nouveaux d votre ardeur.
Caritas Christi urget nus. II faut quitter la France pour un pays
raleureux, toujours prdtl i cibrer au souffle de l'honneur, la nto-

ble cBlgique. 1923-1951. Un quart de siecle !... Comment le res.umer... Cette maynifique phalange de Swurs represente toutes
les wucres et toutes les maisons sur lesquelles, depuis si lotiqtemips, vous ddcersez, en itimne temps que votre inlassable bontl,
vos si judicieuses directives.
Toutes les Swurs Serrantes sont li. yroupees autour de
rous. Le Congo lointain

est

aussi represente

-

pour vous dire

du plus profond de leur cwur : , Merci, merci mille fois de toutes vos bontis, de tout colre ddvouement. , Et les missionnair's,
beneficiaires eux aussi de tant de sollicitude, s'associent fratlcrneilement a cet horimaye de gratitude. Monsieur le Visiteur
m'a fait un devoir de vous exprimer ce que tous voudraient vous
dire. Dnns ce concert unanime, aucune voix discordante.
N'acons-nous pas raison, ma Respectable Saur, de nuts
,crier acec David : Que rendrons-nous au Seigneur pour tout,,s
les ,ri'ce.
rerues ? iui. votre caur est rempli de reconnaissairce
povr tout ce que Dieu a fait pour cous ; le n6tre est rempli de
rr oluaissante plour

totut

ce que Dieu a fait par vous : d'un cr'

'ho,,pte de I'autre. c'est d Lui que revient tout honneur et toute
gloire.
Du haut du Cicl, saint Vincent rous encoie son fils bii aaime et son sucesseur, Notre Tres Honord Pare Monsieur Slrttery, poir vous

Wtn'ir

en son nom ; il reconnait en vous une de

ses fill'.s tr.,"s chores. Tous nous vous disons : Heureux et saint
Il'ivtCr.sailr .'

Sur ;eltte page d'histoire, apres ce rappel de la vie de a
v:nrrable juhilaire. M. le Curd d'Ans offrit a son tour l'ho' Saye e
teoute la paroisse dont Sceur Baptizet est un peu !a
i:,eir,. par tout le bien que realisent ses filles auprbs des mal;de-' ct des enfants. II souligne que la vendree jubilaire s'in' r
,ss,i toiutes les ddtresses, qu'elle apporte toujours aide i
aisistance a qui s'adresse a son bon coeur. Monsieur le Cure air:'enfin i noter la reconnaissance de tous ceux qui. au templugubre des robots, ont trouvd securit6 et reconfort dans It
Caves et abris de la Maison Centrale et qui conservent comnii
un titre de fierti le surnom de gens des caves.
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De tels bientaits aureolent toute une vie et redisent la

ira-

titude gen6rale pour la charitable cornette des Steurs de saint
Vincent de P'aul.
Sur ces Inots sentis. le Tres Hlonord P're cl6ture la sdaince
et dans sa breve allocution degage ia son tour quequeue leyuos.
de cette solennite.
Ma chbre Steur Visitatrice,
Mles Tres Chbres Swurs,
Je suis he'reux de me retroucer au milieu de vous une fois
de plus acec le cher Monsieur Peters, votre ancien Directeur ;
heurcux parce que le successeur de saint Vincent cst toujours
raci de visiter une partie de son immense heritage. de se Iroucer parmi quelques-unes de ses filles. 1 est content de les coir
a l'uwuvre, d'admirer lear travail, de constater qu'au milieu de
leurs wucres, elles gardent l'esprit de saint Vincent, leur force
et leur soutien. Je vois qu'en Belgiquc, les chbres Filles de la
Charitd out comme ailleurs le culte des paucres, des cufants.
des malades, des vieillards.
Mais ma joie est encore plus grande de cenir aujourd'hui
au milieu de vous, mes Tres CLhres Seurs, pour m'associer a
cotre fite qui, etant celle de votre chre
Sceur Visitatrice, est
la cvtre, car je sais combien cous lui etes unies et combien cous
l'aimez. Je ne voudrais pas blesser votre modestie, ma Tres
Chtdre Steur, mais vous me permeltrez de dire tout haut ce que
cos filles pensent tout bas. Tout le monde n'a as le bonheur de
poucoir celebrer sa soicantaine de vocation, ses noces reliyicuses de diamant ; mais ce qui est plus remarquabhl. 'est I'excemple que vous avez donad et que vous donnez i toutes vos compagnes par I'amour de cotre vocation, le devouement 4 son serrice dans la petite Companie pour le maintien et s'essor des
ceuvres cincentiennes en Belgique et au Congo, lo culte que vous
avez toujours eu pour cos vEndrds Supirieurs, ct l'unitg de cues
que vous ave: mnaintenue avec vos directeurs, qu'ils s'appellent
le cher Monsieur Peters, ou le cher Monsieur Genoud. rolre
Respectable Directeur actuel.
Dans la vie religieuse, voyez-cous, mes Trbs Chires Sceurs,
nous jouissons de nombreux avanlages spirituels et matdriels ;
nous recevons beaucoup de la Communaute religieuse ci laquelle
nous appartenons. La vie religieuse est une marche ceri la perfection totale ; elle exige de ,nous bien des sacrifices qui " demandent de grandes dimes et une ardeur iacnereuse t se. ddvouer ,,.
Benissons Dieu de nous avoir appcles dans ia fawmille de
saint Vincent, qui a donne des saints Itrs authentiques adl'Eglise
de Dieu, et qui nous permet, dans le cadre de sa spiritualite,
de sa rigle et de ses waures, de donner un grand dpanouissement & notre vie. A /'occasion de cette jourude toute d'aclion
de grices pour tous les bienfaits que Dieu a voulu rdpandre
par la famille de saint Vincent en Belgique, ct notamment par
ma Swur Visitatrice. raffermissons nolre joie d'apparlcuir d
Dieu, promettons-Lui encore une plus grande fidelite et une
plus fervente saintetd au service des pauvrcs, notre lot dans
l'Eglise. Nous serons heureux de goAter dans I'arrierc-saisonde
notre vie des joies printanidres. de nous lancer toujours plus
en avant tout en nous disant, jetant un regard furtif vers le
passe : (f Tout est grdice n, meme en peasant aux sacrifices que
Dieu nous a permis de faire pour son amour et pour son plus
grand rBgne dans notre inme et dans les times qui nous aurons
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4:1,l confites. Pour cela ce matin, daus le Saint Sacnifice ideIn
pour ma Stwur Visitatrice, jai denlttic
MIsse que j'ai c(l(br·d
beaucoup ide ben;dictions parliculieres pour lile el pour louic.
In double famille de saint Vincent en Belgique.
Sur ces sentiments, le Tris Honore Pare donne lecture ite
la btnediction du Saint-Pere, 6coutee debout, suivant le rituel
de seimbiables comulunniques ; et la Journee se poursuit et s'acli•'

dans cette atmiosphiere de paix, de gratitude et de genOreux eitrain pour les ruxvres de la vocation.
19 mars. - En ce jour. a I'infirmerie de la Maison Mere, !,
frere Henri Lou ion voit se terminer ses soutTrances et son staL-'
ici-bas : ii s'en va. ii monte vers le Pe;re lui qui, sur nos toil-.
Jusqlu'I cres derniires annees, grinipait alligreentit et qui, sa'i
vertige, circulait dars les etroits cheneaux de nos gouttiert-.
II laisse lit tclinitixeinent ses 6clielles et abandonne ses pinceau.x
qui prodigu'rent les couches de peinture dans les chanmDres que
urrccessixveiet rendaient disponibles un diecs ou une mtuttaliiin. -Ni le 16 jan\ier 1876 ia Saint-Aubert (Nord), il fut d'abolr4
tis--rand chez ses parents. a Pieux, docile et tenace, laborieux .
te! Ic •:arctt1rise 6 novemnbre 1898) son cure, M. Sackebant. oncle
de l'uctuel suptrivur du (;rand shminiaire de Troyes. Apris truian- de Paris. fr.re Louuion est plact
la maaison de Loos-mi-sioms qu'(il
.
ui\it peu aprbs dans son repliement ia Rlongy Betgique,. Vie toute simi;ple, sans histoire, sans grande distraction
les iiis--iounaires sout suuvent absents. (quasi continuelleine!t
saisis -parleur labeur.
La * uerre de 1914 le ramnine pour quelque vingt-cinq an-.
aux orcupalions de Paris. Puis ce fut un sejour ii Lyon oii t lti
superi.ur M. Itene Lebacq jadis missionnaire i Rongy. Enlin.
troi s ans e Toursainte. et quelques nois it Folleville uliliseren!t
les suuireimes efforts et les manifestations d'un labeur simple
et modeste.
2'1 mars, Samdi naint. - Le T.H.P. est parti pour Dax, at ii
d'assiiler aux ordinations sacerdotales. Pour la premiiere fois,
:'S -relG.iJninies de la pretrise prendront place dans le nou\vl.
t lice de la \i-ile pascale qu'un recent dkeret vient enfin ti"
rtablir. apres plusieurs si:cles, dans la nuit miiiie e
Pqut-.
'de
'inýuýelý en quelques details, le rite comprend plusieurs mod;iilatifjns, lienddiction retoucihde du fet nouveau et du cierl,;tcai : symbole du Christ ressuscit ; reduction a quatre d's
atliques lectures prophetiques. renovation des proinesses ii
!;pteýine et autres changements qui tendent A revaloriser a~
urand', nuit de la resurrection du Seigneur. Quant aux ord natiin- --acerdotales confdrees dans la nuit et au debut du sai. t
jour de I'aques, la ('4ren1!onie comporte en fait la concel6brati n
de la ime.--e avec I'e1m\que ordinand.
Par une coficession sp6ciale, au matin mnme de Paqu .
qurelues hieures aprlls, I'Eglise vient de conceder aux jeu irdarlnns la c(:ilebration d'une autre messe, celle que l'on nomn
d'lorinaire la premiire mnesse : celle que l'on dit, seul, pour

Ipr(.

Ii're fois.

Tr•uit concourt a rendre plus marquantes, plus sensibles, 1..
.iris dli r:tte nuit bienheureuse et de ce jour trois fois saii,
A Paris. conure en maintes communautes ou paroisses, av\
.iie 11n11s t'lL()roIs de nuit la vigile pascale. suivant les preiriptimis idu r(irent decret du 9 fevrier dernier. M. Evier. dire
lour du a;minaire interne, commente du ihau de la' claire I
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nou\ellcs rubriques et cer3muonies ; et unissant les creurs, fait
heureuseinent participer les fidltes aux chants et prieres commnunautaires de I'Eglise.
Au jour de PAques, apris la grand'mnesse chlanee ceans,
quelques clercs de la Mission (une douzaine) s'en vont rapidenient a Saint-Gercais pour assurer a onze heures la messe
pascale tetldisee et participer 1& encore aux chants et ceremonies
d'une troisieme grand'messe pascale. Pr6parss et dmnent stylds
par I'abbM Julien David, un des animateurs des seances religieuses de la tdldvision, ils sont sous la vive lumibre d'une
demi-douzaine de puissants phares dont un dispositif empiche
que soil aveuglante la clartd necessaire pour Loute transmission.
Vln la cliapelle de la Vierge, a Saint-Gervais, la messe est done
chantee, ceIlbree. 11 faut alors se ressouvenir que I'on n'est pas
seulement entendu, mais vu : apostolat de I'exemple, sens du
sacr6 qui dolt impr6gner toute attitude. Comme on s'en doute,
tout un appareillage et toute une installation de fils et transmissions, permet d'envoyer du clocher de I'Eglise directement. a
travers l'espace, \ers la tour EilTel qui retransmet - son tour.
Bref, toute la technique merveilleuse de la tdlevision qui a domicile permet de voir et d'entendre 'i travers les murs et malgre
la distance, technique et liturgie !
2 arril.- En ce lundi de Quasimodo, fete de l'Annonciation,
A Notre-Dame de Paris, a lieu le sacre de Mgr Stourm, le nouetl
ev\que d'Amiens. Nos clercs de la Mission assurent A la cathddrale les chants liturgiques de la cerdmonie : toujours belle dans
un tel decor et relevde cette fois par une exceptionnelle assistance 6piscopale.
En effet. durant ces trois jours (du 2 au 4) se tient A Paris
la reunion pliniire de l'episcopat de toute la France : une bonne
centaine d'Eveques y prennent part: h savoir 4 cardinaux, 21
archevkques et 81 6vCques. La question de 1'enseignement libre,
celle de la pastorale des sacrements occupent. pour autant qu'on
le sait, ces assises 6piscopales et provoquent rapports et conclusions pratiques. Mentions ici, pour memoire, que, A la Maisoni--Mere. nous logeons quinze evi~ques : a savoir, le cardinal
Roques, archeveque de Rennes: Mgr Chollet, archeveque de
Cambrai ; Mgr Guerry, son coadjuteur, secretaire de la Commission 6piscopale ; Mgr Martin, archeveque de Rouen ; Mgr Gounot,
archievCque de Carthage ; Mgr Llobet. archeveque d'Avignon;
Mgr Petit, eveque de Verdun : Mgr Mathieu, dveque de Dax:
Mgr Theas, eveque de Tarbes et Lourdes ; Mgr Duperray, 6veque
de Montpeilier ; Mgr Petiolley, dveque de Mende ; Mgr Guiller,
'veque de Pamiers; Mgr Dutoit, ancien dvique d'Arras; Mgr
Pu6ch. auxiliaire d'Albi ; Mgr Perrin, auxiliaire de Cartiage. II
faut joindre A ces h6tes fort v6ndrables quelques-uns de leurs
secretaires, sans oublier les conducteurs d'autos' piscopa!es qui
logent ceans, tout comme leurs voitures.
I.a maison (est-il besoin de le dire) continue son trantran
ordinaire ; chacun vaque a sa besogne, a son devoir d'etat. N'estre pas un heureux signe et une heureuse formule ? Chacun tout
it son labeur !

3 acril. - Au 140, rue du Bac. en la chapelle de la CommunautC, M. Jean-Marie Bonjean nous donne la confrrence traditionnelle de Saint-Joseph, en cette fete renvoyde au 19 mars.
On peut la relire, pratique et soigneusement bAtie, dans
l'Echo de la Maison Mbre de juin 1951. En ce mimee jour. 3 avril
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au C.IP.. (Centre de Pat'orale Lilurgique) a Vanves. au priourt
belidictin Sainte-Bathilde. notre confrere de Nice, M. Dihotld,
est il\itl de\ant un auditoire restreint de techniciens A di:nnvr
une t'omuiiiniication, un rapport sur les Statuts synodaux .ujet
:
dans lequel if est passe maitre. C'vst un profit de 1'entendre sur
ce tlliilne. coiimte aur iaints autres !
8 arril. - Au Berceau tie Saint-Vincent-de-Paul, en ccote
solennitý de la Translation des Reliques de saint Vincent. st
riunit atmuellemii'nt la Cociniis.-iun de 'CEuvre : c'est la fite dti
la maison. Cittc annie a Cu lieu. conmme pre\u, et parmi d'autrtrdjouissances inarquautes. le Mariage du cicux chine de Saint

Vincent. Les Annales ont dlji• parl6, dans le numdro prteedent

pp. 129-13;jn du senus de oette ,'rrc:i-,noie qui veut assurer dtchland-s ionr abittardis de l'arbre v6nrrable qui a vu passer et prier
Vincent de Paul, enfant.
Au suir de ce jour. la plume et le cmur d'un dipl6md de
Cormillas. t;voquaient a qui mieux mieux le sens des cderemonies
de ce jour. Dekant ces li-tnies. a qui donner la palme ? Aux sentirmeuts ou i la langue ? Iouce. honorable incertitude.
CUintcmporain idu bon roi Saintt Louis. plantd aux abords du
chVlmin qui conduisait It.s pIerins de France au sanctuaire lde

Coimpustelle. le chi:ne qui sigUualait aux passants la nmaison dc

Ranquines. garde ;.-ujours, mialgr les sidcles, les incendies, les
ouraugns. fa mdime 'putente froauaison de ses temps de jeuntesse.
D'apris une picuse tradition, il fut le premier temoin de la
piett mariate du petit pdtre Vincent de Paul, et contempla dans
ui frimrnissement de jo lde
e
e e cict humble berger qui offrait
le mnunant de ses economies h un paucre affanmd de la lande.
Vraiseialblablemnt planti aux environs du xir siecle, le
chdne qui omibrage Ranquines est entre dans I'listoire dans ct
sillage floricux de lMonsieur Vincent. Et sans daule it aurait peri
)us les
leU•is.ures intcCssantesdes touristes dc6vts du grand Saint.
si vu suldat retraitd, habitant les alentours, ne s'dtait etabli n,
:'-l yardien de I'arbre renerablc. Une commission se chary•-n
'ar In suite de Le protger acec plus d'efficacitd en dressant uine
palissade autour du trone. Cc n'rtait pas encore suffisant : ii fatlut r'courir i la construction d'une barriere en ciment et d'une
lhaute trille cn [er qui saucvearda notre arbre du pieux cafndoli.uie des 'oll'etioaneurs de souvenirs. Depuis quelques antnia'
ia CommissiM, des Beaux Arts s'inquidtait du sort du chdne et l?
clao.,if parmimi Is imonuments historiques de la region. A partir
de c,
,,torit
les technicicus s'interessierent plus particulieremtrntt
ri
lui. ;'rs t fM. Druhen, inspecteur des Eaux et Forets.
qju' reciintia fgloire de lui avoir fixe un age en utilisnnt d'ailIcr. unE iithtode aussi inutenieuse que sitre. II etait facile
1d':ltbr ina 'rosscrur habituelle d'un chdne de cent ans. Avec cc
p;oint de :IiJre. il ne restait plus qu'i priciser la progressioi
(de i:roiss'!,,:r
:Ioriale constalde sur la tarrfeur du tronc. Le troln
dWan ch' ,, pour atteindre les quatre mn'tres de diametre qu
inesiric e ,ntre. n'auraitpas eu besoin de toins de sept siecles.
3Mais omi,. foute a ici-bas une fin, it fallait, d'apr&s les hoinnm,
'rin,, ,.t.l,.ts assurer mu vieil arbre une descendance non
abatardie.
X/, ltpb tie
ioutte contamination. On en rint ainsi d parler dui
marine
e du chine de saint Vincent. Au moment de la floraison,
v,;'towra quelques branches d'unc toile qui empdeherait l,
,'llin
ides arbrcs voisins de souiller la germination du n6tre.
On fit ,oin,cidrr la solennitf de cet acte avec la f(te annuelle d.'
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I'tEucre du Berceau qui ralitne lous les ans parnri nous l'evr:i#q

du diocese.
Et c'est duns la plenitude de ses alours pirinaniers que le
rieux chene contempla done les foules accourant d lui de toute
part en cette soiree du 8 arril 1951. 11 etait question de mariage.
L'intdresse ne paraissait pas s'en oinouvoir oultre inesure. Sous
nl caresse du cent ocean la ramure chantait sa joic de recivre
et balancait sans aucun menagenent la blanche robe dont on
I'acait parse... II est crai que, iailyrt~ ses cinquuane metres ca'rrs
de toile, elle parentait t recouc'rr t peine quelques branches.
L'intention qui acuit gronpe ces inilliers de personnes autour

dui doyen des chi'nes de l'ranw'. autour da prenmieir ami de Monsieur Vincent, ;tait boune et I'einprcssewin'n acec lequel accourureat ce jour-ld les foules cers 'csplanade qui reunit la maison
nitalc, le monument national et le ieeil arbre a ddmountre que le.
!Hens savent encore s'intdresser d des choses qui en valent la
peine. M. Druhen, animateur de la fcte, rececait, en cette apresmijdi dominicale, une bloquente reponse t son desir d'assurer
pJerptuitC d V'arbre i'vnrable. Et comine eI chdne est d'Eylisc,
ii fallait donner it a fte toute la splendeur des solennitis liturqiques ; et comime Ic chdne est gascon, it fallait ajouter an pro'rammte du jour la joie extdrieure des manifestations populaires,
nulle part micux plac;es qu'd l'occasion d'un mariage.
Les cdrdmonies religieuses ,groupercntaulour de S. Exc. Mgr
Mathicu, devque d'Aire ct de Da.r. une assistance nombreuse et
choisie. Le frdmnissement des blanches coructees, la note sombr'
des soutanes missionnaires asurait la perptellutle prdsence d:
la double famille de saint Vincent aupres du lBercaue de leur
Pere. Et le soir tout le monde comprit la belle lecon de spiritualitd vincentienne que ie cwear d'an prdtre lanlais, M. I'abbd Poussade. sut adapter aux besoins des aties.
On avait parld d'humilitd et, de nonrceau, au sortir de l'dylise.
les foules se troyauient rassembldes autour d'un chene yiyautrsque. C'est d'une toute petite semence qu'itait sorti ce roi de
(a fordt... Une cloquente lecon de choses ! ! ! Dans leur naivete,
Ics foules s'uttendaient d une cedrdmonie grandiose ou pour le
moinos non d6pourcue d'oriyinalitd. En fait, cite fat toute simple,
comme ii concenait d'aillcurs a un acte placi sous l'dgide de
Monsieur Vincent.
Le mariaye se fit, cormme ii se decait. sous le regard des
hoImmes d'Eglise, et it n'y manqua point la prisence des tinoins
que requiert seatblable eordmonie. It y en eut ie choix : l'un,
descendant d'une si'ur de Monsieur Vincent, M. Dufort, maire
de la commune, qui est fiire d'aroir donn it la France et ai
mondle l'un de ses plus illustres fils et 4 l'Eglise un grand saint.
Un autre. un Lazariste, M. Pierre. Directeur de l'(Eucre du Berreau, dont le perpituel sourire tempere la malice yasconne a un
tel point qu'il n'y laisse plus de place que pour la bontd.
Et lorsque les paroles liturgiques furent prononcies, on
i'conta le timbre d'ne voi.r tout emplie des harmoniques du
tcrroir donnant lecture du proos-verbal de I'aete mdmorable.
II 6tait juste. puisque tout Ctait fait pour assurer une descendance au chdne ancestral, de se licrer d la liesse des manifestations folkloriques. Landais et Basques rivalisirentde grdce
et d'adresse dans t'exdcution des danses millenaires.
Jlais c'dtait encore d la parole facile et enjouee de Mgr Mathieu qu'il appartenait de degager le sens spirituel de la fete.
II dressa le paralldlisme entre le d"sir d'assurer a ce chene' une
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jprpltuclle feco•ind ite ct Ie souci de Monsieur Vincent d'assurer
la continuitl de son action bicnfaisante i tracers ses fits, Pre'trris
de la Missiuon e Filles de la Charitt, par la fondation des Siminaires de la rue diu BIla et de Saint-Lazare. Et I'appel du yral•l
ti,;que aur families chrftietaes se fit pressant pour assurer la
relhce des Missionnaires qui tombent dpuisds a la tdche suns
toutes les latitudes du g lobe.
Le silence recint dans le paisible domaine de Ranquiies.
Je retournai 4 la place dire un dernier bousoir au vieux chtue.
th dolyen des chdnes de France! J'dcoutai le chant de sa ramurc
arti cent calirn du soir. Dans les hauteurs il me semblait que la
frondaison se peachait atvee amour sur les murs qui abritent les

Apostoliques d'aujourd'hui, Missionnaires de demain. J'essayai
de comprendre la le on que deyayeait de la journde la philuosphic
prLsque milldnaire du cicil arbre.
4t Les ,ecns croical que je cais mourir. Et c'est pourquoi ils
crulout i'anssurer unre dcxcendance authentique... Ce n'est pas
Il premiere fuis q/ue jr vois ls hommars songer at ma f[n prochuaine. t1 y a quelques an.ades, en 1814, lors de finvasion des
Allis, on cru t que unon heure dernie re tlait cenue et tout le
mondeo fut surpris de constatcr mon d;sir de surcicre... Je conaus
une deutxiimi fois I'pretire du feu pour assurer la tranquiltil;
des passants : on red.utait les nids de frelons qui prolitaicnt
de mni bicnririltarcr
hoslitaiiiwr !. Jc n'dtais point coupable, ,ativ
j'arccptai l'dtlprcare acec huuilitf... Puis ce fut lourugan qui
f'ssaya de briser I'tfrtellle jeruaesse de ion itlan vers le ciel '
It y a iqcelques anaiaes encore. le 14 juillet 1947, j'ai failli bri:lcr : et cette f'is j'aurtis prt:ferd disparaitre plut6t que de rir
les patures, orphclins et cieillards, les grands amis du bon Mltinsieur Vin'ent, clhassis de leur maison par les flammes devasiotrices... Vuyez le dui6e decouronnu
de cette chapelle... ,
Je scntais ue le riux c'h,'ne prouvait le desir de se com,auiiqutr dans In rostalgic de cc dtclin d'une joournde gloricau.c.
I lls craigyinnt de mue voir
r
disparaitre! ajoutait-il.Ce n'est t"'N
woiurcau ! II y a pres d'un siicle, le Dirccteur de V'oEu're, tin
I.aauaiste, M. Lac•ur, resiygn: it me coir partir, dcricait ait s,,'
.Sup ricur Gni`'ral, M.. Bore a:
1 nous restera le trone et 1'
racines qur 1'on nous dit soutent symboliser l'haumilite et !a
s'aplicitd. Es!pirons fue si le choine de saint Vincent disparoi',
s"'j Hrceau Iroucera dans ces deux vertus comme umte sa',e
srecr
qui Iai fern porter les fruits de bonnes w'ures pour ,'t
!lt r'-ede Dic)i.
c, ... Les hoaniles ceulent capter ma puissawa
cra;rtrice, 1rl(i4s je saitmerai toujours a tout vent. C'cst ainsi q,''
f'lr, f1ait sous Irsx iiiur de cette maison que je contemple depit s
Irois quarts d(e .iacle
,r
oh se forgent les ca'urs des Missionnair,s
de dlcaini... . Lti 'rini6re 1conine du grand arbre s'agita une de'aiiare fois. soa.s In raresse du vent. Puis le ch;ne sembla
rl :uellir.("r:oit I'rheire' oir le petit xpdtre landais faisait sa prii.dtir soir..
CWlestin BUHiGAS.
De rette e.rl-roniie les professeurs humanistes de 'Ec-'
axaicnt done dlrea-c en langue latine. un savoureux Procis-verbil
iquc lo Antialr .s seo ioivent de conserver avec joie.
Aauto Domini MDCCCCLI
01nic diem VI iduis iapriles
Pio XII Summo Pontifice
incentio Aur,)olo Rei Publicae Gallorum Summo Magistro
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coram E.xmo et riio Clemente Tarbellorum Antistile
Wedasto Petro Cunarum S. Vinccntii Rectome
et stipato virorun coetu Podii undique terrarum collccto
ut venerabili quercui culgo dictae S. Vincentii
omnium Galliae roborum auyustissimo ct veterrimo
sed jamdiu per octo saecula
procellis defesso atque confecto

certa et genuina proles subderetur
opera navata est a Curatore fluciorum silcarumque
at duo ejus rami
velario centum quinquaginta cubitos amplo
accurate circumcluderentur
,ri mente ut spurio iynobilium quercuuin vicinaurunt yenilvili
pulvere ventorum vel apium alis cecto
amnborum ramorum flores
furto insemi ari non possent.
Similis cura atque idem diligens discrimen
nobilissinais corumdem ramorum glandibus colligeulis
tempore opportuno adhibebitur.
Testes fuerunt atque infra subscripserunt :
Johannes Dufort Podii aedilium Colleyii Princcps
necnon stirpe sororis S. Vincentii a Paulo oriundus
Michael Druhen fluciis silcisque
in finibus Tarbellorum Praefectus.
dans le
Notre confrbre M. Theobald Lalanne. uie c6:ibritt
mionde des specialistes du gascon, a transposti cette piece dans
le dialecte que parlait saint Vincent dans son enfance. Ce text2
est en parler noir. Vincent enfant aurait pleinement compri~
cette page : a son intention et pour ses yeux peraants et avertis.
glissons ces lignes gasconnes
BERBAU
En l'an de graci mil naou cens cinquante u,.-lou houeuit
abriou, Pie doudze qu'ere pape i Rome ; Bizins Orioou, presiden
de le Rdpublique i Paris; Monseignur Mathiu, abcusque de Dax.
et Moussu Pierre,supdriur de la Capkre de Pouy.
Un grand pailhatde yen que s'ere amassat debath lou cassou
ide Sn Biizns de Paul, lou mi bieulh et lou md tilhut de touly
lus cassous de France. md terriblemeun coussouat et segoutit
per sept cins ans d'aygadcs et de bentorres. Chets haomu affroun.
que cald toutun pensa t balha'ou un tilhot, mi pas dous pauhls.
ecqueuts qu'y gn'a deya trop.
Labeutz, iou Counserbatur dous arrious et dous bos qu'r
aprigat treus branques dou Cassoa dap treus grans linseuous ;
pramoun outemeun lous cassous bezins, dap lou ben et les brispcs.
'que 'aoureun esbarreyat de le sou proube mascle ou trubbs de
les sous ehlous, et que I'y noureun [...t bastardots, coum arribe
lout an entre cassous bezins.
Md tard, que heran ugn'aoute hUste et ugn'aout berbau, enlit
iamassa aquere glan, plan de segu bertadere merce aous linseuous.
Lous pairins de le heste qu'eren : Lou Maire de Potty, Moussu
l)uhort, petit arrehilh de le so de Sen Bisdns, et Moussu Druhen.
Counserbatur dous arrious et dous bos de le countrade.
Le parler noir de ce proces-verbal est bien eelui dont se
-ervait Vincent de son enfance en son pays natal. Ecoutons lb:lessus la pertinente legon philologique que nous transmet la
Libertd du Sud-Ouest (18 avril 1951) sur la langue dont se ser-
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vaient, il v a quatre cents ans. les parents du jeune Vincent.
et qui fut :lc dialecte de saint Vincent en son enfance.
On nous n demandd uLssi pourquol ce texle avait ete redlig:
en
Stparler noir - el non ndao
lt phlondetiqle du . parter clair ., plus
coininune en (Gscoyne ; et si Fon peut savoir quel patois parlait Ie
petit pire I'incent. \1ous aro'rs iterv'iewev le getoyraphe de I: Alias
limguistiquc de Fr•a.ice pour la ti~.s:gue mre
nliiiie ,. le Pere Lulanne,
pr,,fesi ur a( Berceau de Saint-Vincc(] -tie-P'auta. VIm'i les ren.sei"nemenlts
oblttus :
a, Le - proer
ieir
nc i, liu paria teugue *, cumme diment les usagers. e~t une tarmintt du gascon *;• , p',ur le dialectologue, ae difflre
du iyascon commun, tou , purler clair , que par une seule caracteristique
e,.sentielle, nmuis elle est tie faille : quanid le . clair - dit - h' mne -,
, pe!he - femme, robe'. le , noir ,diit . heumne -. , peuthe . ; et le
fait se r'pete en moyenne pour un mot sutr !roi. On peut mdme renruntrer des series disutstreuses de cc genre : , Le peulhe de le holumne
q'eus neugue ,, arce dix
eu , oiu e , consecutifs. C'est le noircissemnenl total, la decoloration i,,uiinta tes toyelles. Le Gersois diri't,
fitns un seul o e , mais aicec rinq a -, truis , o , deux ,a . :
1,La plho dt la Iheuno es nugro. - econnaissons humblcment que
c'esl peas musical.
Ea termnes techniques nuis nous excusons du pedantisme, it sera
breef, it loide ceite carteertnslique s'lnonce cimnte suit : Tout
f,-"
latin lo1ng et accentule ' pellis ,, , femina ,,donne *
,
6.u en
gascon . pelhe ., ohrmne
mais
m)
se transforme en
en - dans la
region - nuire . : ,peulhe 1, heumne .. Mais . hb1ste,
n'y deviendra jt'nlis -•heuste , parce que bref en latin.) La loi est infaillible,
et nos paysans ne s'y trumipent jamais. tout columICe u'ils coinaissuienci
mieux to prosodie latine qiu'n professeur de Facultd.
b),Qjuel est le doeaine de cctte variante phonetique ? II est tres
defini. ("s-t une poeche nuorme ercIu-c & partir du littoral, dans la
fordt landaise. et qui mesure 100 kilonietres de long sur 20 it 80 de
large. Sa frontire s'articule h celle du basque entre Vrt et LabastideClairence, se glisse entre Labatut et Pouillon, frOle les faubourgs suidest de Ija. et de Tartas, passe t li'est de Sabres et de Sore, hesite snulement o la charnifre de Saint-Syimphorien, d'oftelle s'oriente nettensent
vers 'Ocecan, qu'elle atltint au stu d'Arcachon apres avoir mordtu
peine sur la fordt girondine.
A Vl'exrmite .nud. le depart est fausse. Labaslide--Clairence devrnit
ctre du
parier noir .cromme Urt, son rvisin, Alais au xiv- siele, pour
la peupler, on y transportu d'office ddjh !) un grand nombre de famill•s
de Rabastens-de-Mgigore. Elles gardent encore leur prononciation ab: rr, te.
Puis la ligne de demarcation se glisse entre les fermes avec f';itaiie, mais avec une continuite remarquable. Entre Labatut et PouiHlAn,
la propriete de Moulh6 comprend trois fermes contigues avec aire co(-1mune. Or, deux sont du , parter clair n, l'autre du
c
parler noir -.
,iepuis toujours. Et quand un menage est mixte, la frontiere est heI'itiialame.
St-'!inf,horien derrait etre du <,parler clair -, mais d la fin du x.xe
.. ;cl.' ,h" ri's tot(•brce.ses famtilles
duns lear mi»gral, 0
dnatli-fndauises,
vers la lRibere . :la Garonne) s'y sont fixees et ont contamind notab:erCent le dialecte original.
c Cee golfe linguistique landais est remarquable parce qu'll n'.:t
.o,-nnmarnt
par aucune ville importante ; Bayonne, Dax, Tartas, lo,.
l ese situer vers son centre, se blotissent timidement & quatre ou cina!
kilometres de so bordure. Or, les dialectologues supposent gdanralemet,'
que re stont les capitales. ou centres directeurs qui crdent et propage:'
irvolution dialectale. .Hclas ! notre - parler noir . ne leur doit riei
.ui contraire, nos centres 'Dax, Tartas) ont subi cette deformation parti
de 'oliest, se sont laisse submerger par la vague maritime, et lewr
pretendue influence a ett impuissante d pousser ensuite le phlnomane
a plus de cinq kilomtres vers le sud-est. D'autres poches semblables.
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dans la fordt lascuine, caipleine brousse, nous aminctent adta inme
conclusion.
On pourait
:
'y allevndre : les thi.U00 usagers de la cuampt"ne tmodelaient et enrichissuient la lanyue et I'impusaietl arux quatre ou cinq
rille citudius des villes du moyen-dge parques dans leurs mesquitne
miurailles ; its leur apporlaient en iiuime temps qtu leurs cluhpots et
leurs foies de canard les mnts qui les disiynaient. La loi est rencersee
quand la ltuunue superieure est imposte par un vainqueur etranpijer on
un pouvoir central erivahissant. Les Romains ou les officiets de l'tle-deFrance occupent d'abord les centres, et c'est de 14 qu'ils etewient leur
influence et leur luanage. Mais, plus qu'uine volutlion dialeclate, c'est
un coup d'EIta poiilique.)
d) Mais commeit sacoir si lu.x - et le Pouy de notre Saitd-Vincent - parlait dCjad
noir , au xvri siecle on si le , noircissement ,
s'est produit plus tard ? Dax pussiee un reyistre ties ddliberatdins de
ses jurats au xive siecie et une copic du mnime, faite quatre-cingits als
plus tard ,,Livre noir ,,el
l.ivre rioug'e -).
.Malheureu.ementi. I'abence
d'un systenie d'accenluation rdyulier ne nous permet pas de savoir si
- e . se pronouwait Ceou
cu ..Mais nous ne pouvons confoindre
I'article fndinin dua parler clair .. ta
avere
le c caractrristiqipu
lu , porter noir a. Or, le premier secrdtaire ;crit
toujours - c'est-idire des milliers de fois Ie - baque) ; quatre-ingts as plus
ls tard.
le deuriWme secretaire fail ulterner dons la plus grande anarchic , Ie et - la ,.L'cxplication la plus plausible est que le premier dcrilait dans
unoir
a. Le deuxrieine devait eire itranson propre dialecte dacquois en
yer ; cerlains faits le denoncent comnme de la region d'Hagetmlau. Des
lors. quand it recopiait tes yeux sur le premier lexte, it 6crivail . le »
it ta dacquoise, et quand it reproduisait de indin:roe les fins ude lignes,
it icrivuit ( la ", suictnt sa cieille habitude.
La distinction entre - parter noir n et , parter clair . existait done
an xvie siecle. La rdgion de Dax dlait ddj& , noire , et les bcrgers de
Pouy parlaient - noir *.
Sui8 acril : Translation des reliques de saint Vincent. vant le programme. Mlgr Feltin. archevtque de Paris, officie
dans le cadre et suivant les rites st souvent decrits ou evoques
dans les Annales. lls le seront de nonibreuses ann6es encore, car
ils sont toujours 6notionnants pour les coeurs bien nBs. C'est
le PNre, c'est la charite qui sont 1" sous nos yeux. C'est la legon
vivante que degagent ses restes precieux toujours impregn6s de
devoueinent et d'amour de la vocation.
C'est cet apostolat, ce sens missionnaire qu'apris vepres,
souligne le Pere Destombes, assistant des Missions Alrangeres
de Paris. Cela demeure d'Uternelle actualitd.
Tres Honord!Pere.

Mes freres,
II est des vies auxquelles l'Vloye humain ne pent s'dyaler :

vies trop en profondeur pour qu'on en puisse -

en pen de mots

produire toute la richesse, trop remplies
on en beaucoup d'ceuvres pour qu'on puisse les resumer, trop multiples d'as-

pects pour qu'on en puisse manifrster tout I eclat.
La vie de saint Vincent de Paul est de celles-ld. Mais puis-

qu'il vous a plu, Trds Honor6 Pere, de faire appel a un prdtre
des Missions EtrangBres pour exalter aujourd'hui l'illustre fon-

dateur.de votre Congrdgation,permettez-lui de prdsenter a cette
Assemblde le missionnaire que fut Monsieur Vincent.
A qui relit l'histoire du xvi" sitcle, il pourrait sembler
tout naturel quc Monsieur Vincent ait tournd ses regards, ses
pensees et son activitd vers les missions lointaines. C'dtait I'dpoque de a I'dveil missionnaire de la France ,, I'dpoque o& se pu-

- 174 bliait un manoire intitul : , Qu'il y a upparence que le Itmp,
des Missions Etranyeres ust renu ,, I'epoque oil Monsieur \in'uent. non suns humour, constatait :
ayant plu a Dieu doumer
uine approbation univcrselle aux Missions, partout chaeun r'nmimcruc i yMprendre yout. et plusieurs a y triacailler.
.
'cpendant, cc serait mconnailre le s6rieux et solide [onilIcmInt de la vocation iissionnairede Monsieur Vincent que dle
I'attribucra la certu du courant it la mode dans l'elite frantaisc

qui r:valisail enfin ses responsabilitds 4 l'dyard du salut des infid#dles.
Monsiceur Vincent arait ses raisons personnelles de penicr
it l'tablisserntent de I'Eylise en terres infideles et, loin de Auirce
I, vourant. ii le dirigcait plut6t, it ea intensifiait la puis"sbnre.
Car. prdtre, it sestait
, coupable du sang de Ju.susChrist ,, s'il le laissait n inutile faute d'application » ; ii ,i tenait pour certain de n'Wtre pas vidritableiient chrltien, s'il ln'ttait pas prtt de tout perdre et de donner nieie sa vie pou:
I'liuoneur et la -loire de Jesus-Christ '.
'Prtre.
ii acait conscienc ed
'universelle apostolicilt
dc
.Uon saccrdoce. le .acerdoce mnine de JAsus-Christ, veuta au
itolnde pour annoncer le royaume de Dieu. II avait conscience
tussi t du pouvcoir qu'a le Pape d'encoyer ad gentes et de I'oblijation qu'ont d'obdir au Pape tous ecs ecclisiastiques de l'Eglise
fanlls ce cas-ld n.

Et ptis, it aimait I'Eglisc et, decant les tristesses de celle-ci
on Europe, il auouait 4proucer a beaucoup d'affection et de di\otion i la Propagation de I'Eglise en pays intideles par I'Alpprehension que Dieu 1'aneantisse peu h peu de deca.,
Dans son humilitC, it ne rouyait pas que par ses missions
des campayres, par sa reformation du clergy, son influence judicieuse dans le choix des Ev'rqucs, it prdparait unj merr'itleux essor de l'Eglise de France. Aon, it ne voyait pas son wa're el mrurinurait : " Que savons-nous si Dieu ne veut pas trarsfdrer I'Eglise chez les infideles ? , Toutefois, comme s'il espdrait, en dWpit des apparences qu'un tel malheur serait ecarw:.
it ajoutait : a Quand Dieu n'aurait pas ce dessein, ne dexonsnous pas contribuer a I'extension de l'Eglise ? ,
L'Eglise : Elle dlait craiment pour lui le royaume de Dica.
dte ce Dieu dont I'amour et le souci de la gloire ne lui laissaient
pus de repos. Comment des tors, les frontieres territoriales c
la France et de l'Europe, auraient-elles pu fixer celles de sln
ziee ? C'est par toute la terre que le vrai Dieu doit Otre conn:t,
adord, airme, et l'on comnprend le geste du fondateur de la CGcgrvyation, t offrant a Dieu sa Compagnie pour aller la ou -a
Sainiete le I'ape I'ordonnera ,.
Ce geste n'dtait qu'un symbole, il allait Ctre une rdalit. IPc-,sonnelleiment.Monsieur Vincent neut pas le privilege de quiltt r
la France pour se consacrer aux Missions A travers le moni .
Mais quel desir il en avait ! un ddsir qui confinait it une sainr
j(dousie.

« Messieurs, ecrivait-il un jour a ses fils de Madagascar,
ciel et la terre regardent avec plaisir le partage heureux qji
\ous est echu. Je pense qu'il n'v a aucun ange, ni aucun sai:.
dans le ciel qui ne vous envie ce bonheur et. quoique je sois i
plus aboninable des pdcheurs, je vous avoue ndanmoins que s
m'6tait permis. je vous I'envierais moi-mnine. ,
Ce desir, Monsieur Vincent l'entlrtint jusqu'au soir de s.
vie. Qu'il est beau, le vieillard usd par les tracaux et le don di

-

175 -

sui. ricant de mourir a lu peine, t aupres d'un buisson. eancvanaelisant quelque village ) et confiant d un de ses fits : uQuoique vieux et caduc coiimme je suis. jc ne dois pas laisser de me
tenir dans cette disposition de m'en aller aux Indes pour y gagner des Ames a Dieu, dussi-je mourir sur le chemein.n
It n'alla .as aux Indes. Dieu le retint l Saint-Lazare, oniit
formerait des apdtres qui iraient, eux. a~ tracers le monde,
aninies de son esprit et de sa fllammn. precher Ic norm dr Dieu,
a montrer la beautd de notre sainte Reliyion ,.
Est-ce tNmnuraire de ranter, a c6te de ses fils authentiqucs,
les missionnaires de la rue du Bac ? Sans oser revendiquer uwnc
parentd directe, ils reconnaissent volontiers ce qu'ils doient a
Monsieur Vincent, pour leur existence et leur esprit...
Quand le projet d'envoyer des Vicaires apostoliques en Ex-tr'n;e-Orient fut conqu, Monsieur Vincent ne crut pas devoir
proposer ( sa chetive Compaynie , pour l'apostolat hors d,:
France. II n'acait pas coutume de decancer la Providence. Pour
son compte personnel, it la suicuit toujours, mais, it I'aidait au
bcsoin quand ii s'ayissait des autres.
C'est ainsi que de tout son pouvoir, de toute sa [ercrur, it
plaida par suppliques adresstes a la Sacrde Conyreyation de la
Propagande, la cause des Vicaires apostoliques, et particuliirement celle d'un confrere de la Compaynie du Saint-Sacrement.
d'un nmembre de la Conference des Mardis, Francois Pallu, qui
fut, en effet, ayred et decint le fondateur de la Socidtd des Missions Etranuyres.
Celui-ci, qui avait bendfici du meilleur de I'experience, de
la foi et du cewur de Monsieur Vincent, itoulut voir ses propres
fais a l'dcole des fits de son Maitre. Dans une lettre datge d'Alep.
ii insistait sur la formation des futurs missionnaires laissds a
Paris : u Liez-vous dcricait-il, avec les Plres de la Mission.
plut6t qu't aucun autre... ils ont un certain esprit qui est plus
proportionne A ceux qui pretendent aux Missions. ,
Cet esprit, c'dtait I'esprit de Monsieur Vincent .lui-mime ;
il s'dtait manifestd dans les missions des campagnes en France;
it conmmenait d se rdevler dans les Missions de Madagascar ct
de Barbarie; it etait tout entier dans l'dme du Saint ct nous Ic
rctrouvons aujourd'hui & la fois recu par ses nombrcux disciples et consigne dans de pricieur documents. Les uns et les
autres, chacun a leur facon, nous donnent la vraic physionomic
du missionnaire et la m6thode de travail missionnaire, selon
saint Vincent de Paul.
Notons-le d'abord, pour le Saint, nest pas missionnaire quiconque en prend ou en porte le nom.
De son temps ddjd, , tout le monde , voulait se parer de ce
nora, c paree que la misericorde de Dieu a eu pour agreable de
lui donner quelque rdputation ,.
De cette usurpation rdsultaient de fdcheuses confusions.
mais, le Saint, sans s'alarmer de ce mal indvitable, en profitait
pour dire aux siens : c il vaut mieux tacher de se distinguer des
autres par I'usage des vertus qui font un vrai missiomnaire. ,
A la vdritd, le titre importe peu, mais bien les vertus e:
celles-ci supposent d l'origine un appel de Dieu et un envoi
officiel par l'Eglise, en un mot, une vocation.
Cette vocation, c accomplissement dans le temps d'un desscin 6ternel , est c un don du ciel ,)
A accueillir sans orgueil ni
ranitd. a Votre cceur a-t-il la honte et la confusion convenables
pour recevoir une telle grace ?
decrit Monsieur Vincent 4 l'un
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enroic it Madalgascar. a Seule l'hluilitW est :ade sos fils lq'il
dtqynere pas en pusillunipuble de la porter i ; muis qu'cfte ite
milt ou crainte .! Le parfait abandon de tout ce que vous <{tes
et pouvez .tre, dans I'euberante contiance en \otre Sou\erain
CrL-ateur, doit suivre ! ,
L'cxubtrante cot fiance ! coumine ce sentiment suppose nwt

sculement la foi en Dica, a en (quinous pouvons tout, principatement dans 'occasion car, quand on est dans l'occasion, on
se sent un honmme tout nouveau ,. mais la certitude d'acoir

dti

choisi et appeld par Dieu !
Saint Vincent racut cette ctonliance exubirante. Autour de
lui, itdut en rappetr'r parfois les raisons, lorsque les honuses
ct les eldments seniblaient se ligftcr contre les oucriers apostuliques et leurs weucres.
C'est Dieu, rdpetait-ii ulors avee edhOmence, c'est Dicu
qui a appeli nos confri'res en ce pays-la... C'est , Monsieur le
Nonce, de I'autoritA de la Sacr6e Congregation de la Propagande
de laquelle Notre Saint PI're le Pape est chef, qui a choisi la
Compagnie pour a!ler server Dieu ft Madagascar... Et qui en
duute "?N'est-ce pas litune vraie Nocation ? ,
L'appel de Dicu, confirin par celui de 'Eglise, voild, scion
Vincent, le point tie d4art de toute rocation missionnaire, car
it ne s'agit pas d'action humninne a entreprendre mais d'une
acticite prop rement divine.
, Dieu \eut tlre votre premier et votre second dans cel
ouvrage apostolique pour montrer que 'etablissement de la
foi cst son affaire plrpre et non1 pas fcruvre des hommes.,
Saint Vincent ne deuie pas, pour autant, le concours de
Iinstrument humain. Au contraire, il r~clame de lui, par fid,;litCd I'appel, , generositd et grandeur de courage n. c,11 vous
faut, ecrit-il. la foi d'Abraham. la charit6 de saint Paul, le desir de vous consuiier tout entier pour Dieu coinme saint Francois-Xavier. )
En dericant ces mots. le Saint pressentait-il toutes les tribulations et adversites qui marqucraient la fondation de la mi.sion lointaine ? Toujours est-il que les premiers missionnaire's
recurent i6 la l>ttre les vicissitudes du PIre des croyants.
Con"me lui, its quittrvent lear familLe, lear patrie, pour obcir
en esprit de foi. sans savoir oi is allaient. u Fide obedivit...
exiit nesciens quo iret ,.Comme lui. ils etportaient la promesse
d'une fecondite spirituclle. mais qu'elle fut lente i se rdaliser!
Et quand enfin. cUle sc rCdaisa. its assistrcnt, cux aussi, a sa
destruction. Cep'ndant. comme le patriarche, its crurent tonjours - contra spem in spem - que Dieu itait assez puissant
pour ressusciter des imarts. Ni les ddlais, ni les retards, ni lIs
apparences contraires n'curent raison de leur foi en la fiddlii:
divine. Et Vinrcfnt pourtait les ddsigner :
Voil des missionnaires, de v.rais ui.ssionnaires. ,
A c6t6 de la foi d'Abraham, saint Vincent voulait voir la
charite de Paul, yui rendrait lear , cceur grand, vaste et ample,, d'huntanit, acec je ne sais quelle philanthropie qui inclinerait l'ap6tre vers les hommes, leurs misres, leurs ddtresses
et le rendrait inqifnic'ux
les secourir. La charitd qui amplific
Ie cfur de lapr)tre n'est autre qu'un immense amour de Dieu.
C'est cet nuiour qui, selon les mots de

Vincent, donnern

, amplitude d'tntendement pour connaitre bien la grandeur,
f'etendue de la l.,ote et de la puissance de Dieu, pour connai-
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tre jusqu'uoi s'dtend I'obligatiun de Le serxir, de Le glorifier de
toutes maniires possibles. '
C'est col amour qui donnera
aamplitude de colontj pour
embrasser toules les occasions td procurer la gloire de Dicu. ,,
On le coit, I'apostolat inissionuairc.dans la pencse de saini
Vincent, est essenticllenent une contstdquence de la sinciriil
riirante d'un grand amour de Dieu. L'aposlolat ne part pas
des
homines, il part de Dieu ; il ne ca pas ( Dieu par les homunes ;
ii ca aux hommes par Dieu ; iI aimne les hommes m•ais en Dieu
et cherche A faire aimer Dicu dte toutle la charitd dunt I'humanitt cntiere est surnaturcellernlt capable.
Ainsi, I'anmour de Dicu est le granud motif de 'Uclicilt;missionnaire. Son point d'upplicalion est, certes, humain, tiais son
principe et sa fin doicent rester divins.
C'est pourquoi dans tous ses enlrclicas et lellres, saint
Vincent, malgrd la compassion qu'il eprouee pour ccesI qui soat
encore duns les Intcbres de lt muort. ne parle que du , service
de Dieu *, de la ,, gloire a procurer i Dieu ,.
Unc telle conception de l'apostolat mi'sionuaire implique
ccidemment le sacrifice total de l'apdtre. L'ourrier ne cominpt
pas. it cst au service de la Majesid dirine ; it doit se consumer
pour elle.
Saint Vincent n':ltait pus hoimmae a cacher cetir tcritd on
Sl'Jidulcorer. Au premier missionnaire cnvoyO 6 Madagascar,
ii dcrit : u La Compalgnie a dtd choisie pour alter servir Dieu
en cette lie et elle a jetW les yeux sur vous comme sur la nieilleure hostie qu'elle ait pour en faire loiuinage i nuotre Souxerain Createur ,.
Duns le monde on imayine volonlirers le mtissionnaire comme
un grand actif ; saint Vincent nous le prcsente comnme une
hoslie, unc virtime dout le sacrifice procurera gloire d Dicu et
satut aux honmmes. C'est que saint Vincent ne ddtache jamais
ses yeux du premier missionnaire qui a glorifid son Pire et ra'hetd le monde par son sacrifice, et ii ne concoit pas de rdem•plion possible en dehors de I'imitation dr Jesus-Christ, victime
de son sacerdoce et de sa mission redemptirice.
Quand l'adcersiett survient d ses missionnaircs. le Saint ne
s'imeut pas : it rappelle seulemient la loi de la rddemption.
a Dieu vous traite comme II a traitd son Fils. I1 I'a env\ovy
au monde dtablir son Eglise par la Passion et il semble qu'll
ne xeut introduire la foi h Madagascar que par \otre souf1'rance. )
Francois Pallu, en recommandant aux siens I'esprit de saint
Vincent, 1'estimait a proportionnd aux Missions puree que la nature n'y a pas de place ). II aurait pu reprendre le mot mnme
ie saint Vincent, s'il 'arnit connu : cet esprit exprime au naif
I'esprit de Jesus-Christ ,,.
Mais, saint Vinceot, en incuiquant 'esprit de Jesus-Christ
t ses missionuaires conmme le seul vrai, le seut efficace pour
realiser la vocation missionnaire n'oubliait pas que l'activitd
'ipostolique s'exerca sur des homines.
C'est toute une mdthode d'apostolat qu'il enseigne au gr:
des circonstances ; elle n'a rien perdu de son actualitd, tant
'esprit des Saints, conforme a celui de Jdsus-Christ, inspire
ides solutions qui calent pour tous les temps.
Cette methode s'inspire d'une rue optimfiste des sujets sur
!esquels elle ca s'exercer, et d'une exp•rience claircoyante des

,imes.
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Les infidehs nie sont pas s percers qu'ils o tieportent tencore en eux les marques que Dieu leur a laissees de soi-mime ,;
elles sont comine autant de pierres d'attente du christianisme
qui ca les relecer.
Le missioninaire s'attachera done d
leur faire recoiuailrre
ces marques divines et cela, non par des raisons de subtile.
theologie. mais par des raisons prises de la nature. Car, insiste
le Saint, il faut commencer par l. ,
Le missioutnaire, par un sentiment de respect de leurs attitudes et comportements, se yardera bien de s'amuser des taivelts de ceux d qui il apporte la veritd de Dieu. II 4 s'assujettira aux lois du pays, hors la religion. Encore, Ovitera-t-il de
dire aucune chose pour la inmpriser.,
Bref, le missionnaire s'adaptera. Et pour s'adapter pleinement, it ne s'appliquera « pendant quelque temps a autre chose
qu't l'dtude de la langue. Faites dtat, dit-il, que vous etes devenu enfant et que vous apprenez h parler, dans cet etat. laissez-vous gouverner par vos aines qui vous tiendront lieu de
Peres. ,
. Apris quoi, le missionnaire pourra enseiyner la parole de
Dieu.
Celle-ci est approprice aux cuurs qui doivent la recevoir ,.Que l'apdtre ne la denature done pas par de vains orncment ! , les v6ritds ont plus d'efficace sous l'ornement naturei
de la simplicit6 ,.
Qu'il recourre cependant aux moyens qui
E
lient Iimagination ,. , Les images de nos mnystbres servent merveilleusemeni
a faire comprendre A ces bonnes gens ce qu'on \eut leur apprendre et ils se plaisent a en voir ,.
Qu'enfin, le n capital de votre 6tude, aprbs avoir travaillt;
a vivre en odeur de sua\ite et de bon exemple, soit de faire
connaitre les veritds de la foi. , II requiert done un double t6moignage : celui de la :ie et celui de la Parole.
Quel portrait de missionnaire et quel programme d'action !
En vous les exposant, mes freres, ii a pu sembler d plusicurs
que j'oubliais le Saint qui les avait traces. Mais non, la physionomie missionnaire que saint Vincent voulait reproduire. en
ses fils, c'etait, sans qu'il s'en doutdt, la sienne propre ; le programme d'action qu'il leur suggirait, c'tait le sien ou plutdt
relai de son Dirin Maitre Notre-Seigneur Jesus-Christ, qu'il
imitait en tous points ?
Par l'esprit missionnaire dont il mprdgna ses fils, Vincent
de Paul fut un grand missionnaire. Cet esprit, Dieu merci, n'cst
pas mort avec lui ; il continue, it se propage, tout comme soi
activitd missionnaire ne se cldt pas avec son existence terrestre, mais se perpetue par ses fits et ses filles trts chers.
Et ce soir. reprenant la priere de saint Vincent, a demandons & Dieu qu'll donne cet esprit, ce coeur qui nous fasse aller
partout, ce coeur du Fils de Dieu qui nous dispose A aller comme
II irait et. comme 11 serait alld si sa Sagesse 6ternelle ect juga
a propos de travailler pour la conversion des pauvres nations.
Partout ce feu divin, ce feu d'amour, de crainte de Dieu ; par
tout le monde : en Barbarie. aux Indes, au Japon... Ah I demandons bien tous a Dieu cet esprit qui nous porte partout. ,
Ainsi soit-il !
3 mai. - Invention ou dcouverte de la vraie Croix. - Cette
fete liturgique ramine nos pensdes et nos eoeurs vers JBrusalem.
vers cette ville oh les dvdnements politiques et les diffdrends ta-
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pageurs entre arabes et juifs attirent I'attention mondiale. Par
suite d'une toute ricente histoire politique, 'antique Palestine
a et6 bizarement sectionnie en un Etat arabe : la Transjordanie,
et un Etat juif, qui a ramene officiellement I'antique appellation
d'lsrail.Dans un trace compliqud, la frontiere soigneusement gardde soulive des incidents. Dans ce foyer o(i couve I'incendie, ecrit
M. Joseph Alouan, se trouvent des enfants de saint Vincent : la
cornette des Filles de la Charite y parle toujours de paix et de
ddvouement. Le grand hospice de Saint-Vincent redit cette legon
pratique de bonte. Veritable arche de No6 pour toutes les miseres
humaines, ii contient, en cette antnee 1951, quelque quatre-vingts
orphelines, trente vieillards, soixante vieilles, trente infirmes,
trente btibes, soixante aveugles, vingt fous ou folles, vingt idiots
ou idiotes.
L'hospice de Saint-Vincent a aussi en charge son annexe de
BUthanie, en zone arabe (orphelinat de quatre-vingts garCons, et
quelques infirmes), et d'Ain Karem. Tout cela remonte a 1886 :
en pareil jour, le 3 mai, Steur Ldonie Sion arrivait avec trois
coulpagnes, preoccupees de savoir par quelles ceuvres elles de%aient debuter A Jerusalem. Un effcndi dont le fits 4tait malade
depuis deux mois, ayant entendu parler de I'arriv6e des Soeurs
qu'on presentait, comme de grands raidecins venus de Paris, vint
aussitSt les prier d'aller voir I'enfant. Soeur Sion prit avec elle
une compagne, et chemin faisant, elle suppliait Dieu- de b6nir
cette premiere visiLe aux malades. Le petit dtre, 6puise par une
tiivre brfilante, semblait condamne. Soeur Sion prescrivit une
potion qu'elle composa elle-meme, avec tout son coeur et son savoir professionnel. Mais sa charit6 comptait plus sur le secours
diivin que sur ses renldes et ses propres lumieres. Huit jours
plus tard I'enfant dtait gueri. Cet episode inattendu fit du bruit.
La guerison d'un autre malade. quasi mourant, le fils du cheik
Youssef, et rendu A la vie mit la joie dans tous les coeurs et fit
honir les Filles de Monsieur Vincent. L'ceuvre des visites h domi.ile etait fondee... Depuis, les autres activites des Soeurs suivirent : enfants trouves. orphelinat de garcons et de filles, dispensaire, hospice de vieillards et de vieilles, alidnds, infirmes, crelbe. cat6chismes, etc...
En 1887, les Filles.de la CharitU ouvrirent I Bethleein un hd:ital de cent lits avec un orphelinat qui, depuis, a 6t6 remplacd
par une creche, pour quelque cinquante bdbes avec l'obligatoire
d'ispensaire et visite des pauvres malades A domicile. Actuelle'ient ii y a I cinquante employes et dix-sept Sceurs.
En 1890, commence A Haiffa le pensionnat-orphelinat : un
*,s meilleurs ktablissements scolaires du pays et qui, avant les
Svenements et troubles, abritait plus de treize cents adlves, quel.ue soixante orphelines.
En 1898, c'est la fondation de I'h6pital frangais de Nazareth
%ec ses cent lits, dispensaire, visite et creche : quarante emS'oyvs et douze Seurs.
En 1930, la MBre Recamier achete un vaste terrain A Bdthaie ;elle y fait batir uue grande maison pour quatre-vingts orilelines et une douzaine d'infirmes. Cette fondation, avec sept
-:urs, est aussi devenue la maison des retraites annuelles.
De leur cot6, quelques Lazaristes sont aussi presents en
:crre Sainte. Depuis 1894, la province de Cologne, mandat6e par,
SSociedt allemande pour les Lieux Saints, assurait B J6rusalem
. service religieux d'un pensionnat pour jeunes filles ; A Haiffa,
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it Taibal. sur le lac de Tibdriade, elle -crait

une hI'tellerie puur pelerins.

lDe son c ut, la Pro\ ince de France ou\rit en 1904 une ma ison
ii Jrusalemn dont le premier Suptrieur fut Francois Bourzeix,
ancien cure de Saint-Louis de Vichy. On acheta du Consulat d'Allemagnie la pension William. ancienne Ieproserie. qui est actueilement la maison de la rue Mamillah. Les premiers Lazaristes
assurerent le service spirituel des Filles de la Charite etl doniiereat des retraites dans di\ erses maisons religieuses. En 19)5.
c•Joiiinelt'a une kcole apostolique qui dura jusqu'en 1914. imais
les etleiieiients contraignirent alors at ferier la nlaison. C.onjuie
les recrues apostoliques venaient pratiqueinent du Liban. on jugea
prefdrable de rapprocher cette ecole de sun centre d'approvisionneiient. ln don et le devouement intrepide de
. Heudre crdierent Furn-el-Chlebak, proche Beyrouth. De son ctt~, la. iais-n
de Jerusalem. imodestement ruuverte apres la guerre de
t 1i1919. fut piliee. en 1947. En juin 1950, clle subit les lutalaiLs de
'incendie, qui de\olr a la
aison voisine, du moulin Slitaklef .
la moitie de la toilure et les fen4tres du ccut est de notre maisun
participerent it ce dcsastre regrettable. I.e ti-avail, pourtant, continue... , Floreat !
10 inma. - M1.Payen, supirieur du Grand senuinaire de Beauv\is revient de Iteims ohi ii a pris part i une reunion de dix
:-uprietPrs de Grands semiiniaires diocesains de la province ecrldsiastique. EcItanies de \ues.
16 mai. A 9 heures du soir en 1'eglise paroissial; - de
Saint-Sulpice, A foccasion du Congres pour religieuses, une paraliturgie retrace et exalte devant une assistance compaete ie
toute robe et de toute coiffure. la beautW et les devoirs dl la
\ocation A la vie religieuse.
22 mnai. It y a cent cinquante ans. ai Mondovi. le 22 nai
I•sl, naissait le futur .azari-te Miarc-Antoine Durando. loiit
.1a ctuse de beatification
a did ilnroduite.
Les Annales (il est loisible et recoinmiande de les reliVe rarI'ois ont, a diverses reprises. parl6 de ce saint pretre dl, la
Mission. mort Io 10 decculbre 1880. I'armi les (euvres; de son
zl]e. les Annali de nos confreres de Rome. rappelaient, ces jourscx. !'eu\re des Xa:ardennes. C'est une communaute dont ii est
bon de connaitre I'existence. car son recrutement sp&ial. relativeeniet i l'origine familiale des puostulantes, correspoi-d a
des situations de famille dont ii faut avoir une ddlicate -•;ln1prthension.
Fondation. La con•inunautd dtiess Nurs
de .Nazareih dites communimenlt les .\iazardennes) a id fondee le 21 no: nmbre 1865 par e serriteur de Dieu, Marc-Antonio Duratndo, -rtre de la Congr(.fationtde la Mission. Supirieur de In M.lis,. de
Turin 'Italie). pendant rinquante ans, ct Visiteur dc La :'rorince d' Pitiiont.
Doins son ministerc. Ic I'ire Durandlo rencontrait soucent *teS
jcunes filles qui, par Ie ddfaut d'une naissance 1gitime nti-'
pouvaient dire recues dans une Communaautd religieuse,
r
se conwacrer au serrice de Dieu.
Ar,'e son 9gnie organisateur et son zele apostolique de
rant les I.temps et la promulgation du nouveau Code du l,:.Canonique. le Pi-re Durando eut I'idde de fonder une :•ou
:.'
<cotmmt;nuto dans I'Eglisc. ot les jeunes filles illgditimes 1 '-
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cvicut ltre re'ues, si dlles araient

na rocation
a

la vie rcli-

iteuse.

Aide par la VInarable Louise Buryiotti, Ie Pere Durando
diriiea les preumieres Swurs, les disposant A tous les sacrifices
et d savoir utiliser les infirinitts crorpoelles des inalades pour
brs conduire i Dieu. Pour cela, ii leur donna des iReyles trbs sa!ys.qui jusqu'ici out donna de bans resultats ct out contribu'
(' l'sprit surnaturel des Sturs Nazardennes.
But. - A l'dpoque oit rirait le I're Durando. ii n'y avait
,ps ai Turin ni ailleurs, une conumunautd rcliyicuse faisant profession d'assisterd leur domicile les malades de coudition aise;.
Tel est done le but de la comimunautd des Suturs de .azareth : 1" d'assister 4 domicile les malades : pedulant lc jour Irs
riller, s'it le faut pendant la nuit, et apres leur mort, et :
?'" tduquer les enfants paurtres, qui n'onIt persnuitc pour s'oc'-liper d'eux.

It ca de soi que le but principal cst de travailler
Ictur
perfection. en honorant la Passion de Notre-Seiyneur. ct en
N'efforfant de nl faire honorer par les aulres.
Direction. - Le Pire Durando a dirigy personnellement la
rommunntnautd jusqu'd sa mort (1880). Par sa rolonttd, la cominu,niutt passa sous Ia direction inmmidiate dat Superictr de to
Mission ia Turin, atec le consentement du Suptiricur Gindral,
,minme it est dit dans le Dipldme d'Affiliation d la Comnpagnie
,lds Filles de la Charit,.accordte aux Swurs Nazar:ennes par It
rrds iHonord Pre Fiat, le 19 juillet 1901.
Conditions d'admiission. - La comninunautti
des Se• urs Nazarrennes ne demande aux postulantes que la bonnc voiontg de
eiIrcher sur les traces de leur fondatcur ; d'tdre disj.osfes i asaister les malaldes t domicile et dans les cliniques ; et d'dlet-er
41trttienupenint les enfants paucres, sans famnille. Arec une
1oine santd et sans na l dtfaut physique, elles doicent avoir unr
',nduile e.rxeplaire ; si elles donaent des marques d'une erric'
iocation, on les reioil parmi les Aspiraunts. oil elles sc prdpa',att par I'itude ct la ric cachic,e centrer an Noviciat, diyes de
,'.r-huit ans au moins, de cinyt -huit au plus.
Adresse. - Store Nazzarene, Corso Peschiera, 12, Torino
l atlie).

Nature de la Communautl. -- Les So'urs az.arten('tns ont
,a Ii•iytle propre dt leur Institut : apres six mois de posttlat el
inq mnois de nociciat, clies font des cvieu atunutls ordiaairestie
aluicret', chastete ft obdissance, et le quatrieme reiru de charit,
r1'pres le but de l'lustitut.

Apres huit ans de cocation, elles font le veur d'honorer
',nte maniere particuliere la Passion de Notre-Seigneur.
(Annali della Missione. mai-juin 1951. p. 184-186.)
27 mai. - Procession du Saint Sacrement a la rue du Bac.

pi'r.s

la grand'messe au 95 de la rue de Sivres. Notons que le

,,ir apribs les WVpres chantees a la maison, les clercs participent
ncore, dans les jardins de I'li,'pital Saint-Joseph,
une seconde
irocession du Saint Sacrement. Lauda... cane... ora. Jour du Sei*neur hien rempli cerles du souvenir et des bienfaits de Dieu.
3 juin. *- Aujourd'hui, dans le grand amphithleatre de la
-4irbonne, la Socitde Nationale d'Encouragement au Bien prob-de a son annuelle distribution de recompenses. Le programme
i' l]a sdance es .ciharg6 : la lecture du long palmares risquant
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de paraitre monotone. on l'a encadrte dans un riche progranlmne
musical et choregraphique, auquel la Batteric-Fan[are do it
Garde RMpublicaine, et divers artistes (Opera, Opera-Corniquw
et Comnedie Francaise) ont prate leur gracieux concours.
Au debut, nous entendons I'ihyinne beylical. C'est qu'en ei'fet, M. le Ministre de la Sante publique de la RUgence tunisienne figure au premier rang de l'assistance. 11 rece\ra la mnIdaille d'or de la Societl et remerciera dans un fran;ais trpur de I'honneur qui lui est fait, ajoutant quelques mots helureux et delicats sur I'amitic franco-tunisienne. Le directeur
neral de la SocietR d'Encouragement au Bien, M. Gustave Kad-.
prononce une emouvant discours. 1I rappelle qu'il ne faut pachercher le vrai \isage de la France dans les journaux qui racontent a\ec force details. soulignes par des photographies, 11exploits de quelques criminels. ni dans les lieux ot I'on s'amu-ý,
et dont la clientele n'est pas en majoritd frangaise. La vrai,
France, on \a en avoir un apergu dans I'evocation de tant d'artes gdnereux, parfois hnroiques, signalis A la Societ6, qui s'excuse de ne pouvoir les rBcompenser coinie elle le voudrait.
Comnnie ils sont eimouants. en effet, ces actes de divouement :
Sauveteurs qui ont risque leur vie pour arracher des victimtu4 l'eau ou aux flaumnes. Families ddja chargees d'enfants qui
ont adoptd jusqu'A cinq ou six orphelins. Jeunes feummes renolc:ant A fonder un foyer pour se consacrer a des parents incurables. Vieux serviteurs conservant une admirable fidelit h d(mlaltres tombbs dans la misere. On sent ses veux se imouill"r
de larmes, et I'on rougit de soi A I'enumtration, faite en tout,
simplicite, de gestes de cette nature.
La , courounei
cirique , est la recompense suprtme accord6e par la Socidte d'Encouragement au Bien. Deux couron•t.furent distribudes daits rette seance d'alijourd'hui. L'une d&l
personnes ainsi distingudes put recevoir personnellement -1
reomipense. C'etait Mile Suzanec Fouche, dont I'on connait 'ii .r'oyable force d'aime. I'admirable devouement aux malades d.l
nos sanas qu'elle s'efforce apres leur gudrison de readapter :
la vie. enfin ies ouurages consacrds
~
la soullfrnce dent elim
parle avec I'autorite de I'experience et ou s'exprime une aiý
si profondt'ieent chretienne. L'assistance lui fit une longue ovation bien mnritte. La deuxieme couronne ful dkcernee a notf!
conferre. Monseigne'lr Gounot, archev~que de Carthage. M. Kat--.
en quelques rnots trs justes. evoqua sa phlvsonomie morale ,t
fit 'teloe de son inlassabie charite. En l'absence du titula'ir,.
c'est Monseigneur Arquilliere. professeur ia I'nstitut Catholiqu.
de Paris. qui recut la couronne destinee ah 'arche\vque de Carthage. Par ses applaudissements nourris l'assistance montr;:
qu'elle faisait pleinement siens les sentiments si ddlicatenmezl
traduits par le directeur general de la Socidte.
De telles nanifestations sont un bain d'optimisme. Apr,avoir lu, dans la presse quotidienne. tant de faits qui laisseraient
croire
un
i flechissement desespertr
de la vie morale dans notre
pays, il est rdconfortant et juste d'apprendre que si le bieni
ie fait pas de bruit, il n'fen existe pas moins. et qu'il y a. grace
a Dieu, dans la France d(aujourd'hui, comme aux siecles passes,
des Ames. et en prand nomtbre, dont la g6ndrosite. le plus souvent d'inspiration chr6tienne, compense largement les miseres
morales que par loyautd nous soulignons bruyamment nousw1I'-Jteie t qui serPvent dl hiase aux jugements sommaires, el d(;
iors inijti-.r's ide'O;tRanu-r
itpiignore et Ir;niie ne sait pas voir.
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Une appreciation d'ensemble est delicate et comporte nombre
d'ldminents. Voici tout un revers de la midaille : un beau c6td.
II tonifie la confiance...
19 juin. - Mgr de Vienne arrive de Rome, expuls6 de Chine
eomme tant d'autres sceurs et missionnaires. II nous raconte
quelques souvenirs et quelques faits, tres objectivement, sans la
moindre acrimonie. II conserve toujours au cceur I'amour de ses
chers diocesains pour lesquels, comme tant d'autres ouvriers
apostoliques, ii s'est d6pense sans compter, durant plus de cinquante ans. On comprend, on admire cette noble attitude d'ame.
Dans le silence de sa retraite, Mgr prie pour la Chine et son
avenir chrdtien.
En ce mnme jour, a Albi, M. Dulau, secretaire gendral et
ancien directeur au Grand sdminaire, assiste aux fetes jubilaires
des cinquante ans de sacerdoce de MAgr Moussaron, archeveque.
Le s6minaire et le dioebse sont h la joie et aux sentiments que
!'on devine dans les trophes saphiques du commensal de nos
confrbres d'Albi, M. Gustave Combes, un fervent de Saint-Augustin et qui se baigne chaque jour dans les eaux des lettres latines.
Apres les strophes consacrees jadis h M. Castamagne voici, en
parallele, la vie versifide de Mgr Jean-Joseph Moussaron, archev6que d'AIbi (1901-1951) :
Hlac lie laeti jubilemus omnnes ; .ignitus Romae meritisque /ulgens
Ponlifex noster decimum peregit Postea sacra tegitur corouna
Spl(ndidae vilte Domino sacratae Praesulis supples obiens supremo
Nobile lustrum.
Munia Christi.
\alus in terris Baisa rigatis
Sed ibi longe celebrem ptropauans
Nwrini Joseph adhibet Joannis
Copiam fondi varias in oras,
.Juanque spes magnas teneris in 'rbium movit Potriae priorem
Clarius affert.
[annis;
Ore venusto.
I'riedilus raro studiis amore
Post gregis Pastor merito dicalus
in scholis olnnes superat sodales

Quercini, pandit studium regendi
Ac simul curam regetam docendi
Cuspide firma.
Atbiite demum populos gubernans
Finiter spernit seligilque sacro
imperat coute monila quieto,
-ubi juio Chrikli veniens ovanter Semper arbanus, facilis. solutus
Omnibus (('tis.
Corde sereno.
P'resbyler factus docuti magister Nnltius Christi trepidans ei almnus
Qint, prius ludo fuerat scholaris. Perlegit cunctas nimio labore
Post brei junctus parocho fideles Subditas terras, jaciens in arvis
Ducere discit.
Semina sancta.
Hic statim puro rulilans nitore
Iimpigre clero rigilans eyeno
.Illicit mentes animo benigno
Omnium pascens Operum culorem
El, potens verbo, valido lepore Litteris, factis liquidisque jussis
Pectora prendit.
Multa creavit.
Icin suo felix parocho subivit
.IA ! Deus, nostris precibus favelo:
i't prior cleri regionis amplae
P'onlifex noster peragat bealus
Per gradus fama viguit volantle
Labiles annos viridis senectae
Fortibus alts.
Lumine plenos.

Litteras graecas titide rcvolvens
Atque latinas.
'S'IDei motu juvenis pro[fana

23 juin. - En ce jour, a Louvain, notre confrire, M. Vincent
\Valckiers soutient sa these de doctorat en droit canonique :
i,'exemnapion de la Congrdgation de la Mission : son origine et
,,on ddveloppement dans le cadre de I'exemption des Instituts
rligieux cldricaux, xx-301 pages.
Travail de piusieurs anndes, consacrdes aux recherches et
a l'elaboratlon de ce monument. Les trois cent vingts pages de
-c volume 6tudient et mettent en valeur ce gros prohblme de
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druit. Son expose technique ne peut dtcenitutent prendie plar'.
el elteinent que I'ensentbriueLieit et
i se rlsumner ici. Di.is, i
ble telioigie d'un iabeur et d'une rCussite que vient entin touroncnr. en ,e jour. la seance teriiiinale tie ce doitoral en droi!
Aux lialles Unicr.·itaires, la scine est quotidiente cn cctte
tin d'ainn;e scolaire. Les professeurs en tenue : toge, epitoge.
robe. bonnet, suixent le candidat que prieedenl. en cistume un
taitiniet inutiennageux. deux bedeaux de I'UnikersilW, porta,:
sur f6paule, la masse ouuragee de la facultl . L'ieure soiennell'
est entin arri\ie. Le cortige gravit lenlteinetnt le najestueux e-calier d'hoineur. Quelques amis et counaissaines du candidat.
recueillis et joyeux tout ensemble, escortent 1'6quipe professorale : le tram. dans l'argot des 6tudiants. La salle est inste. det
nobles proportions, les gradins sont faits pour un auditoire des
grands jours. Aujourd'hui, et en toute senrblable circonstance.
Fassistance est relatixement modeste : c'est d'ailleurs celle de
tels actes universitaires de couronneiient d'•tudes. La sianice
est chirouiuuetrle, car d'autres sessions uent pr.3vues et 1lhoraire est chargi. Avee M. L6eonard Peters. qui fut jadis Visiteur de Belgique. on y \oit plusieurs curfrfres de la Province.
quel(ues etudiants ou condisciples de Loutain. Les figures on'
toutes un air de fete.
l.a saance debute par un expose latin du rvcipiendaire.
Gentiuiient litine., cetl
picre s'uuvre par des eloges rituels et
sur des Itiiiignlaes de gratitude, bien sentis, i I'endroit des
professeurs : MM1. Monin, Wagnon, ,nclin. Fransen. ces illu-tres miaitres, sans oublier Munseignieur Van lleve, decedd. out
Lien \oulu donner leurs soins et leur attention !
I.e travail qui. a cette heure. est ici prvsentd aux sulTragrs
du jury, a 6t( longuement, soigneusement sui\i en sa lente e!;altoration et ses divers stages par des rnaitres en droit. On e'!
in pays ronniu : on uirvole done le sujet et successivemnent triiI
professeurs. suivant les rubriques et la technique du jeu d(
I'ceole, attaquent ici ou li tel ou te! nneim detail.
Maitre de lui et parant it propos, I'exaimin6 rdpond judicieuseiment lais non sanss subir parfois des obljections grondeutiu
qui s'enchainent, des instances, des diffieultts nouvelles. v\ritables peauxr d'or•ie:les. lane;es sous les p>as du candidat. L'altention s'impose : it faut rester sur ses gardes. Pendant plusieurs quarts d'heure les arguments voltigent. Ennn. la mnei',
se teruine par l'accord des parties et sur les felicitations dt
lutteurs. car. mituie si lon nest pas du mnutue avis. la mi :,L
question souvent conporte plusieurs solutions *;galement probables : elles rentrent dans tout un systnme... ou toute ie'
thlorie d'ecole.
Outre la thbse proprement dite, qui reste un travail dlongue haleine. l'u.-;ae universilaire de Louvain comporte au
jourd'hui un livret de vingt propositions qui sent imprimIes depuis plusieurs semnaines. Ce sont des assertions, des propositionr-dig,'es par le candidat : points de d6tail connexes on non avec
le sujet de sa grosse 6tude, sur lesquels ses inquisitions ou reflexions de chercheur out ralis6 quelques menues detouverteou veulent attirer I'attention sur un aspect special du problekie.
II est loisible l tout membre de l'assistance d'argumenter a sor,
tour. En fait. aujourd'hui. le Pire Berg, Jesuite. professeur au
scolasticat d'Eegenhoven. et qui a suivi les 6tudes de notre
confrbre et l'I'aboration de son travail, denmande et recoit la
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paoule. Sur un poiUit CU1trOX ers6. Je VI11101ii(IUCIIP Wa pas niciti
.vluel), le professettv jd',uite .clcaiige quelques passes da'rlles.
Ce fut au ileuret J) iiouchote. L.attataue
ci I.a riposte furent.
brLes et coneculuantes :le recipiendaire soe campai
Iti en sur sunl
opinion et la dicfeudait 114)Ii~t4Cleiet. Aii rspi iait. eitlin.
Apries cette ýtaiaice, Ic jury rewil it plus tard [a proclamiationl
tie sa decisiu finale, Ialis l S'SUCe ne fai.-ait
de duuae pour perAussi

les, feýlictatitins

ct dlesi profes-tur SA

des ussistaittt

'erniettent. i4 iu

ci iatun tie dire Jeur bIa\,u rituci illcfui qui
zt eitfin sUoIInIteC ces loIiii-s niois. ceS aiiiiees dIe .scolal.6tt. et de\i jet d&sorinais ducteur e.ln tiruit canon de I'Vifix ersit6 de LouCes jours-ci. e6ialviiiotit
I L.otain. wlois (lans le secteur
jih1ilOSoph iqueW. un. autre tie nos coiufr·'rvs des ELats-Unis occilititaux, Al. Thou11as 1t011110lly. 6tait hi i atussi COU1 uriiit
pa!.
P1kniversitc, qui recoinnaissai t de ]a sorte quatre anUCes d'efIForts ct do patieiie souriante. Labbor improli its omflfia vincil.
Aussi, en ce 16 juin. au 88. rue du Canal. ull diner d'adieti
--VLtissait autour des lauricats. les confri-res de la Mlaisou et dotIa Provtluce, et tn jetue waltre ie Louxain. M. Fernand Van
Steenbergbheii. latitres professeurs mx\i(O; 'iRaieut vUS coILtraiints de ricu-czr F'iimitation. car cvs ulti-mtes jour doe l'aintee
(-'olairesont rudes ct charzes. et pour les 0,&ves et pour los
Iprolfcssehiis. acva] dt's dtexajijens ot de di pi.uines-.
Le diner ful. chrlnliant ToU scIt doutite: quciques rilols do
11. Menu, di- Al. Coiiollv. et de M. \ an Stemlberglien direild
!'orItiien Is aiuiailitts de' circoustance et d&--iaerent opportuuitment les tleoii' die Ffort, fieaut.6
Ia
du trax ai el, de la forlialion initellectuelie daits I'attiur ct il culte de fa x3rit.t6. IDait'a salle. dilicafic iont orno;e par lcs o6tudiamits de Louxain \ils
"'taient, aussi tc Ie fidio.. tla
d
laut do son cadre ('Whouineur. AIon-ieur Vincent. presidait ces agapes ct souriait : ii reconnaissait
;os ills et leur reodlait enicore. cominni jadis : Quoique tous leý
re:l es soicuut oblig&s
.vLtfnts. azteuflatuif$ Pious yi soin m'e
srava
/rtiiu4cutlj~t
oltiqiOs. i) ruison ties emplois et cercices au.xquio la fProcjdpooe tie Weilt nous a nappoels. lets quo sont leos
fpruliinands, /a direction des sf:miuiires eccctevsiastiques et les mis4iuns. enrore bien (/to VoJ1c'pcrivnoc fasse voir quo ceu..r qui parlout le plus famili/iercirionlet c Ic plus ptipulaireiiieiit rt'ussisscut
lo ,mieu. Et de fait. mes frbres (icons-nous jarnais vu que ccux
,/ui se piquefll
doriWn
pIcsi-,-vr aiopl fait bina du fruit ? II
/nout pourtnanl #to- It srjironre C.our q
sonl smunis ct humblev
*urit le trersor dte ia Coin pagnjnr. rovmmo bons el picux docleurs
-miit le tlrtsor tie T';ulis... II fultt de la sqience. zuos fr~rvs, et
'otalhcur o cxour qlui nWmploicnt pas biWn ltr
loels. Mais crnioiourlant le thMffc
rclai imttlri~sse. Y4ei
les-Iicicnsqtie
Ies
,t) Pour
ile)'intervention du 13. Bergh. tDois son expos6 et sa thiese, M. Walckiers,
-iulient que, dans v#u'ILains cas,.Ics suptrieurs ties Congregations ou
Inslituts tie droit ponhillcl, non exempts, exercent un pouvoir de
qiridjction aulhcntiqu.,sans pour autant devenir les Ordinaires tie Ietrs
4Uicts. De son cWtC. Ic P. Bcrgh pensait que tous les cas susdits peu'fnt sc ranener a l'cxercice du simple droit dominatif... Str 6change ce
,:,ichainement do raisonnenments et aprts rtnflexions subst'quentes, nous
'i-Yons savoir que le P. Bergh incline actuelleient vers la thi'se
"Walckiers. Simple speoimtn du seuis des fines discussions acadfmiques
, n matiere canonique...
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/gonset, si j'ose le dire, tremblons, et tremblons mille lois plus
que je ne saurais le dire, car ceux qui ont de V'esprit ont bien
4i craindre : scientia inflat, et ceur qui n'en ont point c'est encore pis, s'its ne s'humilient.

(S. Vincent, t. XI, p. 126-128.)
Retirie depuis plusieurs ann6es A Cachan, dani
la banlieue parisienne. la T.H.M. Lebrun qui fut sup6rieure de
la Communaut6 des Filles de la Charite de 1928 • 1934, termine,
ce matin, sa inmritoire existence ici-bas. Lors de la messe d'enlerrement au L40. rue du Bac. les confreres de la maison mire
s'unissent a de ferventes priires pour cette Ame d'apitre si
compr6hensive, si douce et si fermne tout ensemble.
10 juillet. - En ce jour, au Berceau de Saint-Vincent de
Paul, apris un triduum de cordiales festivites, I'Amicale des
Anciens Elives tient sa vingt-troisieme r6union. II y a bient't
cent ans. Ic 6 aott 1851, on posait la premiere pierre de l'artuelle chapelle de l'(Euvre. En cette annie centenaire, aprbs 'inicendie des 14-15 juillet 1947 (voir Annales, t. 112-113, p. 4554, et p. 114-115, p. 282-284), apres quatre annees de soucis
et de travaux. so terinine 1'essentiel de la reconstruction. Pour
des particuliers laisses a eux-memes, c'est un veritable record,
vu les difficultes sans nombre de cet aprbs-guerre, vu la penlrie du materiel, v.u les reglenientations et les entraves ( bien
intentionn6es .... Grace t des gendrosit6s francaises et americaines, grice surtout aux dons de nombreuses Filles de la Charitl,
toutes se ressouvenant du Berceau de leur phre, saint
Vincent de Paul, la remnise en 6tat a march6 d'un pas alli.-re
et avise.
La cuisine a tdt logde en un batinent t part : instaill,.
avec le dernier cri de la technique electrique ;nous sommnies
ici proche des Pyrindes, grosses fournisseuses de courant .
Dans sa simplicite, elle est d'une propret6 et d'une aisance ravissante. Une pressee sur un Iouton. et les marmites ventrues
itiontent, descendent, pivotent. se dandinent. s'inclirent docileInent et sans nulle fatigue pour les cuisinieres, Loujours sur
!a breche. On sait que, in~ime en dehors des retraites de Sours.
l'oFuvre se doit de nourrir chaque jour quelque trois cents bouches, jeunes et inlperieusenient voraces pour la plus grandpart. Les services et dependances de la cuisine. 6tablis au soussol sont intelligemment compris : la sont heureusement aminagds ddpense, frigidaire (fraternellement payv par les confreres des Etats-Unis,.
vaisselle, ddput de materiel, etc...
Devant une telle rdussite. on en \ient naturellement I reWIrcTier ]a Providence qui. apres ce bouleversant incendie. a
-u. tout bien disposer pour cette mise ia neuf. Les peines et le
savoir-faire des artisans de cette owuvre sont disormais heureu!iient recompensc.s. C'est la conclusion qui saute aux yeux, devant ce qui est fait et ce qui reste encore a parachever... L'avenue Saint-Pierreproclame gentiment cette gratitude avisee.
Parallelement a la cuisine, a quelque dix metres, se trouve
le hitiment central. I'hospice pour vieux et vieilles : de ce
iavillon, apres le feu, ii ne restait qu'une carcasse 6%entree.
totalement sinistr8e. Ilest remis en 6tat et IA encore, sagement
modernise. Au lieu des antiques salles de vieillards, voici des
boxes individuels. simples nialgrb tout. car nous sommes ai
pays de la pauvret,. Ils permettent toutefois une certaine inInit, une rs.er-e pour des gens qui. de par leur pass6 et leuI

24 juin. -
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Age, ne sont pas habitu6s ni prdpards a une totale vie commune. Ces cellules sont d'autre part, comme il convient, d'un
accs facile pour les soins, la proprete et 1'entretien. La charite refleurit done discrete, surnaturelle, delicate, vincentienne
en un mot.
L'orphelinat des jeunes filles. bril6, lui aussi, a repris
forme sous un habit nouveau, dans la coupe et I'architecture
de jadis : reminiscences du xv"i sikcle.
La Communaute des Sceurs est une nouveaute, aiednaiee
de toutes pieces : cette construction Rtait doe, et en projet
depuis de nombreux lustres. Jadis dispersees de-ci de-lA. dans
quelques coins de l(Euvre. les Sweurs ont entin trouv un abri :i
elles, un siege social, dans une formule de notre temps. Lec occupantes out lieu d'etre ravies : toutes proches de la maison
natale de saint Vincent (quel salutaire rappel des origines),
ses bonnes filles out une installation adaptie aux besoins de
notre 6poque : aeration, chambrettes. salle de conimunaut6,
etc., tout a profit6 de ce minimum de mieux-6tre au service du
dlvouement quotidien:
Point central des constructions, le dime de la chapelle
qui s'effondra sous I'incendie de sa charpente, reprend vie lui
aussi, chaque jour davantage. La calotte de ciment vient d'ttre
-coulde.it v a quelques semnaines i peine; la charpente de chine
qui supportera le zinc de ia coupole et de la lanterne est en
cours d'exdcution.
Dans ce cadre d'un Berceau, renaissant de ses poutres calcinees, dans cette atmosphere ddbutante d'une resurrection.
\oici revenus quelques-uns des anciens de la naison. On reconstitue ais6ment la scene : on revit I'atmosphere de ce recouvrement. En ce point nous voila sur la fin d'un honnete diier ou d'un dejeuner. cormne ]'on voudra. C'est I'heure sacrosainte et 4motionnante des diseours, devant les cendres d'un
passd que l'on tisonne, sous ces flanmbes d'dtincelles qui se,-happe d'une recente histoire que l'on secoue avec joie : elles
fument encore dans une odeur qui pince le coeur.
A ce moment, M. Read Philliatraud est 1'orateur du jour.
Su'vant la rubrique de l'ordc.nnateur du festin, it so Rive enfin
IE voici que, cedant h son heureuse facilitd, parmi ces verres
aliguts, ce sont des vers qui s'echappent de ses mains frenissantes.
Apres la traditionnelle et classique piste d'envoi. une incocation d la muse, ce sont des sou\enirs qui fusent allgres et
ýe profilent d'une silhouette toujours jeune. L'hornme retourne
,-vec joie vers son Berceau. vers ce nid dont les charmes, en
temps et en tout lieu, demeurent ensorceleurs, comme l'ont
:o)u(
t6 des jeunes annees, ce monde que plus tard I'on s'avoue uia
!antinet irr6el, premier contact avec une vie consciente. C'est
:,.Serpette, le v6nere et divou6 Suptrieur du Berceau, mort en
0912. et dont le corps repose dans le caveau, sous le choeur de
a chapelle. G'est M. Degland. le saint apiculteur, dent longueeifnt et ddlicatement les Annales ont rdcemment parle sous la
iume de M. Jean-Baptiste Lasserre. C'est M. Bouchet, un autre
.rofesseur, amoureux du grand air et fervent du grec, avec le;uel I'avait familiarise un long s6jour i Smyrne, en ce tempsi de langue hellene... Vers ces professeurs, vers tous ces devoues
aitres monte la gratitude du souvenir et de leurs bienfaits
ý;aque jour desormais mieux compris.

Ce sout. delicateiilenl saisis. eux aussi, en leur dvottueinnt
Pt genitrosite inlassable. quelques freres coadjuteurs d'alors :
Freres Mesquita et Nuiez. iilderins de Nerrous. battcurs d'etcluine. sculpteurs d'acier, priines Con ferronnerie, ayant au Ctcut
le simple et seul ddsir de set'ir le bun Dieu ,.
C'est le frere Valentin. V'intrlpide lujulanger. Ce sunt d'autres lmodestes sel'\iteurs. lheurousiieit saisis au passage duins
uneIigurine ed\xoatrice.
P'uis, daus lc zadre de la rlhapelle, 'est M. Pranieuf et .son
talent d'orianiste c;'est Luglose qu'ont si hien caractlrisd les
strophes du cantiquc de M. Canitrot, jadis professeur et depuis
rentrd de Madagascar. etc...
C'est la vie de jadis. simple el randide. satisfaisante et
dleine. El. de nos jours, danj- cet auditoire d'anciens. voici la
priere de ceux qui. devant leurs enrants. sentent ies saisir a la
.ore,. et les piquer au crur les anneies de jadis et des perspecti\es entre\ues :
Nous so1mmes prtis [Sei'ynur] « rous donier
Les enfritts que rous roulc: nous prerdre...

El sur ce thlime de la relbve. c'est I'avenir assure. I.e Ber:eau ne doit pas imourir...
Colmment resumler de teles pages ? Les voici en leur
chartne et perfection souriante. telle qu'en ce jour elles s'en\o!ent lia-as. dans le modeste refeetoire a la table familiale de
l'Amicale du Berceau.
De Paris. les initids en sui\ent les ondulations ratissantes
einte pour des gens du

idehors. un chaeun reconnait leur \va-

leur delicaternent liumaine.
Des ce premier debut et sans mc'tre attardd,
Messieurs. trss humblement et sans fnrd. je m'accuse
D'aroir ijucilues instants lhont'ltlir•'us

nt rrd;'

.tux charmes de la Muse !
Je confesse 'rela tristement...:t
cr ne'st
Vi la faute it Rousseau. ni In fnate ,1 Voltaire.
Le coupable est d'abord le rin que nous versait
l'ne main iyn:rcrusr
rmplissiant
ii
rit rratere.
<"est Ia faute surtou it notre cwutr qui tremble
.1 tout ce qui Ide nous s't;rrille rt S'cmoucant
De trop de sourenirs qui suryisscnt ,nsemble

Voudrait ourri, son aile et decenir un chant...

C'est tris beau. iais it faut pen-ser i I'audiloire

Et que to doux ronron d'un rythmnique discours
Risque de l'erulormir : surtout an rdfectoire,
Les chants les spls ainm#s sont les chants les plus court-.
Je fus done invoquer la Muse laconique :
(O Ddcsse. lui dis-je, en mon humble supplique,
, Reine du bref parler au front silencieux.,
a Entr'oucre un court instant ton cwur sentencieux ;
tI'uisque je subis assis au trepied prophitique.
, Souffle-moi duns i'esprit quelque vers synthetique,
" Quelque chose de ipas plus long
" Qu'une sentence de Solon. ,
La Muse alors fronrant son sourcil lapidaire
Me dicta pour les ans et la postdrite
te
seul rers monolithe en sa brideetd :
, Le Berceau a cent ans ; il est done centenaire ,.
Evidemment, c'itait concis. sans bavardage,
Ramasse. resumi. portatif. sans rejet...

-- 1.9 -Mais peult-ctre, ol pourrait si'ctndre dauantlac...
Thdophruste aurait dit :
Etoffez le sujet. j
Et puis cela sentait encor Monsieur Prudlhoimme.
J'ui done dans l'encricr retrcmp6 mon roscau
Et tcnitd quelques vrrs mnoins indiynes du Dimc,
I)e In chaere Mai.vn. de cutts, et (du Bcrecut.
Le berceau dont le nora scul icoque tounc cnfance,
Lnc main dont Ie lent miouccmennt recommence
Le mcine herceitmient idlyement rythlni
Jusqu'y
rc que I'enfant s'endormte on soil culm' :
Lorsiuie l'on ca civillir, quand la trle est chenuc,
I la cur de nos jours diminue.
Quand ddjit
Quand la rie ct les soitLs ct fa miort ct les ans
iRendent le cwur inquiet et les pns plus piesants,
D'un geste natuvrel ii 'lhoumme en son aurore,
Pour oublier la cici ct nous bercer encore,
Vers cc passd b;ni, nous allons dc nouccau
Et nous imettouns tous nos s(oi'is dans ce bercut'IU.
Souctenirs, souccnirs suryissant du jeune dye
Le bon ,P&re Scrpette au nombreux cousinage,
Dont eI corps r:tnet'rereposant sous Ic chweur
Est reste dans ces licun taut chlris de son ccur...
Le saint Monsieur Deyland, d'abord asses austere,
Si paucre et ditachd des houneurs de la terre,
lais portant en lui taut de ciel,
Commne aux reduits fjrmnss et loujours syndtriques,
D'alvoles yuomi triques,
La bonne abeille encldt la douceur de son miel.
Le bon Pe're Bouchet, mort si subitement,
JDoat nl classe et le grec ne furent jamais tristes,
Quand it nous enscinat
l trdsor des aoristes
Ic
Et dont I'esprit it tait n crai redooWiement.
Chers Maitres 'cendrs, les premiers sur le livre,
Oil Dieu met ses amis,
Qui, des leurs jeunes ans, n'ont cessI de Ic suicre,
Fidiles serviteurs qui danms Il paradis
Sont maintenant sercis.
Sotre cwur bien souvent recoit le icu.r chemin
Qui mene au cinetierc,
Notre cwuwr bien soucent recoit le clair matin
Oil nous chantions pour cux la derniere priere
Le vent passant rendait le psaume plus tremblant
Tandis que nous suicions leur cercueil de bois blanc.
Nous leur decons ce que la terre
Doil au semeur,
Ce que donne a son leyataire
Celui qui meurt...
Nous leur dccons ce que le jour
Doit a l'aurore ;
Nous leur derons bien plus encore :
Tout leur amour.
Et tant de ceilles bienfaisantes
Tout ce qu'il faut,
Pour que des dines commenantes
Montent plus haut.
Nous leur devons classes, etudes,
Ricr6ations.
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Et le tresor des habitudes
Que nous avons..
Nons leur devons la tdche obscure
Toujours suivie...
Tout ce qui tue et ce qui dure,
Toute une vie...
Morts on vicants, it est des choses
Qu'on fldtrirait,
Si autrcment qu'd bouches closes
On les disait...
Morts ou virants, loin dans I'espace
Ou pres d'ici,
.ous leur murnurons 4 voix basse,
Notre Merci...
II ne coaciendrait pas qu'ici I'on oublidt
Le cher frere Nunez et frere Mesquita :
Chacun des deux etait prince ea (erronnerie,
Sculpteur d'acier, frappant pendant toute la vie
Et le bois que l'on taille et le plomb que l'on tord...
Quand une girouette acait perdu le Nord,
Montant lui redonner le sens precis des choses,
Batteurs d'enclume, ayant, sans chercher d'autres causes
Tout en soufflant leur forge ois rougeoyait le feu,
Le simple ct seul disir de servir le Bon Dieu.
Ces deux familiers du zinc de nos toitures,
M.Idecins des verrous, firent tant de serrures,
Tant de trousseaux de clefs, que le Divin Portier
En homue qui connait des lonytemps le metier,
Quand It dut recevoir leurs inmes fraternelles
Avec respect, ouvrit les portes ternelles...
Le frire Valentin, de chltice stature
Mais grand expert dans I'art de cuire le bon pain,
Et triomphant dans la mdture ;
A eertains jours marqudis, pour les fetes, sa main
Coiffait d'un bonnet d'or en crofites savoureuses
La brioche goaflde en sa pdte moelleuse.
Lerv soucent de bon matin,
It fut toujours dans le pdtrin.
Mais jamais potur sa part it n'y mit L'dconome :
C'dtait une grande mine en un tout petit homme,
Notre cher frere Valentin...
Permettez-moi de joindre encore quelques noms
Dont ous nous souvenons...
Louis, le ci,ux cocher, qui consolait sa route
Du frdquent rtconfort d'une petite youttc...
Et Monsieur Duvigneau,
Qui savait la peinture autant qu'homme de France
Et courrit le Berceau,
Des joyeuses couleurs de la verte espdrence...
Francois, digne et prudent au fond de sa ddpense,
Distribuant la soupe et les haricots certs
Et concentrant sa vigilance
Sur le destin partout si bref des camemberts ;
Le Frere Stakeo qui faisait oeuvre pie
En ne liissant jamais nos assiettes ) see,
Large dispensatc'ur de la chude bouillic
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Et braiduissant sa louche en nlus ritant du grec... (1).
Aous dtions ies petits siticmes
Nous commencions nos prcmicrs thlbes
Ou nzotrc pretiiere rersion
Non sants y laisser quelques tdches
Et nous mctrtons quelques moustaches
Sur les portraits de Ciceren.
Maintenant que I'dge chcmine
Et que s 'aance la saison
Que l'ombre au pied de la colline
S'allonge plus que de raison,
Dans un moment de souvenance
Revenus aux jardins d'enfance,
Pour l'offrir d notre Maison
Nous cueillerons , Rosa ,,a la Hose n,
Depuis tant de siecles dclose
Au seuil de la diclinaison...
Chapelle oit nous allions aux messes du matin.
L'orgue chantait li-haut gravement un prelude ;
Le vieux maitre dvoquait I'dime de Buxtehude
Celle de Franck, de Bach, meme de Beethoven...
Et c'dtait comme un porche aux guirlandes sonores
Dont les fleurs agities se repandant sur nous
Composaient un concert dans les seures aurores.
Si beau que nous n'avions qu'd nous mettre a genoar.
L'office commnenrait, celebre par le Ptre,
Tout parlait d'unisson : la mnme piWtd
Nous groupait fortement dans la mdme priere
Comme les memes grains que rassemble un Et...
Nous accordions nos voic pour les memes cantiques
Vers les sources eucharistiiqes
Nous montions en priant notre Pare des cieux ;
Le Sacrifice unique et i'identique Messe
Fusionnaient plus encor notre meme jeunesse
Et nous avions le nmime autel devant les yeux.
Avant que I'hcure sonne
oil chacun vers son but doit prendre son chemin
La table sainte dmme dtait une couroane
Autour du meme Dieu present an meme pain...
Buglose, les sillons. le carillon, I'aurore,
La terre en son malin fratchement s'evapore,
,1) Le Frere Stakuo soun soun, nolons-le ici pour I'Histoire. n'esi
qu'un surnom attribu6 au Frtre coadjuteur da Silva Jean-Vincent dont
pratiquement nul 6iuve ne savait le nom. Arriv6 h quelque soixante ans
:tuBereeau, ce bon frere etait alors handicape par une sommaire conr.aissance du francais. En pr6sence d'une jeunesse turbulente, il s'ecriait
quelque chose comme sta quieto, du calme. d'oti le sobriquet Stakdo.
Ce bon frlre etait n6 'e 27 octohre 1851 i Villa de Rei, au diocbse de
Portaligre. Re&u baBemflca le 20 aoOt 1890, il y emit ses voeux en
presence de M. SInicourt. La Revolution portugaise de septembreoctobre 1910 les amenait tons deux au Berceau. Le frire s'y depensa
'ivee le sourire et la gncdreuse simplicitO jusqu'B sa mort, le 1 f6vrier
1924. Trois ans plus tdt, le 3 fevrier 1921, ilavait vivement ressenti
lamort de son pore spirituel, le saint pritre M. SBnicourt, dont un
Ithme tres prononc signalalt I'arriv6e & une jeunesse sans pitid. Sans
!amoindre intention d'irrdverence, les jeunes l'avaient baptis6 l'Express
.° 12. Haec olim...

IlHert

oit Icis p)ilnS ruIIlt de fine LI bhicUthe brumne
On1t Voir doins la lzade Ejui falmei

If'uiiu jproccsvioum de virrycs .Vutavwant
Vce-i la Alere da To.ul Pltusnt.

le dtititi4Etic xifi Itwols
('It
tojlaai&
Qui sut uiIIprisoflmer Its carillons soflfluiais.
L.ev
it*yc
") carllant orltaIs lIs joicts matclinales
Elt Ic deritier sojjnhiejl qlui rappruceL des cicur
El l Ia1rrge qui vieeul 1jrur tious oucrir lIs yeaCx
A ux esiCra.l6ans Irio, IIIaultes.
Lc eajdioju- si bteau dans sa sunpticit6
Quele
Ic Maitrn piai- auquel it jut dicth
N'rltble Vacoir rl(*u des mains de Notre IPine
EI IouCt qu',
ricj'cir
ce cf-iIiiiire
Cat soil amie,
El pour Ioutr In Vierge citn ter
ýternizW

Jh'IEJSlo,

U4s beaux aitye$ Cltoitt'urs. flu 'Act lount tulojil.
IBekours de ,Drolcnlt-ide's et Irizi-s la pitlz'(t ;c
:twicenirs, sEU4ttir-sr
: bit-·io Nutveit notus sonlcoins
Ah
la flear dor quc Ick pritlcemps Usel aux ajones...
Au beau(i1L soled o soir qut ta-has flous pr&cede
Cri.i uu chamtyums
dains Cair qui rcenptit nos poaumons...
IWjd le suir ceunant prtparaii ses tlteubres ;
ID'heure sombre tai.'ait gluiser dy haut des mtoats
Lc tapts solemicl de ses wubres cMoibres.
Au souffle des bcaurxs oirs, his chdltes bruiusatus...
Les aiguilles des pints aizx arbres arraclues
l1fe-tficient suits mos paas eta leurs blondes jonacktes
Lt ygloire de.s soleils 01 dks jouur finissants...
Des ois-auxr
re'gaynaivot Icur aid, et C'~tail I'heure
OitjL'S
corps saitteient fatiyguS tout un jour

El les amnjes aussi Irouvaieut it leutr ietoua
Le toil plus amcrc illautt el
liaison ineiUeure.
Soirs d'Ave. Maria sous I'arbre mitinuire
La coi2
.
jxr'e nuLts aintions et mnaintelnai se tait
Entolumtnit ii Idelan ueuwr la naaice priere
Et la Landu cLuruiflit,

Tandis que tout li-haut le Sviymeur allumnait
En Ohonneur de sa Mere
Le bouquc inuirial des uetoiles de Alai...
Notts entend ions parfois depuis nolre dorloir
La hulotie
IDwit Ic eri mewtiotoue attriste lout le soir
El grelotte ;
11 y acail aussi quand reviennent les fleurs
Les rainettes,
Les o-rapauds ties inarais et qui jouaient de leurs
Clarittcites ;
P'ais, altltrd-s enlcor enitre chien et loup
Des cigales
Pour annoncer la nuit dounnaient un dernier coup
De cipu bales ;
El cola comrnposait u 't range qisintette
A la brume
Qoli seniblait
isia yrand rtr'e et se payer la htde
De la lune...
Souvcnirs, souvettirs. la petite Maison
Tout un parfum de charitg V resle el r6de
Pour '3ire plus intliue et pour M2ire plus ehaude

-

193 -

Elle a baisse son toit bicn bas sur t'horizon.
La petite maison est tout pres de la route
Et cela fut coulu de la sorle sans doute,
Afin que les paysants aient bien moins de chemin
Pour entrer sous son toit on demainder du pain...
La petite maison regarde vers le Nord
C'est par "i qu'autrefois lle le vit partir
I'our coir, 'r clle semble iynorer qu'll est mort
Si le petit , ccent ne va pas recenir...
Notre Seigneur a dit dans 'Ecriture :
, On reconnait l'arbre a son fruit. n
etcnd la paix de sa rainure
L'arbre est grand : it
Aussi loin que le soleil luit...
Aussi loin qu'il fait jour et que la terre est ronde
Aussi loin que le ionwde est monde,
Le chtne large et cert pent compter un enfant,
lurisibles ruaicaux dont Dieu seul sait le nombre
Et qui recouvrent de Cter ombre
M1ume les cedres du Liban...
La-bas, dans la grande ile, o4. vii tant d'espirance,
La plupart sont bien nes en France ;
11 y en a du Nord, de l'Est, de Paris... mais
Plus d'un parle malyache avec l'accent landais.
Et de l'autre cd6t de la verte Atlantique
Plus d'un dans les pampas et le jour au ddclin
V\ille sur son village avec la pose antique
D'un vieau patre du Marensin.
ID'utres. que cous voyes sur les jonques de Chine,
Descrendint les fleuces bleus dans le soir gris
.Vaniant t'aciron dans le jour qui decline,
Hletrouvent tout heureux les vieux gestes appris
1 y a de cela des jours et plus d'un jour
.1 'heure o& l'Occident et le soleil se fanent
Lorsque leur jeune troupe avee Monsieur Lalanne
I.,montait en radcaux la barre de l'Adour...
l>ans cette chambre oil vient le soir par la fenetre,
!ls sont tous la, le pere et la mere et leurs fits ;
.iu mur est accroch le Cacur du divin Maitre,
.1 la place d'honneur preside un Crucifix ;
On n'a pas oubliW d'y joindre Notre Dame
OQui sourit aux enfants en tenant un beau lys...
C'cst le soir : le couchant amenuise sa flamme :
Its sont tous Id, le pere et la mzre et les fits...
A'vec recucillement, la priere commence ;
Vt le premier de tous, le pere s'est signa...
In rend graces i Dieu pour le jour, et 'on pense
1 ceux qui sont partis vers lear 6ternitd...
P'1tits' enfants, ce soir, qui faites la priere,
A l'heure oiu la nuit vient,
,',ichez qu'en la faisant arec vous, voire Pere
A son tour se souvient
i,'s prieres du soir qu'on faisait i Ranquines
Et c'est pour vous donner
L. respect du Seigneur et des choses divines
Qu'il ne faut oublier...
Et je sais bien que dans lear cenur
Se formule une autre demande
C'est la plus belle et la plus grande
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(uanjd is s'adressent au Seigneur :
s i cous nous faites cet honneur,
, Nuus soinUces prCts ( cou- le reiudre,
, Pour cous sercir et cous aimner
u .ous somnmes prets a rous donner

L'enfant que cous voudre: nous prendre... ,
L
Voile les fruits, I'arbre ctait bon.
L'acenir au passC rdpond...
Dans 1'e.tension de ses ramures
On enitcnd murmurer toutes les nations
Et de noucelles floraisons
hlmplaceront les moissons minres...
Un soir, cclle Maiison fut pourtant racaye .
Vous sace; tous l'histoirc...
On poucait rruoire alors pour bien longtemps siyuee,
La yrande page noire...
I'ourtantt IAlleluia ,c prtpare .1 nns rioches
Les jours tie tios pdIques sout proches

Sur des Vendrctis Saints qui decaient tout detruire,
Le noueau Dinmete ca reluire
Dans le matin ct le soleil
Au rieux D6ine foujours parcil.
PI'ur Celui dont tout le souci
Sut nmettre ainsi pierre sur pierre

Nous n'insisterois pas et inous diruns merci

En y forieaont tIlan d'un,,e -hit de jprierc.
Un nohiceau siecle recohmmence
Ce soir nous fdtons la sentence
Des aus nouveaux qui vont mufrir
Les enfants succedent aux peres,
En lustres encor plus prosperes,
Le Berceau ne doit pas mourir...
Appuyc du secours divin,
Malgre les vents et les tonnerres,
Et que cela fasse d la fin
Des centaines de centenaires.
Berceau, Chere Maison, arant que je Coublie,
L'Adour ira prendre son cours en Italie ;
Sur son tronc vermoulu depuis longtemps pench',
Dgpouilld de ses glands, le Chene aura sdchd.
Les temps bouleversCs changeront leurs usages ;
Les cerfs iront en I'air chercher leurs pdturages,
Le Jurancon sera de In petite bire,
Et les Landais boiront de I'eau...
Cela dit, lerons notre verre,
Au centenaire du Berceau.
14 juillet. - Saint Vincent de Paul, Ministre de la Justice.
Un concours-referendum a 6tI propose, en janvier 1951, aux
lecteurs de 'Alnmanach du Combatlant : Si vous aviez le pouc'Jir
de faire revicre vingt noms illustres de notre histoire de Fratece
(depuis le regne d'Henri IV) lesqucls choisiriez-vous pour constituer, en 1951, notre dquipe ministdrielle, et quels postes l':tr
confieriez-vous dans ce gouvernement de la France ?
Quelque six cents lecteurs, suivant leurs idees et conceptions, ont manifest6 leurs d6sirs. leurs suffrages, et constit'ud
le ministare souhait6. La presse publie cette liste avec de :voureux conmmentaires.
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Pour le portefeuille de la Justice on assiste (coiine pour
les autres d'ailleurs) a un fort curieux eparpillement des oix.
Trente nonms furent cites : Henri IV, Barthou, Cambaceris.
Montesquieu, Sully-Prudtonmme (?), Saint Louis, d'Aguesseau...
Mais, candidat de la grande mnajoriti, Vincent de Paul 1'emporta
hautement sur tous ses concurrents ou ces apparentýs. Vivant
symbole : chacun sent que la paix sociale doit se baser sur la
justice et que la charitd vient courouuner et parfaire les rugositGs de 1'edifice. Et le nomn et I'utuvre de Vincent de Paul, c'est
crla : Justice et Charitd... tout ensemble.
19 juillet, Saint Vincent de Paul. - Mgr loacalli officie.
I'-u apres sa grand'messe. !e Nonce apostolique eutretient la
avec le charme et la souriante bolaholie qu'on lui
Couiiiunauti
icnnait. Le soir, apreis v\-pres, M. Duhour, supdrieur du Grand
',:*tiinaire de Nice, entraine nos pensees et nos c(eurs aux sou\cnirs et lemous du zile de saint Vincent : I, zi'e uclaird par la
dDi sna prcscuice; 11. :i'lc fort et
ee de sentim t de
ce
risio de D
conslant par la certitude de Iappui divin ; III, z'le nourri sub.tantiellement et stimule par lamour de Dicu. A l'exteiple de
.sint Vincent, apaisons la grande faim du monde actuel : la faim
dr Dieu.
26 juillet. - t M. Robert Schuman, Ministre des Aflaires
t4raingires, tient en ce jour, A remeltre lui-uinme la rosetl.t
M1gr Jean de Vienne, eveque
id'lfficier de la Legion d'honneur
ie Tientsin. ia croix de checrlier a M. Joseph Moiinari et i swur
dl, Bizemiont, longtemps superieure de Ihupital Saint-Michel de
i'kin et la Mldaille de la reconnaissance franiaise h swur
Imlchesne. qui s'est tant dtpensee a Tientsin.
SConiune tenmoins de cette cereimonie : M. Jacques de Vienne,
fr' re de Mlgr, M. Leon Scamps, M. Georges Feria et snour Gasnier,
(O'.iciere de la Counmunaute.
SA inidi nioins dix, toute cette assistance est rdunie dans
1. bureau de M. Cattand. ancien consul de Tientsin, actueilement
,lhiurg 4 des affaires d'Asie au Ministere des Affaires Btrang6res.
Sv trouvent aussi M. le baron Bevens. directeur d'Asie-Ocdanie.
\1. ile Mar-erie, ancien ambassadeur a Pekin, et le docteur Bertr;i'd. ancien inmdecin-chef de 1'lHipital Saint-Michel de Pekin.
<i Avec beaucoup.de courtoisie, a I'heure fixte, M. Schuman
a;c icille les rkcipiendaires dans le bureau du Ministre, dunt les
i,'.s sont tapiss6s de Gobelins (scenes de la vie d'Henri IV).
M. ; iministre souligne que son departement ne dispose que d'un
Ir;: faible contingent de decorations et que noinbre de missiontous m6me. auraient nm6ritB d'etre dkcords.
nai:'.
aDans leur briivet6 et concision, les nominations et citations
dlu ournal officiel resumaut des anntes de devouement et de
g:!: •isit., justifient I'actuelle c6remonie. Ainsi le numnro du
1I uillet 1951, p. 7348, porte la promotion au grade d'officier :
Mi de Vienne de Hautefeuille (Jean), Vicaire apostolique de
Ti, -isitn, chevalier du 7 aotit 1931. Jadis. le Journal officiel du
11 :omit 1931, p. 8752 contenait : lMyr de Vienne de Hautefeuille
1,<r,; Vicaire apostolique du Tcheli maritime e Ticntsin:
Itri, t ans d'activitd et de dicouement en Chine. Depuis lors,
vi:'-t autres ann6es d'apostoliques exploits sont venues s'ajouter
a i i hdroique bilan.
- Quant A notre confrere M. Molinari, nommi au grade dc
ch, (dier.la m6me page 7348, du J.O. du 1 juillet 1951, menti:f ie : R.P. Molinari (Joseph), curt de la paroisse franaais,
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mnilts pour le futur coll6gue catholique battent actuellenient
leur plein : lt encore, il faudra songer sous peu A batir pour une
nouvelle paroisse: eglise, ecole, presbytere. D'apres les recents
plans d'urbanismne, les indienres sont 6tablis pour leur mieuxitre hors de la \ille deja engorgle et qu'il faut reniodeler. La
vieilie cathedrale Saint-Vincent-de-Paul (en bois. notons-le) est
pratiquemient desninuie h devenir plus tard quasi une chapelle de
secours. Ainsi va la vie. Ankazoabo. Ampanihy, Manakara, Farafangana, entre autres out 4 amenager des constructions nouvelles :
t'cole. eglise. A Tular, le collige, avec ses cinq freres canadiens
du Sacr-Coeur a ses locaux bondes : plus de trois cents 6elves
de toutes races, langues, et tribus, etc...
Mais si tout ce travail actuel, occupe surabondalnnent le4
bonnes volontls et les possibilit6s, il ne permiet pas d'oublier les
artisans et le labeur des ouvriers de la premiere heure. Aussi,
quelques semaines apres la mort du Fr. Busseron, M. Canitrot,
ancien missionnaire de Madagascar, apprenant ce deces, laissait
rourir et sa plume et son ckeur et se penchait avec gratitude
sur cette physionomie du hon frbre de la Mission en terre malgache, et lui consacrait cette meditation et cet iommage :
5 aoilt 1951. - En ce seiziemc dimanche apres la Pentcedtc
? septembre 1951). entre les fdtes de nos Bienheureux Gulbrd
Michaie, Francois et Gruyer. cellbrant la messe pour le repos
de 1'iime du frdre Filix Busseron. dcedtd ii Fort-Dauphin,j'ai lu
r' la Cormmunion : 4 0 Dieu qui inmavez instruit des ma jeunesse
et jusqu'A la vieillesse et les cheveux blancs. 6 Dieu. ne m'abanloninez pas ! , (Ps. 70). Quel micilleur
pour
re.le
conomninorer
lre ieux serviteur du Seigceur que fut durant soi.cante-quinze
"'us le frire Filix !
Dans a 1'Ile Rouge ,, une pholo de la mission de Fort-Dauphin, en 1907. Photo oh trois frrers de l'epoque : a gauchec Jean
Ilodgou, Pierre Renaudin, Felix Busseron fraternellement associMs d Mgr Crouzet et aux ven6rables Vteroault. Dinka, etc... Nos
,ecellents frbres Jean, Pierre, Felix lointains deja. et disparus f
Frere Jean Hodyou venait d'Abyssinie ; frere Pierre Renaudina tait nd en Bretagne ; frbre Felix Busseron, originaire des
4'4cirons de Montlucon, avait itudi6 d la mission de Vielcy avec
les camarades Giraud et Thaureaud. Etait-il arried d Fort-Dauphin en 1897 ? Il revint a Madagascar en dicembre 1906 et prit
logement dans la case des freres entre frere Jean et frIre Pierre.
au centre, oil il remisait ses instruments de travail, ses cuir.
et ses ballots de toile et de drap, car it avait appris a la MaisonMere les metiers de tailleur et de cordonnier. Tout frere de la
Mission ne doit-il pas dtre un bon ouvrier ?
Cuirs et draps sentent I'dchoppe, la vie sidentaire... ce jeune
frere auraitexcell da taillcr et a coudre. Son humeur le poussait
' la vie au grand air. II descendit de lui-mnme dans un puits .
Fort-Dauphin,pas plus que la Mission. n'avait alors d'eau
potable. Tous les matins les boto, porteurs d'cau, allaient rempilr leurs seaux dans les ruisseaux qui descendent en gazouillant
du Bezavana (le nuageux pic Saint-Louis) quand ils ne puisaient
pos l'eau douteuse, mais proche des marigots d'Esotdky et d'EIandrano oh les lavandieres ringaient leurs lessives. Au centre de
la Mission, entre les classes et le jardin, le frere Fdlix creusa
donpc le sable et les grbs grossiers, tandis que le frbre Pierre
fabriquaitarec ses charpentiersdes caissons de bois qui sunicvint
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En terminant I'dloye du decouo frere Pierre Renaudin, Jygr
Cruuzet ecricit d peu pres ceci: a Alors, dites-\ous, ce bon frbre
n'avait que des qualites ? II avait aussi quelques dlfauts, ii 6tait
homme... mais durant notre vie, on nous trouve tant de ddfault
qu'il est bon que, a notre mort, on reconnaisse aussi un peu nos
qualitds. ,
Dira-t-on, du reste, asse: les qualites d'un boa frere ? u Laboraverunt manus istae ,, ecrivait saint Paul en tissant les sparteries qui le faisaient civre paucrement. Or, le frire de la Mission est un travailleur: ses mains ne se lassent yuere. Coadjuteur, it aide ui tout faire. C'est 'aide pratique, toujours pret.
Charpentiers,menuisiers, imaons, jardiniers... en un tourneiain,
its ont rdpard une auto, aussi bien que construit une charrette,
bdti une case, ddifie une cglise. Sur la breche, partout... et quet
divouement dans la maladie, quels soins dans la souffrance..
t Monseiyneur Crouzet, dites-le... ces bons freres cous oat
taut aimed, lant soiynd ! ! ,
15 aoit. Exceptionnellement, durant cette periode de
xacances, nous avons aujourd'hui les offices au choeur : grand'messe et \'pres. Les elercs rentrent de Villebon pour assurer
chants et ceremonies, en cette prenibre fRte de l'Assomnption,
survenant apres la proclamation dogmatique de ce privilKge
marial. Nouvel office, nouveaux textes et des lors nouvelles mIlodies. Nouvelles, doit ici s'entendre de leur adaptation au formulaire recent (pour les psaunles, la traduction est empruntee i la
\ersion de Pie XII). Sur ces paroles nouvelles, le texte musical
est emprunt6, iii, aux anciennes melodies qui gisent, inemployues, dans nombre de manuscrits, pour des textes qui ne sont
plus utilisks. Cette adaptation, cette centonisation (pour employer
le terne technique) est un art pour lequel travaillent quelques
specialistes, entre autres trois ou quatre artisans de la Paleographie gregorienne de Solesnies.
A ce nmystre de I'Assomption, la famille de saint Vincent
ful de tout temps dev6te : la consecration " la Vierge, en ce
niatin de l'Assomption remonte aux lendemains de la mort de
saint Vincent, lors de la decision de M. Almeras, le 27 juillet 1662.
Mais bien auparavant la f6te 6tait chore a nos premiers confreres,
\xir les 8t strophes enflaminies et fort litteraires de Jacques de
la Fosse publi6es dans Annales, t. 101, pp. 1005-1009.
20-24 aott. - Apres deux retraites sacerdotales collectives
du diocise de Meaux, la maison reobit un contingent de prftres
du diocese d'Evreux qu'dvangelise I'abbM Courtois. Ap6tre aux
activites multiformnes, it reoit precismnent et nous presente ces
jours-ci son dernier-n6. son dernier ouvrage : une vie illustrde
de saint Vincent, illustration de Rigot, parfaite en son genre
ot dans son optique de ptdagogie pour enfants.
Durant ces vacauces scolaires, plusieurs autres groupes se
reunissent cdans pour leurs exercices annuels : entre autres
durant la retraite annuelle de la maison (18-27 septembre), le
groupe d'une trentaine de professeurs ecclesiastiques du college
Stanislas de Paris.
2 septembre. - Ldpreux et luproserie. - En cette fete de
Saint-Lazare, que solennisent certaines dglises, c'est i'ami de Jdsus, le frere de Marthe et Marie. Mais le patron de l'antique maison de Saint-Lazare, celui qui nous a donni le nom de Lazaristes. c'est comme pour tous les lazarets ou 16proseries. le La-
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STietsiu, situ ti enriron 50 kilometres de la mer, est le port
Ic plus important du nord de la Chine. C'est Id que convergent
idasi,,ars /Itures qui amiuncnt ie I'intdrieurles produits du pays;
.1i uae coimmI
' Ic
le Grand Canal que suicent Ics jonques apportant eI riz des proiduces du Sud.
Le Procureur, en plus des chlrtiens dont ii aauit la charge,
ncait pour foaction de reeceoir les missiunuaires, dc dtdouancr

les objets cenant d'Europe, de les expedier ial'iutrieur,de traiI.r acec les boutiques pour expddier aux missions les sommues

ou secours qu'elles reccaLient de Shaunhai. A cette dat.
- 1861 - ces missions etuieil les Lazarisles d PIihin et ':
T'chenjltiinjou,

les Peres Fraiciscatisdu Shansi et du Shantung,

les Missionnaires de Scheat pour la sMongjolic ct les Ptres des
Missions Elranyarcs tde .l3andchourie ; plus lard. en ISGa! lt',
Missiuontnaires iderMiln itu Ilonain.
o\us voild arricts i 1870 ; le 21 juin de cllie anudc. 31..hclricr ct son Confri'cr, M3.Ou, dix Filles de la Charite, Ic Consul
doe France el plusieurs autres persoiines flurent massacres, l'dylise
fit incendice. ainsi que la residence : it ne restait que des ruines.
Des difficultes ayant surgi, il fut decidd qu'on ne releverait
aucun des ltablissemrnts detruits ,eylise, residence, maison des
Swurs) et quc ces ciablissements seraient transferts sur la Concession francaise. alors deserte.
En

1871-1872,

31.

Farier, nnuomiei

Procureur u' Tientsliu,

con.struisit l'tylise et la residence Saint-Louis.
i ce poste, contimiua ce qui se fuisait
Le missionnaire, ,ommn
on W\ang llai Loo : soi des chretiens et charge de la Procure.
Ce missionnaire -

prouurcur -

relevait directlctent de li

Mission de I'iin
; c'est au Procurcur dc cctte Mission que, triime.,striellement, it traInsmettlait le releve des recettes et aepens,'s
effcctuees taut pour la Mission de Pdkin que pour les autres
Missions dont it a itd fait mention plus haut. Cet dtat de choses
iersista jusqlu'cen 1912.

Pendant ce laps de tvirps. des Missions, agant quelques res.sources disponibles, juyerent a propos de les placer en biens
fuariers : acheler des terrains, construire des miaisons de rapport, etc.., ce fut Ic procureur qui cut t s'occuper de tout. Li
tiche devenuit vraiiment trop lourde : une paroisse,des affaires
i' trailer, des conslructions 4 faire, les missionnaires qui arricaient de plus en plus nombreu., on sonyca a diciser le travail.
Apr&s avoir pris 'aris de ses Consulteurs, le Visitcar en
P'ricit au T.H. PI're Fiat et i 31. Villetle. II demiandaitlerection
d'une mtaison. arct, son supericur : celui-ci n'aurait pas d'autre
fonrction quc tie j,'rer ia procure. La demande fut acceptde et en
1913 on fit 'acquisition d'une propritte : terrain et immcubles.
iir la procure fut installae. Jusque-ld, la Procure acait nom :
Srociure. des Lazaristcs et des Missions Catholiques du Nord, on
I'appela simpleinent Procure des Lazaristes, M. Francois Schraren fut nomimm supirieur et procureur.
La propridtd achetde en 1913 comportait une maison d'habilation et une chapelle qui avait servi d une mission protestante :
dans cet ddifice, on amenagea une petite chapelle, un rdfectoire
et des chambres. C'dtait vraiment peu et lors de la mobilisation.
'n 1914, quand les missionnaires arrivrent de tous les c6tes,
on fut trbs gnd. On songea alors a construire une procure plus
,rande, utilisant les matlriaux qu'on avait sous la main. La permission fut accordde, les plans approuves, et, en 1919-1920, on
construisit la procure actuelle.
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fondateur et premier superieur de ce Snminaire. Ce seut soutenir iw
suffil-il pus pour nous pecndrer de la plus profunde dmotion ?
Vous le savez, mes freres, Dieu I'uavil
ruppee 4 lui, le 19 avril 1879,
dans son dernier voyage i Constantine ; le lundi 28, sa ddpouille mo?telle arrivait i Alyer. Le jeudi, Uyr Laviyerie qui, i I'exeniple de
Mgr Part,
avait pour lui une grande rvneration el lhtplus haule recoc
naissance, due aux services exceptioniels qu'it avait rendus au dioci'se.
voulut chanter lui-ntde solennellenent 4 la cathidrale la intesse des
morts, et, le soir, toute la paroisse venait an decrnt du bon Pere qu'elle
aimait depuis plus de Ireate ans. C'esl le leindemain, vendredi 2 mnai,
comme je viens de le rappeler, que son corps fut dpos
dpos uns ce litne
caveuu d'oit la pielt filiale le retiri, aux tristes jours de 1908, el que
nous avons la suprime consolalion de lui rendre, ce siir, ardce 4 lt
lienveillanre des aulorits francaises et aux boals offices tie la ineaicipalied de Kouba.
VWnerd et cher Pere Girard, n'dtes-vous pas heureux, vous *.asi,
de vous retrouver, dans cette chapelle, temoin de vos ferventes pri'res,
de cos vertus, de votre actitilt upostolique ? N'est-ce pus ici, en effet,
que vous avez dtabli les premiers siminaristes et formd ces gdeneiatons
tie
;tIte le
de prdIres fran·ctis qui uous on! Iftissd I'e.rxeple d'une v
devoueentetet de charitd ? 'est-ce pas ici que vous avez vouuu [aire
une euvre 6minnemment algerienne et franeaise, quelques lois rmCime
s.ns dire assez bien compris ?
Vt;nere el saint Pere Girard, n'est-ce pas ici que vous ace; diige
encotutruge, edijfi ros freres et steurs en Saint-Viacent de Paul ? Vcyezles encore aujould'hui : lous leurs cawurs soult uis, commne les notres.,
at colre sainle dine qui Iresitille naintenant dans faction de yrdce
el dans la joie dternelle...
Mais pourquoi continuer rion humble discours, au lieu de vou:
[aire entendre la voix de mes grands prteddcesseurs ? .lgr Pavy, iqu
Ir'vail vr iaI'aeuvre, lui derivait en effet le 20 Mnias 1863 : Mlon clii:
P1re. jr n'ai pas besuin de vous repeter que je vous veni-re et oulaime avee tous les sentiments d'un fi.s respectueux et reconnaissan .
Et .lyr Lavigerie lui-nmdnne annonuait ainsi so mnort : Le clrge dz.
1'Algerie v'ent de perdre celui a qui it donnait, si justement, leIcun
de Pere et que, depuis tant d'anntes, il regardait comine son iiidele...
Monsieur Joseph Girard n'est plus... Succeseivement pretre du dioci-se
de Paris, durant les jours mauvais qui sucit;rent les passions amueutees
contre l'Eg:ise, missionnaire tie ette Soci6te v6ue'rable qui a retu de
saint Vincent de Paul son esprit de regularit., d'abnegation et de
devouement, il Irouva enfln sur notre terre africaine, un lhiAtre dign'
de son zble apostolique. Lorsqu'il y vint, il y a pres de quarante ann.
prendre place aupres de 1'Eveque dont 1'Amne ardente et sainte avail
aceptt'. sans rien calculer jamais que le devoir de son amour pour
Dieu, la mission de relever tant de ruines, tout etait difficult6s, obstacles, perils, augment6s bientlt par (ds amertumes el des ruines nkt:velles. II ne .;e laissa pas uianulnoiiins abattre un seul jour, et soutenu:.
comme it le disait lui-mntme avec grace, par la plus aimable des verlu:.
i.'Algerie pour la didonlnager des
par l'espirance que Dieu rserxait
maux du present. ii a travaille t rendre chritienne cetle terre devenue
francaise, avec quelli persevdrance et quel amour ! vous le savez...
Mais lceuvre capitale a laquelle it a consacr6 vraiment les force.
de sa vie, a laquelle appartenaient encore les priires et :es vceux de
sa vieillesse, cest, comme ic I'ai djil dit, l'oeuvre de la formation du
clerg., de ce seminaire humblement etabli d'abord dans une sombre
maison d'Alger, et qu'il a !aisse, tout entour d'(air et de lumiure, dominant A la fois la ville, les champs, les montagnes, conmule le symbole
et la source d'une luntire et d'un air plus purs, de consolation. de
vie pour les ames...
Aussi ai-je demande avec instance que ses restes mortels restassent
au milieu de nous. C'est dans la chapelle du seininaire de Kouba, elevee
liar ses soins, qu'il va reltrer pour y dormir son dernier sommeil. Les
1e•ves du sanctuaire trouveront, pres de cette tombe dont on leur
racontera l'histuire. les legons dont ils ont besoin pour se former a la
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, et j'ai tenu parole -. disait-il, en montrant sa .soutune. Le sdii-nariste, Andrit Girard recenait A Paris : chdtif, plutlt maigre,
it fit s•ns heurts sa premiere ainnm de si'inaire; puis incorpore aut service mnilitair, it gayna la yarnison de Lisieux. L'annee
se passa fort bien si I'uo en juye par les lettres testimoniales
donntes par'M. le Supdrieur du (grand senminiaire de Baycux. Au
questionnaire precis et comnbirn de'ltillN en, oye par Saint-Lazare,
le supsriuctr repond toujours ( (/ui ) :
Oui.

-

Ses rapports taiire M. Ie Direcitaur sout-ils co'ti'cnuables

-

A-i-il soin de lui dermnnder la permiission quand ii sort

ou va en coiud ? Oui.
- Sc colnfsse-t-il tous Ics huit jours ? Oui.
- Conimuntie-t-il frdquetimment ? Oui.

- Fail-il sa lecture spirituelle ? O)ui.
A Lisieux, it se lia d'amitie spirituelle aree la Rtecirecde
lMire Aygn's de Jesus ; it obtint d'elle les portraits non retouchý.i
de sa s''ur novice, professe. malade, mourante. Sainte Thlrese
de I'EiraantJdsus. Au cours de sa vie de missionnaire, it se recommandera de tenmps d autre aux pridres du Carmel de Lisieux,
de Mere Ajnics de Jdsus et sollicitera les yrices de la sainte de
la Normandie. La caserne terminde., frere Girard recint au bercail et se tivra aux dtudes: pdriode plutot dure, car it n'aima
jamais la speculation, et le tracail intellectuel lui parut toujours
un pea ardu. Ses notes ne furent jamais brillantes. imais on
remarque chez lui une habiletd pratique qui ne se dementira
jamais. It persivira calmement et finalement, apres les etapes
normales des saints tevux et des ordinations, it reeut I'onction
sacerdotale Ie 16 juillet 1911, des mains de Mgr Pineau des Missions dlrangeres de Paris. Place i Zeiteniik l(Turquie), il y resta
un an avec M. Cazot et decint ensuite missionnaire 6) Liege. oil
M. Vandamme dtait Visiteur. Ce sont ses premieres armes de
missionnaire, puis celles de la yuerre. Ddmobilisd, ii poursuit
son ministere. se divoue ici et Ii. pour saucer des Francais traquis par les Allemands, notamment ii fera passer en Hollande,
avec un divouement digne de tous Bloges, le frere d'un des ndtres.
En 1917, nous savons qu'il donna une bonne conference sur Saint
Vincsnt, qui venait en bonn- place dars une sdrie d'autres consacrees a des grands saints, sous le patronage de la Ligue de la
Defense de la Foi ; il implorait en terminant la bienveillance
de saint Vincent sur Vhdroique cite lidgeoise bien meurtrie non
loin de laquelle reposaient alors les reliques de notre Bienheureux PNre. De 1921 A 1928, M. Girard devint missionnaire en
France: 4 Limoux, d Lyon comme residences successives ; it preCha des retraites,donna des missions ; c'est ainsi qu'il se constitua un album de cartes postales sur tous les petits pays oil ii
etait alld porter la parole de Dieu. Nous le voyons an grand
sdminaired'Albi pour une retraite d'ordination et au cours d'une
mission dans le Tarn, I'un des cures chez qui ii alla, le salna
comme < le Lacordaire des Campagnes et le Bossuet des paysans ,. II fit ensuite un an de professorat & Antoura au Liban
sons M. Sarloutte, ce qui lui valut la grande joie d'aller faire
un pHlerinage aux Lieux Saints et regagna la bonne cite de Liege
apr&s avoir subi une premikre atteinte d'hydropisie. Le docteur
Abonneau, remplacant intdrimairedu gleendaire docteur Ferrand
de notre infirmerie, le sauva de justesse. M. Girard lui voua une
grande reconnaissance et en 1947, lorsque le docteur Abonneau,
derenu moine a l'Abbaye d'Houterombe, recut I'ordinationsacer-

-

207 -

Ilottin et lcuffels lorsqu'it ne put sortir au dchors pour pri:cheer.
1 faisait encore des cisites trimtestrielles de s:,rurs. assc: p.tniblement d'ailleurs. c ce [ut au cours dr I'uce d'clles qu'un
camion i'accrocha ; ii cut le bras casse, dut se soutmettre 4 deurop;rations successices. Son corps dcju mine par I'arterio-scldros,
et l'urde ne put rauyir aussi ciyoureusement qu'auurefois el
M. Girard se refugia i I'iafirmerie. Cc flt
I'preur i de purification et de detachement. Dijda sdrieuscmnent ii s'tlait prepare

puisqu'il acait euncisagU
plusicurs anndcs aupurauvait la mort :
timoin ces trente-deur leitres, entibrement ecriles ie sa main
depuis cinq ou six ans, oit it se faisait un devoir ti'annoncer i
ses parents, amis, swurs et pvnitlntes son dic&s, cc qui dans sa
sinyularitd t;moiyne d'un souci surnaturel de se inrunyer des
pribres dans I'au-deld. Ainsi Dieu lamuena tout doucement, par
paliers, au scuil de l'eterniti ; il se laissa faire. accepta toutes
les servitudes penibles de la maludie et malyr4' tout rcsta le
conpfrre jovial et youailleur des nuiilleurs jours jusqu'aux dernitres semnaines.

"

Je im'abanidonan entre les mains de Dieu ; ii

ne m'a jamais abandonnd jusqu'ici, it continuera. ) (( Je suis
d4tach de tout maintenant. t'est ainsi que pre;pard par Dieu.
soiyne par nos bonnes Fiils de la Charitd el nos chers frcres de
'infirmerie, il alia, espdrons-le. dans la Mission du cel apri's
avoir fait partie de celle de la terre.
I C'est un imnmense trdtsor qu'un pretre bon. partout oit it

se trouve ,, declara un jour le pape Pie X dans une exhortation
au cleryd. M. Louis-Andr6 Girard a t0 utn missiontnaire et un
pretre bon. Puisse la bonut de Dieu lui acoir ounert yrandement
le, portes du Paradis.
20 octobre. - Bien qu'alite depuis quelques heures seulenient, le-Frire Plassard, A la surprise gendrale, est emport6 par
mue crise. Depuis nombre de semainies, vaincu par la maladie.
Ie fr1re avait perdu pratiquement la notion du lenips et des
contingences d'ici-bas ; mais il conservait son profond esprit
religieux, son sens de la priere. Avec cela. il nous laisse A tous
Le reel et idifiant amour du travail ique souligne, en queliues
minutes d'entretien, M. Robert, lors de la conf6rence hebdomadaire. Auparavant, le friere Gros, qui connaissait le frir'e Ilassard depuis quarante-cinq ans et qui fut de longues anncies son
compagnon de travail au secrdtariat, nous avait dit I'essentiel
de la vie et tout ensemble nous avait montr6 les vertus de ce
bon frere.
Jean-Marie Plassard 6Lait n6 le 18 juin 1876 4 Saint-Chamond dans le diocese de Lyon, a d'une famille patriarcale,, lit-on
dans les renseignements envoyds a l'appui de sa demande de
reception. C'6tait une famille d'ouvriers et il y a aussi dans les
renseignements, i propos de la sante du jeune homme cette
phrase qui en dit long: c Tempdrament delicat. H6las ! on a eu

faim

souvent.

n

Apres ses 6tudes primaires, Jean-Marie dut travailler. On le
prdsente comme ouvrier relieur, bien au courant de son mitier.
On dit que sa conduite a toujours 6t6 excellente; que tous les
jours A 5 h. 30, avant son travail, il se trouve A l'Eglise. II fut
reformd pour faiblesse de constitution et n'eut pas, de ce fait,
a faire du service militaire. II resta ainsi dans sa famille jusqu'a
I'age de 25. ans.
Au mois de novembre 1901, il se mit en relation avec M. de
Bussy, Supdrieur a Valfleury, et par son intermidiaire demanda
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coup de cullier quand les cirvotistances

Fexii'eaieit.

IE'idellininlt.

; it n'avait
en cos dernlires aime~,. ses forces a\aient diminu&i
plus la mniIrme acti\itd. Mlais quand il etait el bonne sante, it
ne perdait pas une minute de son temps, et son temps ctait toujours utilement el consciencieusemient eimploye. Son exactitude
ia remplir consciencieusemnent tout ce que lobeissance lui demandait 6tait remarquable. NM.Li•oni Forestier, Assistant de la
Maison-&Mere avait jadis conti au lifrre Plassard le soin d'allumer et d'&teindre les becs de gaz daits les couloirs de la iaison
et dans les salles conmunes.
,. il n'y a\aiL pas encore l'dlec)loiltains
Dans ces temps
tricitil dans la maison; le gaz recuait en maitre dans les corridors, les salles communes et la chapelle. Ce n'etait certes pas
une sinecure pour celui qui ctait cliarcr d'allumer et d'dteindre
au miomuent vuulu. 11 fallut que ce ne filt nii trop ttM. ni trop
tard : sit pour ne pas nianquer it la pauvrete, suit pour ne pas
laisser la maison dans I'obscurit'. I.e frere Plassard remlplissait
cet office i la per'ectiun : et M. Forestier ne se pri\ait pas de
le ftliciter et tui tLi•iiigner tlogieusement son entiore satisfaction.
Le frere Plassard avait bon coeur, malgr6 les apparences
contraires. II etait fid*le dans ses amitiis. A ceux qu'il connaissait particuliirement, il ne manquait jamais d'offrir ses vieux
pour leur fPte ou le nouvel an. II 6tait pour sa part fort sensible
lui faire plaisir, et si l'on pouxait lui
quand on cherchaitl
rendre quelque service, ii s'en moiltrait reconnaissant.
II Ltait fonciirement pieux. II raisait regulierem!ent la lecture spirituelle, le quart d'lieure d'adoration du Saint Sacreiment,
le chemin de la Croix. II devait rdciter sans doute plus dun chapelet par jour ; en tout cas. ii etait tres fidile i assister le soir
it la chapelle i celui qu'on r6eite publiquemnent. Tr6s exact A tous
les exercices communs. il arrivait toujours paroni les premiers
et d'economioe 6tait remarquable. 11
Son esprit de pauvrett
s'ingeniait a utiliser toutes choses pour le mieux. 11 a certaineIment realise de grandes ecoonmies. il economisait taut qu'il pouvait la lumiere dlectrique. Dans les journ6es sombres d'hiver, il
disait: , On n'y voit rien. , Et cependant, il se privait d'allumer
par esprit d'tconoimie.
Sur bien d'autres vertus, ii a donne de beaux exemples, rtalisant ce que saint Vincent a dit : un bon Frere est un trisor.
On peut appliquer cette parole au frere Plassard. Dieu xeuille
nous donner beaucoup de vocations de ce calibre-lA !
21 octobre. - A l'occasion de la Journ6e des Missions, 1'ingeuiosite ju\vnile des etudiants de la maison-inre nous -convie
dans leur salle de recreation it uue exposition sur le th6me:
apostolat. Des croquis de style moderne ; une presentation attirante, sobre et imoderne de facture ; des formules aux aretes
vives. c'est: I'appel, la formation du corps, de 1'esprit, de l'Ame,
les champs qui s'ouvrent A toute gtn6rositd. L'on y sent des yeux
qui ont vu et savent interpreter une technique agenment adaptee
de 1'6talage et de I'affiche. Tout cela e\oque la vie de demain...
Spes messis in semine !
28 oclobre. - Au Mans, en ce dimanche du Christ Roi, apres
160 ans d'interruption, I'antique eglise de la Mission est rendue
au culte et devient le nouveau centre de la paroisse SainteJeannme-d'Arc. Vu ce passe de la Congregation et sur les souvenirs
de saint Vincent. le T.H.P. Slattery est gracieusement, invit6 a
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cette cer'imoniie par 1M.Ie chalninie Brianid. I'actu(l cure elt'une
des clhevilles ouvriibres de cette belle jourinee. Ne p,'uvallt srendre au Mans, le T.H.P. y ddiugue son reprdsentazi qui pent
redlire ipour les Annales quelques-unes de ses visions et evoquer
eitte inauguratictln. L e lagnifiue ddifice, ainsi redoune h la vie
cultuelle date de la lin du xun siecle : en une conception habile,
ces pierres oat donre
te assenmlees. pri.s de 300 ans avant la
d6cou\crte de I'Amiirique (12 ot'touire 1i492. Cerlle superbe constructin. pro\identiellemient ronsier\ve en toutess ses tPuxres
\iv:e, fait I'adiniration des architectes el des mioinuments historiilutl:
qui. I'ayant tlasse.
s
\e,
ieiinut de la restaurer soiiiineuse-

LE MANS-

Ensemble de

'iglise de la Mission A la fin du dgagemamt des colonneo

!ient et de la redonner au culte caithoique. II y a en elfet cinq
iuois it peine, le 5 mai 1951. I'Association diocesaine a pu passer,
:tvec la lMuaicipalit. du Maas. un hail emphyteotique qui rend
!';glise de Coiifort i son at'ectation anterieure. C'est dans ce
'anctuaire que, durant pres de ceii cinquante ans (de 1645 h la
lt;volution), les Lazaristes. nos confirres. out vecu et travaillh :
c-ntre de missions et stminaire diocosain. C'est lh que saint Vinnit. nous le savons pertineinment, a sejourne en mars 1649,
alirs que la Fronde le contraignait a quitter Paris. C'est A cette
!1aison que ses lettres sont venues, nombreuses, apporter bien
Ifdes conseils et mnime quelques paternelles reprimandes. Tel cet
,conomne du Mans, Mathurin Gentil, auquel le 9 novembre 1649,
!uit mois apres son passage. Vincent 6crit dans sa savoureuse
ftamkiire gasconne, pleine de charit6 et agrementde da fin sourire que l'on devine ais6nient :
, Monsieur, j'ai nouvelles d'une de nos masons que la mauraise nourriture qu'on y donne fait de mauvais effets dans les
'orps et les esprits, en sorte que si la personne qui a le soin de
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Mans en 11,33 : duc de Normandie et d'Aquitaine. coiite d'Anjou
et du Maine. il etait fils de Getfroy Plantagenel. L'Hiipital ou
Hi'lel-Dieu de Coi;fTort fut done fond6, vers 1180. a I'entrde sud
de la ville du Mans, sur le lieu inine oil une tradition d'dtymologie fantaisiste voulait que l'arriibre-garde de Farmee d'Henri.
ait reiporti- une grande victoire : de I• serait \enu le noin die
Queue forte, cvuda fortis, Coffort...
Apri's plus de 350 ans de serxices et d'histoire charitablI
que racontent entre autres quelques pages des dix \olumes tie
doin Piolin (Hisloirede 1'Eglise du Mans), en 1645, les pruitres de
Clofll'ort coniertirent la \aste salle des imalades en egliise. Entre
temps, tin runcordat ftu conulu. le 26 fcxrier 1615 . entre Vincent
de Paul el Martin Lucas. abbt cnommnendataire de Saint-Hilaire
de Careassuonne et prt-vit de I'Eglise collh-iale de Notre-Dame
de Coeltort. L'tcure iamancelle devenait inaisol et bien de la
C:ui'a-rdgation de la Mission. Le 18 novembre 1645. un dtvret notari' ti I'\e
1'ique du Mans 6tablissait en Notre-Dame de :oitYfort
s(,n scin iia ire diocdsain.
Cette imaison du Maans. d'ap'rs un concordat du 26 jan\ier 1645 (relevons ce simple detail d'un sa\oureux realisme

Iri's vincenlien).

devait fournir A la nmison Saint-L.azare de

Paris... 70 chapons gras (Arc. Nat. S 6707).
Au cours des xvn* et xv\ii
siecles, les pretres de la Mission
c~ni-struisirent les bAtimients du seminaire qui logent actuellement
IYEole technique du Mans. Lors des troubles rdvolutionnaires.
la maison devint prison de la Mission pour les ecclesiastiques
insermentes du departement. Ils y passerent et soulTrirent nombreux. Siugalons ici sans plus, deux martyrs lazaristes du siminaire du
ans : 1MM.Jean GCuiaud (cf. Annales. t. 90. p. U43
,t Franre ois-Lt.onard \lartelet (ibid. . 63. pp.
75-476 : t. 73.
Plp. 674-678; t. L90. pp. i6-17;. Ils priJerent dans ces laurs qui
aujourd'hui. en 1951, nous reunissent et tout ensemble nous
rejouissent... Ces souvenirs Plorieux s'aurdolent dans ce joyau
arctlitectural qui parait sous nos yeux : vofites elandces. piliers
I,-ers. olonunes nminces et clegantes ; les parois out ete habileinent percees de fenetres aux xv-i-xvir sibcles : elles prodiguent
nule clarte que des \itraux ultrieurs rendront plus recueillie.
il.us intime et plus sacrale...
TUn Christ nmajestueux domine dljia 'autel et garnit le fond
iprioisoire de I'eglise.
mneautlhentique piwe de bois halbilemient
,u\ve
re ne ferait pas ntiieux que ce platre artistiquenment tra\aille
ft peint. Dans (e sanctuaire. ainsi rendu ii la vie. tout est '
:neubler. le hon goit des usaers et les conseils des Monumients
historiques y veilleront.
Dans la uuit tob•;be. a 20 Iheres. une ctremnonie. plus stricti•ment paroissiale, rdunit les braves gens du quartier. I-ne
iricession aux flambeaux part de 1'glise provisoire et accomlajne au clhant des cantiques que renforcent les hauts-parleur.n.
ime Viergre antique, magnifique travail de bois sculpts du xvir
iievle. heureusement. retrou\ve. Remise en Rtat. elle devient
Notre-Dame de CoiAtort : c'est la Vierge courageuse aux pieds
1le la vroix. Portee sur des 6pau!es robustes. Notre Dame prend
possession de sa nouvelle demeure. A son arrivee A la Mission,
Af. le Cure salue la Madone et. dans une priiýre litanique dialo-uee. lui confie tous les interets concrets de la paroisse et de
I'Eglise. An salut, un bref et vibrant sermon de M. le chanoine
Sevin. aumunier du .ycde. nmontre les fondements et les bases
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cien I'a:ais tde Cnstantin, flit;.'Ire antique, ar,('<s, 'glise et abhave Sainlt-COsaire. Imuade lahidaire. mni•de arlaton et pai-dessus
tout la primuatiale Saiutle-Troplihie. cP!'lire gtlise roinane (xt
et xr"sibcle; et. olthiuliue ;ilrciur lnu xv' siicle. au portail biblique tris edowateur. ol Ie Tri's Ilo:lno:-i Piere cut la joie d'assister A
I'Office Pontifical. !e dimanche : u esse en musique avec orchestre , de t'otirmoi. biindiction papale (privil~ge anlnuel de
1'dglise d'Arles;. ditnquent panegyrnque donn piar M. Charles Philliatraud. Superieur de Priilie-Contilie : \isite. Iiec .11. .ailhi. du
Imiusie arlaten, fort ricthe en sou\entir.:- prIoVenliauix. (t du cloitre
Belilesl jotrllu
es r#'iillr. xit\. x
sile.
si's.x
Sainte-Trophinie. des

confortaiues, v\ocatrices de tout un ditxouement siculaire.
27 nocctebrc. - Fete dc laIMtdaillr. - A , heltres. au 140.
rue du Bac. grantd'iiesse pontificake cti;bre par .11gr Feltin,
arclievriqu de Paris. HleuLeuse innir\ation : It's Sutar's garn'issent tout d'abord. le double i;tae des tribunes : des tidules
remplissent banes et allees de la nief ; ds lors. inonbreuses sont
les communions. I.e soir. A la Conference. la parole enflamnine
de Y1. L.i-nie. rdrenmelnt install' Supericur de Ilennes, nous
soullaite d'ire. par toule.- nos acktivits, des mrnduilles ricanitc..
Chaque jour. jusqu'au 8 dceiiflero, la foule envahit littieralenient tribunes et net de la blanche chlapelle. laigniant dans les
effluves de la doeue !!uorescence.
C'est une \eritable mission, oil M. I.igni" se prodigue.
Aussi, devant cette affluence. clhatque annie rroissante, Ie souci
des ;ines fait-il envisager, el des confessions ec une niesse au
cours de la iiatinic... Cela viendra... Peu apri-s 4ette octave, on
assure par des dainaugure un chapelet public. quotidieinnmeiiie
Ites zdlatri.es. et suivi d'iun sarlut. sur les seize heures de cla-

que journee.
:31 dicembre. - Au tatrr-fl'riur tic Monlnititrlr. le recteur
de la Basilique nationale. M.gr .Alibi, ilnvie lt.-s rr.rtes de SaitlLauzre pour alterner

i\er uiln litin iillier d'liommes adotrateurs.

En juin. pour la 1tLe du Sacrt-C:teur, c'est le cl·ur des Spiritains. Ce soir, a vingt et une heuie et deice, v\ici d'abord. les
trois nocturnes de la fete. I.'assislance n'est pas un instant pas-

sive. Unie hrohi'lre. distribuee it tou<,. donne le texte latin, la
notation nmusicale et un coiniientaire cn fran;ais. Ia piitt est
ainsi soulenue : elle est Oveille par les inots et les conseils
qu'adresse eI zile de lgr Auhe. I.cs rdpons et les lectures de
I'o'ffie sent assures par les clercs : faux-hourdons sont alors
loins austbres et plus aisds que ,les .ipres itielodies gregoriennes. Vers vingt-trois heures. aprbs une priere dialogune, adaptee et vibrante, voiri avec les dirapeaux des Associations, la procession du Saint-SacremIltii. I'is I'aitlhex ue de Paris clb)re
une inesse basse. Mlinuit son:n.

C'est I'an

lnouveau offert au Sei-

gneur dans la pribre eo !a ferveur que scelle la conmmunion gen6ralc.
La foule se retire. I.es clercs, eux. rentrent au Foyer du
Sacri'd-(C':ur pour Umnhger riveillonl.et quelques heures de repos. Dans la basiliqlue. la priire continue. -assuree par une autre
6quipe de \olontaires. De tels foyers de ferveur sent des paratonnerres et tout ensemble, des centres dl'nergie spiritucee.

Que Dieu prolUge ceux qui I'aiment, le prient et le servent
de tout leur cotur !
Fernand COInMBA.L'ZIER.
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2* En

6titant de rechercher son prupre succis. celui de notre
Maison ou de la (Cngregation.
3-. Echange de vues en toute franchise, simplicit6, audace
et fraternitd.

Pr:emier rapport :
II. LES MissioNs
1" GLneralit•s :
a) Dtfinition.
b) Les difflrentes sortes de Missions.
- Missions , modernes ».
- Missions liturgiques.
- Missions rtgionales (a I'inlstar du Bassin de Briey".
- Missions gendrales (de toute une ville ou de tout
un do'canat).
- Missions paroissiales :
- ditYfre'ntes form'uules.
- la nitre.
Dcuxieme rapport :
2" Nos Missions paroissiales:
a) Preparation eloignte.
- Question du recrutceuent des futurs inissionnaires.
- Question de leur formnatiun (Petit Stininaire, Noviciat, Etudes).
- Opportunitd de I'talblisseient tie nos Ecoles Apostoliques dans les rdgions ouipuisse ii rendre n le
recrutement.
- Des qualitds du futur Missionnaire : sante morale
et physique. jugement, oix, degr6 de capacitl, etc...
- Du jeune Missionnaire : Comment le former, 'encourager. faciliter ses dohuts. lui v\iter le dicouragemnent.
b) PIreparation prochaine.
- Enquote sur I'etat religieux de la paroisse : Qti
doit la faire ? (Missionnaire ? Cure ?) Statistiques :
l.ieur cnploi; leur interprdtation ; leur exactitude...
- La , pre-mission , :
Prieres publiques et rappel en chaire par le Curý.
Mise en alerte des Mouoeltnents paroissiaux.
Aftiches, tracts, etc...
Visites et reunions de quartiers.
Troisieme rapport :
c) Preparation inmmddiate.
- Importance d'un programme clair et attrayant.
- Visites h domicile.
- Appel pressant aux Messes du 1"' dimanche.
- Division equitable des quartiers.
III. LA MISSION

I)ROPREMENT DITE

Quatrieme rapport :
1" Gendralitds :

-

Relations des Missionnaires : entre eux... Chef de Mission et " seconds ,.
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rupport :
IV.

LES ENFA.NTS

1" Gnderalilds :
Importance de cet apostolat; importance de leur rtle
pendant la mission.
2° La Mission des enfants :
Instructions ; Reunions de midi ; Histoires ; Prdparationt
des f6tes : Rcompenses : images, concours.
La Messe de Mission des enfants et leur Messe de Communion gendrale ; Souvenirs de Mission.
V. DIVERSES QUESTIONS (au cours de la Mission)
Neuvidme rapport :
1t Relations avec les externes : invitations a diner, etc...
2° Les o parloirs , : (prudence de saint Vincent ; ce qu'en
dit le Directoire).
3° L'instruction des catechumbnes: d'un catechisme populaire.
4° Brochures et fascicules divers.
5° Les souvenirs de Mission.
6° Les visites de malades et vieillards.
7° Le financement des frais de Mission.
8° La clfture de la Mission : cernmonie, sermon, dernieres
consignes.
VI. APRls LA MISSION

Dixieme rapport :
1* La Mission n'est-elle qu'un feu de paille, sans effet pour
1'avenir de la paroisse ?
- Pourquoi en est-ii parfois ainsi ?
- A qui incombe le soin d'exploiher les fruits de la Mission ? Exemples de Missions oh ces fruits ont 6te
intelligemment et diligemment exploites. Part de Missionnaires dans ce soin.
2° Quelques moyens d'assurer la duree des effets de la
Mission :
a) Messe (de Mission v.g. le premier vendredi de chaque mois.
b) Mouvements de spiritualit6 : Enfants de Marie, confrdries et organisations charitables, c Louisettes ,.
c) Mouvements d'Action Catholique : Ligue, J.O.C., etc...
d) Interet d'dliminer l'antagonisme entre ces divers mouvements. (Unus est Christus !)
e) Eventuellement : lettres d'encouragement des Missionnaires i la Paroisse.
f De la ndcessitt de s'abstenir rigoureusement de visites
aux paroissiens et de correspondre avec eux apres la
Mission.
g) Du retour de Mission: opportunit6; dpoque oi le
situer.
VII. DIVERS
Ozibme rapport:
I*Du Directoire de Mission : modifications souhaitees.
2° D'une collection i jour de nos pouvoirs et privilyes.

-

21l -

En plus de " rit's , hilen it lnous, il y a tout un esprit de la Mission lazariste. Et d'ahord. qu'est-ce que la Mission ? : 'est un
apostolat extraordinaire et temporaire accomplis par des pretres
sp6cialists et mandates, pour les tidbles d'une paroisse en vuc
de leur conversion et de leur sanctification. par les prtdications
et les autres moyens utiles qui completent la predication.
La mission doit rester populaire, classique en ses predications, adaptee quant a ses fites... Cependant. il est un fait qu'on
ne peut eluder : en quelques endroits, la mission classique senble
ne pas atteindre son double but. Pour ces cas d'esphce il faudrait
peut-tlre se rdkuire a la retraite paroissiale et surtout itla mission rgionale, grace a elle on atteint en deliors de la paroisse
ce qui fait obstacle A I',euvre de Dieu.
M. Labarthe, secrdtaire, souleva la question de la mission
liturgique. On se mit d'accord en disant qu'elle serait un cadre
original donnd A la mission classique, laquelle doit durer normalement trois semaines.
Deuxriinm rapport :
Becrutcment et formation des futurs miissionnaires : Iune
des tiches les plus urgentes incombant au missioiiaire, nous dit
M. Coudron. II semble que la meilleure inmthode soit de rendre
service aux cures, on ne nous permettra le recrutenlent que
dans la mesure oi nous serons utiles, saxoir pour cela « avaler
quelques couleuvres ,. se montrer serviables. s'incruster dans une
region oh nous serous connus. parce que nous y aurons travaille.
Au sentinaire interne et aux etudes, tous doivent avoir 'esprit
missionnaire, Iloine ceux qui ne se destinent pas aux missions.
Que claque maison de mission soit capable d'assurer la formation des jeunes qu'elle accueille, qu'elle leur assure d'abord assez
de temps pour travailler serieusement, les encourageant dans le>
difficultis indvitables dans les premiers temps.
Ce qu'on ddsire voir surtout clez le jeune missionnaire.
c'est une bonne santd, fintelligence et le jugement bien maritsune forte volonte, de la sociabilite, une pidte profonde et simple,
un zele ardent.
En quoi consiste la prdparation prochaine de la mission ?
En voici une description A grands .traits. D'abord crder i la psychose , de la Mission, c'est I'teuvre du clerg ; longtemps a
l'avance prier et faire prier pour sa reussite car c'est axant tout
une oeuvre divine. Que les .missionnaires surtout ne ddeoivent
pas 1'enthousiasme nd de cette preparation. Au clerg6 et aux
militantW
d'A.C., demander de faire une enquete ditaillde sur la
situation religieuse et topographique de la paroisse.
M. Causse, secretaire. - L'assemble, se mit d'accord pour
organiser dans nos ecoles apostoliques des croisades de pribres
et de sacrifices au profit des missions paroissiales, et aussi pour
faire en sorte que chaque maison de mission devienne ( ecole
normale, ot les jeunes confreres recevraient une formation
sdrieuse, pour cela et aussi pour faire vivre la inaison, il v faut
un minimum d'au moins huit confreres, on souhaite qu'il' y ait
aussi quelques prftres igds capables encore de rendre service
aux cures, ce serait encore une maniere efficace de travailler h
notre recrutement.
Troisiimec rapport :
Preparationimmddiate de la Mission.
Au d6but de I'apres-midi. M. Soustrougne nous parle, d'une
lanicre claire et attrayante, du programme de la Mission... pro-
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Utiliser souvent les enfants pour attirer les families, exclure de
nos fetes le ridicule, la vulgaritY, les jeux de lumiire trop complielles ne doi\lnt pas distraire
qus. ily faut de la discretionrar
du sermon tigurants et assistants, ni accaparer le missionnaire
qui ne pourrait donner alors qu un pauvre sermon en regard
'une fete magnitique... une ,croite ) dans un cadre ciseld !
M. Pister. secretaire. - L'assemblde demande de se conformer aux coutumes locales quant aux sonneries de cloche, de
conmmencer h l'heure 1'exercice du soir. de iiettre une difference
entre films et projections expliquees. ces derriibres cependant
ne devant pas reinplacer le sermon.
Sixii.mne rapport :
En lin de seance, I. Ilousset pose le grave problilme de la
Pridication et d'abord de son efficacitd. Pourquoi la parole de
Dieu qui posskde une vitalit6 reelle produit-elle, au inoins appareinent, si peu de resultats ? Serait-ce conmne le pretendent
certains, parce qu'on s'enttle a prncher certaines veritrs trop
dures ? Ce serait une grave erreur de le croire, en tout cas. ce
n'est pas chez saint Paul que I'on apprendra itedulcorer la %vrite.
DIJtant la vritd. il y a ceux qui se ferment. ii y a le petit nombre
oln I'exiguit des lieux. ii y a nous les nissiomuaires, on s'attend
a voir en nous des houmines... qui vivent ce qu'ils enseignent.
Le chef de mission assure les avis et les gloses. toutes choses
tiles delicates, ee n'est pas le imoment d'entamc-r le couplet contr2
telle ou telle catmiorie sociale. Dans le sernon - la piece maitresse - seront exposees les grandes v(ritrs, avec ihaucoup de
clartL, de simplicitW. de soliditi dans le fond et dans la forme.
li faut du tra\ail bien-fait surtout pour les plus frustres. Et pour
dlore 1'exercice, un cordial bonsoir suffit..Tout le reste est desor:mais de l'inutile, de I'insipide ,(rabiot ,.
M. Arnaud, secretaire. - L'ass-'emblie se init daccord i:our
delinir ainsi ia glose : nne c.austri. iamiie'e nui a surtout poiur
but d'attirer I'attenti.n des fidi'les sur la gravitt de leurs devoirs
les plus iimprieux et de les prcparer ainsi aun Jjon examen de
conscience, lequel montrera la necessitd d'une bonne confession.
11 faut conserver A la glose sa forme familiere, humoristique,
on lui r4serve surtout les sujets de morale. Castigat ridendo
nores '

LUNDI 13 AOUT
La journde du lundi 13 aobt a 6te marquee par la mine
intensite de travail, mais le ton des rapports a 6tC en gendral
plus detendu.
Septieme rapport :
M. Rouanet, superieur de Tours, dans le septieme rapport
- qu'il craignait de voir revEtu des qualitcs de 1'epde de Charlenagne : plat, froid et long - a parl de l'exercice du matin en
mission : la messe et le sermon qui I'accompagne.
La messe : La messe, dont I'heure est fixde sur avis du
rure, ou mieux, apres referendum paroissial, doit Utre une priere
-ommune qui rdunit toute la paroisse : les ouvriers, en tenue
de travail au besoin, et les autres. II s'agit d'une priere commune
et non d'une assistance plus ou moins passive. Pas de ( haute
liturgie , alors, mais une participation plus directe des fiddles
it la messe, par un commentaire fait en phrases tres breves,
oxpliquant et dirigeant la priire des fideies. par le chant de can-

--'25Une histoire ne se raconte qu'apras en a\oir etudie le texte
et la mimique ; (puiser les histoires dans Cuwurs Vaillauts, Amcn
Vaillantes, Fripounet, et dans des recueils conqus spkcialenent
pour eela). Une fite d'enfants suppose un carnel dans lequel on
a not; avec soin et
aI'avance, non seulemient le nombre et la
place des personnages, le nombre des robes et des autres accessoires, mais encore le nombre des dpingles et des bouts de ficelle
qu'il faut. Les images qu'on distribue doivent pr6senter une
grande variedt de dessins, de coloris, mais aussi de format.
Mais le plus dur sera de faire entrer quelques id6es religieuses (I'Ame, le pdicht. la conscience, les devoirs A l'egard deparents...) dans ces rervelles de moineaux au nmoyen des histoires
qu'on raconte, des petites frtes qu on organise. des concours de
dessin, de la iesse du jeudi qu'on prdpare en apprenant des
chants, de la Journee des Vocations, oi les enfants verront ddfiler
tous les representants de la hiCrarchie de I'Eglise, depuis le petit
enfant de clihur jusqu'au ,, petit-pape ..
Que les enfants conservent surtout de la mission l'impression
d'une grande fete qui a marqud dans leur souvenir et o/i ils aimeront revenir quand ils seront grands.
Le Congres (secrdtaire : M. Rayssignier) a insistd pour que
les missionnaires s'intdressent aux vocations chez les enfants,
surtout a l'occasion des confessions. Ils ne pourront pas orienter
eux-mC-mes les enfants vers les petits s6minaires et les eco!es
apostoliques parce qu'ils ne restent pas assez longlemps dans la
paroisse et ne connaissent pas assez bien les families, sauf certains cas particuliers ; mais ils devront signaler aux cures les
enfants qui pr6sentent des signes de vocation.
Neucidme et onzieme rapports :
Les neuvinbme et onzibme rapports, prdsentes par MI.Muscat.
superieur de Tunis. et M. Ozanne. assistant de Limnoux, portaient
sur un certain nonibre de questions pratiques : relations acc,
les externcs, parloirs. instructions des catechuminnes, revues et
fascicules, souvenirs de mission, visite des malades et des vieil lards, financemnent et tarifs de la mission, cldture de la mission.
directoire, pouvoirs et privilges, nouveaut6s a introduire, conf6rences contradictoires et conferences dialoguees, etc...
Pour certaines de ces questions, il y a a s'en tenir evidemIent au Directoire que L'on appliquera et adaptera avec bon sens
et apres avis des cures, aux circonstances de lieux, de temps
et de personnes de la mission.
Quelques points cependant ont fait I'objet soit d'un rappel
par le CongrBs (secrdtaires : MM. RiviAre et Causse), soil d'une
inise au point, soit d'un d6sir :
- Les missionnaires devront tenir ferme a la pratique de
ne pas accepter d'invitation, A moins qu'ils soient obligds de loger
,t de manger chez 1'habitant; mais alors ils veilleront a Rtre
sobres... (M. Riviere).
- Ce n'est pas aux missionnaires d'instruire et de baptiser
les catlchumnnes, quand il s'en rencontre, mais aux cures' (sauf
i'as d'especes). Les nissionnaires peuvent seulement commencer
ieur instruction. (M. RiviBre).
- La vente des fascicules et des revues pendant les misse fera par des
certains n'y sont pas favorables sions intermidiaires, membres de i'Action Catholique on autres. Les
gens doivent savoir que les missionnaires n'en retirent aucun
profit. (M. Riviiere).
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Pric, par eITrns Honori P~re de venir dire quelques inotau ConugL'4s, M. Triclot est arriv6 i temps pour rappeler un autre
imouvement utile tres instanmnent recolinande par le pape
Pie XII, celui des Enfants de Marie.
L'Association des EnfantS de Marie, parfois en quelque discrtdit, nimrite une plus juste consideration. II v a, depuis plusieurs ann6es, de gros efforts d'installation et dadaptation. C'est
-ertainement A Il'heure actualle la plus moderne des Congr6gations mariales. Beaucoup d'4veques qui auparavant etaient pre\enus contre clle, ont change d'avis et insistent au contraire
pour qu'elle soit instaurde dans leur diocese.
M. Triclot a rappelt que la Tres Sainte Vierge a confi6 d'une
fa-on toute speciale A notre Coimpagnie le soin de rtpatidre cette
d"votion. Les missionnaires, sans \ouloir supplanter les responsables diocesains du mouvernent, sans inmee itre tres documentes sur le fonctionnement et la technique de I'Association, doivent se prroccuper au cours des missions de susciter la devotion
inariale en prdsentant la Vierge a comme I'iddal parfait et pratique de la jeune fille et de la feinmne u. S'il existe des Enfants
de Marie dans la paroisse, on pourra les reunir et leur adresser
quelques paroles d'encouragenment. S'il n'en existe pas, les missionnaires se rendront conipte de l'utilitO du mouvement et des
possibilites de l'endroit, et mettront la paroisse en liaison avec
la Permanence Mariale (140, rue du Bac). qui se chargera de
lout. Sur cent cinquante petites soeurs du Seninaire, en novembre 1950, il y avait cent quarante-cinq Enfants de Marie, nous a
dit M. Triclot. Cela donne t rflIchir...
Avec le onzimne rapport, les seances laborieuses du Congres
prenaient fin. L'auteur de tout bien est a remercier, les contacts
entre missionnaires auraient seuls justifi6 ces journees de fructueuses rencontres. Les rapports, les dchanges de vue ont sou'ign6 1'importance et la vitalit6 de '(Euvre des Missions qu'il
iaut toujours adapter aux pays a notre temps. Puisqu'il v a 6volution, un fond demeure. La parole de Dieu garde son eternelle
Saleur et sa perpdtuelle jeunesse. Aux semeurs en particulier,
.le preparer le terrain et les semailles pour des moissons toujours
,lus abondantes.
(Notes Feseuille et Vernier).
Loos-MISSIONS
Tableau recapitulatif des travaux de la Maison
Au cours de 1949, il a OtA donne :
i5 missions, representant 1.853 jours d'activit ;
8'retours de mission, reprdsentant 252 jours d'activit ;
-5 netaaines, representant 250 jours d'activit ;
i2 adorations, repr6sentant 310 jours d'activite ;
31 retraites de communion, representant 155 jours d'activitd;
I retraite de dames, representant 5 jours d'activitd ;
22 retraites de jeunes filles, representant 110 jours d'activit6;
I retraite de petit seminaire, reprdsentant 5 jours d'activit ;
3 retraites d'hommes, representant 15 jours d'activitd;
I retraite au Seminaire interne (Paris), representant 8 jours
d'activitd.
Au total : 2.963 jours d'activit6.
K.-B. - Dix maisons de Filles de la Charitd ont t16 visities en 1949, lors des confessions des Quatre-Temps.
Loos, i" d6cembre 1950.
Jean ROLSSET, Sup6rieur.
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Ce nest pas sans treg'rel ue j'abri'-g ainsi. Conifrbres et
So'urs peument ,tre 'ertain-" que, de touues leurs maisons, nous
gardo.is un souvenir dclicieux. Partout l'accueil fait au Supdrieur
Zigeral fut enipreint d'une joie filiale qui n'eimpchait pas le
respect dti an successeur de saint Vincent, rnais lui conservait
un cachet de charmante simplicit De
) sol ce.t6, le Secretaire g6fnral fut tres sensible aux attentions delicates dont on 1'entoura.
Dans toutes !es maisons de Sceurs, le drapeau tricolore s'alliait
aux a Stars and Stripes
ssur les niurs des salles ou dans les
mains des einfants et des infirniieres. Parfois, la a Marseillaise ,
retentissaitl
notre arrivee, ou il m'itait donn6 d'entendre avec
une surprise emue quelque vieille chanson francaise. Et il etait
si bon de se retrouver Lout de suite en famille par la communion
au inmne esprit, la pratique des meines exercices, y compris,
clez les confreres, la recitation des luines prieres vocales et la
lecture du nirme texte des miditations, le tout traduit en un
anglais qui rendait fort bien toutes les nuances de l'original.
II va sans dire que les reflexions suggrteres par ce voyage,
dans les divers domaines de la vie civile et religieuse, se donnent
pour de sinples impressions. Ce n'est point parce qu'on a consacrd dix seniaines a parcourir un pays aussi vaste que les EtatsUnis que l'on peut pr6tendre le connaitre. D'autant que notre
programme si charge ne nous permettait guere de prendre contact qu'avec la double famille de saint Vincent et les personnalitbs ecclesiastiques. II reste que grace A des lectures prealables
maints ddtails sont noteg plus facilement et qu'on en saisit mieux
le caractEre rcvdlateur. En revenant ensuite aux livres dedj lus,
on comprend inieux le bien-fonde d'un jugemnent, tandis qu'on
peut trouver certaines appreciations trop hLItives. trop g6neralisantes on pas assez impartiales. Qu'ii me soil pernis de dire
en toute siniplicite que le souvenir que j'ai emport6 des EtatsUnis est des plus agr6ables. Comme tous les pays. ils peu\ent
a\oir leurs lae-unes. laurs defauts qui sont, le plus souxent, la
rancon de qualites trop accusdes. Maais ils donnent rimpression
d'une nation extraordinairement puissante. laborieuse. genereuse,
en qui la vie religieuse imprigne profondlmuent les habitudes de
penslse et le comportement pratique, d'une nation aux possibilites illinitees de developpement dans tous les domaines.
DL DEPAýIT DE PARIS AUX FETDES DU CENTENAItE A ELMITSBURG

C'est le 4 septembre 1950, A 15 h. 30, que nous quittons la
Maison-MIFre, en compagnie de M.M. Scamps, Fugazza, Peters et
Combaluzier. A la gare Saint-Lazare, .. Lopez et deux confreres
espagnols nous attendaient. On cause avant le depart du trainpaquebot qui s'dbranle exactement l I'heure pr-vue. Les formalitt's de douane s'accomplissent dans le train. et les employes qui
'en sont charges font preuve de beaucoup de tact et de prevenances. Nous voici bientot sur le quai du Havre. Nous descendons
du train face aux deux grands transatlantiques, dont I'un, I'lledo-France, va nous conduire aux Etats-Unis, I'autre, le Libertd,
nous ramenera en France dans trois mnois. Ce sont deux magnifiques paquebots. En premiere classe, les tapisseries, les meubles,
les statues. les objets d'arts mineurs qui decorent salle A manger,
salon, thdAtre, sont dignes des wlaisons les plus luxucuses. Mais
dlans la 'Jasse , cabine ,, elle-mnme, qui sera la n6tre, on iouit.
d'un eonfort appr6ciable. Ce qui nons inturesse le plus, c'est que
Fun et I'autre de ces deux hateaux posedejit une chapeile prolirement dilc, exclusivement reser\ve au culte et ou I'on peut

contiernt dteu\
-airder la sainte rescri.e. C(elle ,le !'le-de-Franct
auclts. Au-dessus de I'autel principal, un beau christ d'alaiti .
prusque de grandeur naturelle. sert de xitrail. A droite et a gauche. deux panneaux en bois sculpte et dore represeniant Marthe et Marie. A I'autei de moindres dimensions, qui se trouve pr.de la porte d'entr(e. une belle statue de la Yierge-Mlre. La chapelle posside en outre une -acristie, un confessionnal, uni chlmin de croix. .Lo garqon qui iait. fon:tion de sacristain s'a quitte de son emploi avec beau,:oup de soin et dans un espri.
religieux mnanifeste. Le sc ul ennui est qlie ies chapelles sont sitliites dans la partie du ;palueblot ri;servxe aux passagers de pre
miere classe. Pour s'v rendre., i I'heure inatinale oil nous cl(;hriois la sainte nmesse, il nous fallut. Its premiers jours, fairti
un long dttour et deranger bien des genns. Tout s'arrangea quand
on nous fit doiini une cl' jIperiecttait dlp p6r.ttrer dar.s le domnaine df-s premiere€ classes lar une porte vc.isine de notre caIi:h. et d'7tre ainsi tout pros de la chapclle.
I.a seule (sca!e Je notre o .;yage fult in arrkt dans ie port dle
Plymouth. arrit plus loig qu' il L'tait Urt-vu. Arrives d -va:t Plyne repartions que vers dixitoullih A dix heures du matin.,ous
huit heures. a cause du retard d'un train qui nous amnenait des
\oyva'-eurs. Le 6 au matin. la tner commecnce a s'agiter. Bon noiliire de p]assa2ers ssnt maiades. el l'exercice de sauvetage qui
avait ti, anionct! pour l'apres-niidi est rr.nvov en raison du
mauvais temps. LT.s en^antis senblent tnieux resister que les
-randes personnes au imal de nier. On les entend prendre bruyam:ient l-urs i-:tls i la piscine louit, prorhe deenotre cabine ou dans
les o'lursives. I.e lendemiain ,natin le cahne est revenu. Au salon
de lecture j'entends une dame dire A sa voisine qu'elle en est a
ýa sentiibme traversle de I'Atlantique. et que e'est la premiBre fois
qu'elle souffTr du rnal de mer. I! y a de quoi consoler l'amourpropre do crux qui I'ont cu comim e!le. et dont la seule ressource
iut dle so coucher en attenlant la fin.
Le dinianche 10 septonibre, une messe avec musique est cdt-rde dians ia salle de thi'itre. Environ deux cents personnes v
:.<-i!; ld.,t ! ur attitude elt tris roli-'ieuse. lais je regrette qu.,
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ges. Ces formalites risquent de ncus reteuir jusque \vrs midi.
Heureusement nos confreres unt pens6 h tout. Ils out des amis
dans la place, et tout s'arrange pour nous en quelques minutes.
Mais, avant de quitter le bateau. le Tres Honore Pere est interview6 par des journalistes qui s'informent du but de sa visite,
de la duree de son s6jour aux Etats-Unis, de l'itindraire de son
voyage, de 1'etal des deux Communautes dont il est le Superieur g6n6ral, etc... Et il faudra se soumettre aux mnmes questions i 1'arrivee dans les principales villes que nous visiterons. J'admire la bonne grrce souriante avec laquelle le Tres
Honore Pere se prate aux exigences de la curiosit professionnelle a Omnibus omnia factus n. Ce sont ensuite les photographes qui nous mitraillent sans pitie et nous eblouissent des
eclairs de magnesium de leurs appareils. Enfin, nous voiih
libres !
J'allais oublier de dire qu'un nombre imposant de nos confreres des deux Provinces, ayant A leur tete, leurs Visiteurs,
IMM.Leary et Stakelum, etaient montes A bord pour offrir leurs
lhommages au Tres Honor6 Pere et nous souhaiter la bienv.enue.
Nous les retrouverons plus tard dans leur maison respective,
et je serai tr6s heureux de faire plus ample connaissance. Mais
des ce premier contact je suis conquis par cette franche cordialitg, par tant de simplicitA et de serviabilit6. On sent nos
confr6res, heureux et fiers de retrouver en qualite de successeur de saint Vincent celui en qui tous saluent un compatriote
et qui fut pour la plupart un Directeur de Sdminaire interne,
un Superieur et an Visiteur aimni et ven6r6.
Nous n3 ferons que traverser New-York pour aujourd'hui.
De puissantes autos nous emmenent vers Philadelphie oui se
trouve,aun quartier de Germantown, la residence du Visiteur de
la Province orientale des Etats-Unis. Un long tunnel, qui passe
sous le Hudson River, limite occidentale de la ville de NewYorl, nous fait d6boucher dans l'Etat de New-Jersey. Pendant
deux heures et demie nous traversons une region de prairies
et de bois. La route est bordce de gracieux cottages oi rentrent
chaque soir les nombreux ouvriers qui vont travailler & NewYork et dans les grandes cites avoisinantes. Je suis frapp6 par
le nombre des stations d'essence qu'explique une circulation automobile d'exceptionnelle intensite. Dans la traversee d'un vil.lage, mes yeux sont attires pour la premiere fois par une enseigne que je rencontrerai souvent dans la suite : c Funeral
Home , (I).
Apres avoir traverse I'Etal de New Jersey, nous voici en
Pensylvanie. Philadelphie est de beaucoup la ville la plus populeuse de cet Etat, puisqu'elle compte pr6s de deux millions
d'habitants. ce qui la place, sous ce rapport, au quatrieme rang
des villes des Etats-Unis. Mais elle n'est pas la capitale de I'Etat
i,) II serait inexact de dire. comrne je I'ai lu quelque part. qu'aussit6t apres leur mort, tous les d6funts, aux Etats-Unis. sont port6s au
,, Funeral Home ,. La coutume generale est plutdt celle de nos pays.
ro on les garde chez eux jusqu'au d6part pour l'6glise et le cimetiere. Cependant. un assez grand nombre de morts, aux Etats-Uni-,
sont amends, aussitot apres le deces, dans cet edifIce. On les y embaume,
et ils demeurent exposes dans une chambre pres de laquelle se trouvent
des salons ohf les parents recoivent les condol6ances. C'est aussi au
-* Funeral Home , que se fait habituellement, dans cc cas, le service
religieux pour les non-catholiques.
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de Pensvt\lvaie. Ce titre re\icut A Ilarrisburg. dont la population n'atteint pourlant pas cent rille Anmes. Philadelphie est
situete A I'angle sud-est du rectangle que dessine I'Etat, sur la
rite droite de la Delaware. La maison centrale de la Province
,rientale se trouve a 1extrtiiit6 de la partie occidentale de la
\ille. sur un plateau qui la doiimie. Elle occupe un vaste espace
ddliniti par quatre sections de rues. Le bAtiment principal
lunge I' o East Ch'ltcia Avenue o. Quand on ]'a traverse dans le
sens de la largeur. on debouche dans un joli pare. Parallelement
a cet tdifice, il y a la maion qui abrite le Sdminaire interne,
et tout a c6td le imuse des missions. A angle droit avec le batimnent principal, it y a d'un c6t6 la chapelle domestique. et de
Fautre, la chapelle destinde au public. Pricismnent, c'est au.jurd'hui lundi. jour conuacre chaque semaine aux exercices
dle la ,,Ncucaine , dont j'ai si souuent entendu parler. Ces exerrices durent chacun en maioycie une demi-heure, et tous les
lamdis il y en a bien une quinzaine A la suite dans la chapelle
puhlique de notre maison de (iermantown. Its comportent des
priirers. des chants, une courte pri-dication sur la Sainte Vierge,
ie tut lermind par la bli'ndiction du Saint-Sacrement. J'assiste
t dOux ,ou trois de ces reunions, et j'axoue en avoir et4 profondeinent touche. Chaque fois 1a chapelle est pleine, ce qui fait
une asjistance d'environ un muillier de personnes A toutes les
reunions. et dans cette assistance il v a autant de jeunes gens
et d'hornmes que de fennimes et de jeunes filles. Leur tenue est
non seulenient dike miais religieuse ; ils prient et chantent avec
une evidente coiiiction. Pendant tout le temps de l'exerciee.
les confessionnaux ne desemplisstnt pas. Adossds en ligne au
tiur, les peitents s'avaneent progressivement vers le confessionnal. sans quil se produise la moindre housculade. El. avant que
les tideles qui viennent d'asister t I'exercice soient tous sortis
de la chapelle, les nouveaux arrivants cominencent A l'emplir.
o'est
tout au long de la journfe fartmosphere d'une de nos r6uTiions les plus ferventes de nissions... et cela recommence tous
le' lurdis !
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_- 235 Le soir, nous soinines les hltes de 'un des deux ev6que.'
auxiliaires de Philadelphie, Monseigneur Lamb. Avant le repas.
it nous fait les honneurs de la belle dglise, d&dide & Saint-Francuis-de-Sales, couiniuniquant avec son presbythre, car il est
aussi curd de la paroisse. C'est une eglise de style byzantin.
dcor6e, selon les exigcnces de cet art, de splendides mosa'iues.
Apres le souper, Monseigneur Lamb nous conduit dans son salon oi I'entretien se prolonge jusqu'apries dix heures. Homme
lharniant et causeur tris intdressant, I'6vuque auxiliaire nous
parle naturelleinent de l'archidiorese de Philadelphie. mais it
\oqcue aussi des souvenirs de ses voyages en Amerique centrale et en Anijrique du Sud. Mlouseigneur Lamb nous parle de
la fille unique d'un industriel richissime qui s'est faite religieuse tout recernnient. 11 nous dit son admiration devant le dd\oueinent dont font preuve les CorLgrgations de femmes \oudes
aux ceuvres charitables. II se trouvait a Rome lors du pelerinage africain, et ii a dItprofondemenit iemu par la foi et la piete
des clhretiens noirs... Mais il iaut rentrer a la mnaison. Et gracieusentent, notre interlocuteur appelle un de ses \icaires. qui
vient de prendre son doctorat en droit canon itl'Universit6 catlolique de Washington, et le prie de nous conduire h Germantown dans uine belle voiture dont on vient de faire cadeau a
Monseigneur Lamb.
La journeie du 13 est consacrie B la maison des 6tudiants
de la Province orientale, sise a Northampton. M. Bennet Lewis.
Assistant de la maison et professeur de norale. vient nous chercher en auto. Nous faisons halte chez le second 6veque auxiliaire de Philadelphie. Monseigneur Mac Cormick. qui est aussi
le neveu du cardinal Dougherty. Curd de 1'iglise Saint-Etienne,
il nous la fait visiter. Son accucil est d'une charniante simpliciti. II commence par me dire quelqucs mots en frangais et
m'assure qu'il serait trbs heureux de passer quelque temps en
France pour se perfectionner dans la connaissance et la pratique de notre Jangue. Nous repartons pour Northampton. Helas ! Le soleil ne se montrera pas de la jourue ; et la pluie
tombe frequemment et avec abondance. La propridtW dans laquelle se trouve la maison d'etude est tres vaste. L'difice. dont
le Tres Honor6 Pere posa la premibre pierre quand il dtait Visiteur de la I'rovince n'est pas encore tout a fait achev6, du
moins pour ce qui concerne I'ornenentation de la chapelle. II
est ample et bien compris. Beau r6fectoire : salles de classe
spacieuses, bien aerees, bien 4clairees. bien equipees, chambres
pourvues des installations que demande l'lygiene moderne. La
chapelle est un bijou; j'en admire les beaux vitraux et le riche
ciborium. II reste a faire le pavage. h recouvrir les inurs de bois
de chnne. Ce sera magnifique, un fois termind. Conune I'avaient
(dijh fait les seminaristes de Germantown. les 6tudiants de Northamipton nous offrent une s:ance tris rdussie. L'execution des
chants est parfaite. notamment celle de I'Ave Maria de Vittoria.
Fdlicitations aux dtudiants et a leur professeur de chant.
M. Wieland, secritaire du Visiteur, qui rdside A Germantown
mais se rend A Northampton pour les classes de musique et
de chant grdgorien. Le Tres Honord Pere r6pond longuement A
l'adresse du doyen des etudiants. On le sent particuliircment
heureux, et il laisse parler son coeur. Comme aux sdminaristes,
il recommande aux 6tudiants 1'dtude de saint Vincent et l'imitation de ses vertus. surtout de I'amour du pauvre. I1 se montre tres paternel avec les Filles de la Charitd qui assurent les
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dikers cxurcicc
die la iilais'on. cA duit Fi'ingqjieux et cordial
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presque egale dans leur apostolat aupres de malades. .lscte dancce- inaisons, grice a de hauts-parleurs, les prieres du imatiil
et du soir se font entendre dans les chanibres de malades ; et
tout le monde, ilieme les protestants, le trouxe fort bien. Le
respect humain ne gine personne dans I'expression de ses sentimients religieux. Dans les nombreux hopitaux que j'ai visitds.
il y avait rguliiremlent dans un couloir uu aur un patier uin
groupe de .Jesus agomnsant et de l'ange coiisolateur ; bien souvent. j'ai vu malades ou infiriiiires, s'ageoiouiller At prier un
instant de\ant ce groupe. Inutile de dire que tous res h6pitaux
sent sup6rieurement equipes. Presque tous, d'ailleurs sont en
\oie d'agrandissemnent ou d'amelioration. Et il y a lieu de noter
que st Ihs tlablisseiments d'enseigicement libre np recvotient aucun subside ot'iciel, les travaux executis dans les lihpitaux priv\-, mnine confessionnels. bdndficient le plus souvent de la part
dlc
uinicipalites ou de I'Etat, de contributions importantes. Un
petit detail pratique. II arrive souvent, au long du jour, qu'on
ait besoin de parler ia un docteur, a une Soeur on a une infirmil-re. Au lieu de perdre son tenps h les chlercher dans ces
-rands hipitaux. on s'adresse A la tle.phoniste du central de la
maison, qui, par le moyen des hauts-parleurs qu'on voit dans
tous les corridors. fail savoir h l'interess6 qu'on a besoin de
lui. II se rend au premier telphone et sait aussitet ce qu'on
dd.ire de lui et oil il doit se rendre, le cas
lchtiant.
J'ai dit que ces h6pitaux se doublent le plus souvent d'une
importante rcole d'infirmieres. La bonne grace jointe A la tenue tres digne de ces jeunes filles produit ia meilleure impressimn. Un tres grand nowibre sont a la communion quotidienne.
et leurs chants contribuent de fason appreciable i la beaut6 des
offices. Mrme dans les r•gions des Etats-Unis oi a cause du
faible pourcentage de catlioliques, c'est le tout petit nombre
des infirmieres qui appartient A notre religion, elle nous ont
fait un accueil tout empreint de respectueuse cordialit.
Un tres grand nombre de Filles de la Charit6, aux EtatsUnis s'adonnent a I'enseignement dans les coles : &coles paroissiales, ecoles techniques et colleges. Dans les coles paroissiales qui leur sont confices, elles se conforment h l'usage general qui est de recevoir dans les m6nmes classes gargons et
filles. Ces ecoles catholiques mixtes dirigeies par des Sueurs, ne
manquent pas de surprendre tout d'abord. Mais on apprend avec
satisfaction que cette methode de coeducation n'offre aucun inconvenient apprdciable. On s'en convainc ais6ment A voir ces
enfants, de dix A quinze ans, rdpartis en sept on huit classes.
faire preuve de si bonne tenue, soit dans les locaux scolaires ou
chacun a d'ailleurs son pupitre individuel, soil dans la cour de
recreation oi filles et garcons prennent habituellement leurs
6bats separdment. Mais on aurait peine a s'imaginer dans nos
rdgions, de grands garcons de quinze ans se laissant conduire
par des religieuses et faisant preuve A leur 6gard de ce respect
et de cette docilitd que j'ai constatds chez les boys des EtatsUnis.
11 ne faut pas oublier de mentionner les Maisons d'enfants.
Ici encore, comme dans les hopitaux, pourrait-on ne pas admirer avec un brin d'envie, la richesse de l'installation ? Quelle
abondance de jouets les plus divers mis a la disposition des toutpetits ! Et comme I'ameublement et la decoration des locaux
ou ils mangent et font leur sieste est de nature A les dpanouir !
Aussi ces bebes respirent-ils la joie de vivre. II fallait les voir
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,V ru, r slur nius. nou:s Iedre les Lras, ious olTrir leurs jouet-.
tluais dete faire lever aussi haul que possible, ils auraient \olonliers continu6 pendant des lhures ce jeu auquel nous ne
pouvions parfois nettre lin sans rIJiotquer de bruyantes larmnes.
C'ests.culcen
.daun une dizainie dc jours que se cdiebrera
le triduuIm olnlhouiniurt de Mere S
.Mais des naintenanl
Mtonu.
nouts faisons une premibre xisite -i Eniuittsburg pour saluer la
Visitatrice des Filles de la Charit.e de la Province orientale et
les SSwurs de la maison centrale. Lk.ux heures d'auto nous y
c;uduisent par une belle route blr:ii.e de bois et de prairies. Le
soleil brille a notre depart de Baltimore. Mais bientOt le ciel se
couvre et it pleut. Ifeureureusment ]a pluie a cesse de tomber
quand nous arriouns a Saint-Joseph. Le long de la vaste allee
qui, de la route. conduit a la cliapelle, notre voiture passe entre deux ranlt'es de grandes jeumis iilles. deux cents environ,
la plupart \v•tue de la toge noire et :oiffees du bonnet univer•tuaire. C'est qu les Fiiles de la CharAit dirigent a Emmitsburg
un (tablisseine•nt que soa programmes d'etudes apparente A no.
FarultdsU. Nous retrouu\rut s ces demoiselles a I'occasion des fItes du triduuin qui lui devront unJe bonne partie de leur eclat.
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de luus re:e'\uir dans le splendide -4 Au ditorium
,, du Collbge
Saint-Joseph. Lune d'eitre ellcs. dans une allocution bien sentie, dit sa recelniuaissanl-e et ce!e de ses compagnes, poe.r ce
11 elles reroilent des Filles de la Chariti. Au nom de toutes.
ell, protcl que leur xie entiire s'insjpireia de cet amour au
pauvre qui a iiiiiorlaliis le noim de saint Vincent.
Mais ii i.i-u lartie d'aller prier sur ]a tombe de Mere Se<mf
et de ,isiter la uaidsn no;;•iije c White House , (Maison
Itli, lel oiu s'ecoulrrelln les dernieres annees, et la Stone House
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l-e picti. d ude
enusite.
d'xevanelique pauvretd on respire en
Si
.ux
I. :oni!e (n comiprend quae cette aine se soit dprise
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* ; : '
lu! i qu'elle ait \-:>ulu wivre de son esprit, bien
. I:l '.
-'.jciell
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renseignements d'ordre intellectuel, medical ou professionnel
dont I'administration a si souvent besoin.
Le soir du 16 septembre, nous sommes les hOtes de nos
confrres qui dirigent A Emmitsburg la paroisse de Saint-Joseph.
L'un d'eux, Monsieur Burgio, est le Vice-Postulateur de la cause
de Mere Seton. II me fait les honneurs de ses dossiers et de
ses archives, et je suis emerveillh de la puissance d'organisation
et de l'activitd ordonne que cela suppos:e. A Emmnitsburg encore, les Filles de la Charit6 ont une ecole paroissiale et un college rdgional. Le chiffre des protestants de la ville est a peu
pres egal a celui des catholiques. Mais ils se divisent, dans
cette petite ville, en cinq sectes ou n di nominations ,. Cette
varidte, ce pullulement des sectes proteslantes est une des choses qui frappent tout de suite l'attention de qui voyage pour la
premiere fois aux Etats-Unis. Dans une nijme rue, on voit deux
ou trois eglises de a denomination n diffirente. C'est qu'il v a
aux Etats-Unis deux cent quarante-trois sectes protestantes,
aux noms souvent curicux qui renchdrissent les uns sur les autres, sans parler des organisations religieuses lelles que les
a Saints du dernier jour ,,,
les a Advendisfes ,, les a Quakers ,.
les , Christian Scientists ", etc., etc...
17 septembre. - Je eelebre la sainte messe dans la chapelle
de White House, contigue A la piece dans laquelle Mere Seton
rendit le dernier soupir, et je me sens emu et humnili, en
tvoquant le souvenir des saints pretres qui. avant nioi, y ont
offert le saint sacrifice. Dans la matinee, nou. faibons une rapide xisite au College Sainte-Marie qui se trouve au llane d'une
colline, a quelque deux kilometres de Saint-Joseph. Nous n'avons maltheureuseinent pas le temps de visiter aussi le Grand
Seminaire rigional qui n'en est s6pard que par la chapelle et
qui repoit de Sainte-Marie un assez gland nombre de vocations.
Pourtant, Ldducation qu'on donne A Sainte-Marie n'a rien d'un
vase clos. Un d6tail suffit a le montrer : les 6tudiantes de SaintJoseph regoivent A certains jours les grands colligiens de
Sainte-Marie, et elles jouent parfois avec eux des pieces mixtes.
Des le debut de I'apres-midi, nous partons pour Washington. Dans la capitale des Etats-Unis nous serons les h6tes de
nos confreres de la Province occidentale. C'est que la comtesse
Doheny, insigne bienfaitrice de la Congregation, que nous rencontrerons A Los Angeles, a fait construire tout pres de 1'Universitd catholique. une maison de dimensions modestes, mais
parfaitement adaptee a son but, ou descendent les dtudiants de
la Province occidentale qui viennent preparer leurs grades canoniques. L'Universit6 catholique comprend un grand nombre
de beaux bAtiments separes les uns des autres par de vertes
pelouses. Tout pres de la maison de nos confreres, mon regard
est attire par les premieres assises d'une magnifique basilique
nationale, dont la construction a etd interrompue, mais qui
possede une grandiose crypte, vaste comme une cathddrale. Le
culte y est c66lbre rdgulierement. Elle posstde une splendide
mosaique executie par les sp6cialistes du Vatican, qui reproduit 'Immaculde Conception de la Vierge, par Murillo. Aux
abords de 1'Univeisit6, les divers ordres religieux ont eux aussi,
leur maison d'dtudes. On me signale, au passage, celie des Dominicains, qui a belle allure.
Les Filles de la Charitd possMdent a Washington cinq maisons. L'une d'entre elles demande A Utre sp6cialement signalee.

u'on appelle t, L'S. Soldiers' Ilomwe Hospital ). LeEtats-Unis out. en effet. otfert une belle maison de retraite aux
soldats \uluntaires et blesses. Its out une magniique propriet•
avec terres cultivees, prairies, dleage de gros et de petit hýtail. etc. Tra\•illent pour leur protit personnel, ceux qui sont
On ctat de le faire. et qui le veulent. L'Etat demande aux Filles
de la Clharit de les soigner dans leurs maladies.
A midi. rnous somunes les liies de I'Archevoeque de Washiniiton. Monseigneur O'Boyle, qui fut l'animateur du a National
'Catlhlic lWelfare ,.et que le gouvc-neiment frantais decorait.
il v a quelcues mnois, en reconnaissance de tout ce que la generosit dtes catholiques am6ricains a fait pour notre pays
hepui- la tin de la guerre par le imoyei de cette belie organisation charitable. Dans 'aprs-lmidi, noire confrere, M. William Cortelyou, professeur, redevenu 6tudiant pour preparer
uine tMhee de sciences so:-iales. me fait fair-e une tres agrdabil
iromienade en auto i tra\ers la capitale. Nous allons d'aibrd
\isiter la curieuse tglise des Franciscains dont t'interieur dcoqu'e maints san- tuaires de Palestine. landis que dans la crypte
out ;itrjeconstituds certains aspects des catacombes romaines.
>Nous |larcouruns tnsuite les principales axenues de la ville dont
le Ipan fut tract par un Francais, le major Pierre-Charles I'Enlant. Nous entrons a a Bibliotheque du Congres. Puis, travers-ant le Potonac. nous poussons jusqu'aux abords du celebre
. t'crltilone ,.dont il est sou\ent question dans les journaux
depiui.s le ddbut de la guerre de Corde. C'est que l'immense biti:'-iit iux cinq fa.ades d'ofi sor: inom de ,cPentagone ,)groupe
,,- sci\ ,-'es gtenraux de 'armnte des Etats-Unis. 11 abrite trentecillq mille personnes, civils et militaires, la population d'un,\iile moyenne de clhez nous. Nous passons pres de White
Hlise, le palais prdsidentiel. oifi 'o
procede actuellement i
de grands travaux de refection, et qui, quelques seniaines plutard. allait Rtre le tehnoin d'une tentative d'assassinat dirigee
-'mitre 'i president Truman. Visite rapide aux monuments de
i.ini'ln e! (d Jefferson. Nous 6tions passes hier prbs de la villa
:.itil-'
i
par le DteI gu6 apostolique, Monseigneur Cicognani.
Ie driedgud *tait en villegiature, A Seattle, je crois. Nous
l'al~
; lerri.os aux f-tes du triduum. Le soir, NM.
Cortelyou nous re,-it 'i Baltimnoro. Des le lendemain matin, nous regagnons
*,
:!eln!:ieA
et nous nous prdparons h partir le soir-meme pour

c:'st culle

;;.-

iles vilies que nous venons de parcourir. j'ai trouv6
.,- m,ses les maisons en retrait sur la rue. precedes d'une
Sit.ei•,:Ise bien verte. surelev\es de quelques degres, et aux,,':|.; ,,, :-cide par un porche xitre. Ceci est surtout le cas
-!".if:'s de banlieue. A I'interieur des villes. la multitude
, *;..eaux-reclaImes.
Ieu
perpendiculaires a la facafde des maiS: \ iolemninent claires la nuit, n'est pas d'un effet tres
r *!iue. Une chose frappe aussi tout de suite 'attention
tuOtes les villes : Ie grard rnmbhre de pares d'autos d'oc.!i-n. IUs se sui\ent quelquefois h moins de cent metres et
rermplis de voitures de beiie l.,parence, le plus souvent i
:" prs neuves. C'est que les Amicains changent frequem,. d'auto. Et commle ion compti( une auto en moyenne pour
ou quatre .abitants des ]E.ials-Ui:is, il v a 1a I'occasion
Ois
I:; tralic consid;rahbe et fructn, ux `)n s'en aperioit, notamS:t. eniv'yalt ,ir-culer -,iur lo~ ruit-s des camions, specialeS. ainmnaeds dans ce u t. qui transportent quatre ou cinq

--

:M
I

vitur'es neauves, en ieux rangees superpos--es. Ce grand nou~bre
d'autos pose un difficile probleme de circulation dans les \illes.
Le sens de la discipline dont les chauffeurs font preuve, aide
a sa solution. Je les ai vu, sauf de tres rares exceptions, observer exactenent les directives donnees aux automobilistes par
les panneaux de signalisation et par les lignes peintes sur la
chaussee, et ralentir h tous les croisements de routes. Malgrd
tout, ii n'est pas facile de circuler en auto dans les grandes
villes a certaines heures. On avance, cinq ou six voitures de
front, a tres faible allure et a\ec de nombreux et longs arrEts.
Si l'on est press&, nicux vaut prendre Ic metro, s'il y en a, ou
aller tout bonnemnent a pied.
C'est seulement au debut de novernbre
19 sepemnbre. que nous comnencerons la visite des maisons de la Province
occidentale. Mais Ie Tris Honore Pere veut, sans attendre cette
date, aller saluer les autorites provinciales chez elles et visiter
nos maisons de formation. Nous partons done pour Saint-Louis
Missouri). M. Leary.nous accompagnera jusqu'A Indianopolis
qui appartient deja a la Province occidentale des Filles de la
CharitW, et oui 3M. Stakelum viendra nous souhaiter la bienvenue. C'est le premier des longs voyages de nuit que nous allons
faire aux Etats-Unis. Grace A la gdenrositW de nos hutes ces
voyages se feront dans des conditions qui nous permettront de
dormir coinne dans notre chambre et d'arriver a destination,
frais et dispos. 'ous pensions ne nous arreter A Indianapolis que
le temps de celdbrer la sainte messe chez les Sceurs. Mais notre
train a une heure de retard. M. Stakalum, qui nous accueille
a la gare d'Indianapolis, decide facilement le Tres Honord Pere
a passer toute la journee dans cette ville. Une nouvelle Otape
de nuit nous conduira, demain matin, b Saint-Louis. Les Soeurs
et les infirmiires du St Vincent's Hospital nous font un accueil
chaleureux. Apres le diner, visite rapide de la ville. A six heures du soir, nous sommes les h6tes de l'Archeveque, Monseigneur Schulte. II nous recoit tres cordialement. Nous causons
longuement de son diocese et de la France. Je suis frapp6 et
editid de la confiance que ce pr6lat met dans la d6votion an
Rosaire pour le dcveloppement de la vie religieuse de son diocese. Depart pour Saint-Louis h vingt-deux heures trente. Nous
arrivons le lendemain matin, avec encore une heure de retard.
AussitOt, nous gagnons, dans la banlieue de la ville, le village
de Normandy oil se trouve la maison centrale des Filles de la
Charitd. Nous celebrons la sainte messe dans leur belle chapelle,
au chant de cantiques et de motets executes avec beaucoup
d'art et de pietd. Apres le dejeuner, reunion A la salle de communautl oiu les Soeurs offrent au Tres tIonore Pere leurs hommages et souhaits de bienvenue. Puis, nous visitons les maisons
des confrires de Saint-Louis, i l'exception des Siminaires, dont
la visite est renvoyde a samedi prochain. Deux de ces maisons
attirent spdcialement mon attention. La premiere est celle dont
les confreres s'occupent des Missions i 1'6tranger. PrOs de la
porte, une inscription en chinois salue tres gracieusement ceux
qui sortent : a Partez lentement, et revenez promptement. , Ici.
comme dans la Province orientale, nos confrbres ont su admirablement intdresser les fideles A la cause des missions et procurent aux missionnaires un secours appreciable d'ordre financier et d'ordre spirituel. L'autre maison est le Bureau d'informations religieuses. Elle rend de prkcieux services aux catho-

liques te aux jnu-catholiqluies dtsireux de s e renseigner plucotpli:temient sur tout ce qui concerne la religion. J'admire i'ed'e retie ceu\re el notalmment les nombreuses machiquiplnenme
nes qui pernecttent d'accelerer la riponse aux questions de tout
ordre pusfcs quotidiiennement par des milliers de correspondants. Ce dl(sir de s'instruire des choses religieuses est un detraitl les plus caractlristiques tcles plus encourageants du proLestantisnile ontemiporain aux ltats-Unlis. Dans la plupart d&
now•maisons il v a toujours quelquies confreres en train de eateciiscr des protestants qui se preparent it entrer dans i'Eglii
catlholique.
Diaus les \ieux quartiers de la ville. sur les bords du Mia-is.ipi, j'*'voqt;e avec eiiution les origines de Saint-Louis ou
les Francais jouurent un :•'le si important. Et la vieiile cath-drale. inii reusenment conservLe. iarle plus a I'ime que la sunmpturiuse baiiliique construite recemnenit et que nous \isiterons
a Imtre retour. En effet. apres avoir dind 4 la residence ou deimiurefn M. Staklrum At le Procureur provincial, M. Cyriil L.
Fer're. iuus parItuns en a'lte pur Perrvxille ou se trouvent le
S6miinaire interae et la maison des (tudiants de la Province
occidentale. Les 6tudiants sont une soixantaine, et ii y a cinquainte seainaristes. De plus. on conipte sept s~minaristes co-t
idjuteurs et quatre postulants. Suminaristes et etudiants son
iu~is dans deux bAtiments neufs qui se font face et doi.t la
construction a •ti rendue possible par la munificence di !a comtesse Doheny qui a, de plus, donnu uine somlie importante pour
la i:c1i:ration de pwesses. Au rez-de-chaussee de la maison des
,tudiints, nous \isituns le mus6e consacrd aux missions de
Chine et dedid a lalainioire de Monseigneur Sheehan. Apris 14
souper, les jeunes gens souhaitent la bienvenue au Tres Honor,;
Pcre et ils proclament leur attachenent A la maison et a la
Proxince. M1.Stakelum reprend ce theme, et avec beaucoup de
co-ur ii exhorte sCdinnaristes et 6tadiants a donner dims la mesure Mi. iis retoitent et a se montrer dignes de leurs ains. ,l
Tr-s Ilonord Pr'i
dit sa joie d'itre a Perryville. II remercie de
.'aeui! qui lui est fait et donne ses consignes aux etudiants.
La .an;i'e
coi'porte une partie musicale, et je constate a\ec
i;ia.-iir qie ia polyphonie de la belle 6poque est en honneur ici.
wii- . ,'i;ermnantown et t Nortlha;•pton
2i septe',Ibre. - Je edlere la sainte messe dans i'aicienne
-l ;e [proissiale qui fait rorps avec le btimernet central de la
"m:iil,
teis c-nifrires. I.e souxvenir lie Monseigneur de Andreis
S,-st -on:serve j*ir une dalle dans la chapelle de la M6edaille
,'rai'iii.:e. On -se reconnait tout de suite dans une eglise de
la C:onr-:'-ation. Les chapelles latkrales. en effet, sont couvertes ,-i tailiaux ccnsacris a saint Yin'-ent ct aux saints et .ienhiic-; :! x dt. sa dcubie famille. Cette li-,ie sert encore pour les
oTicp-s paroiS-iaux. concurremrnent a\ec la ntouvelle. plus centraie. Gce m:itin. une messe v est dlite pour une uquipe de footballers qui xa prendre part i unp eonri.ptition dans les environs.
\Aant de pa:tir pour Capc I;ir-ardeau. nous nous arretons
queillues instantts chez les Stirur-. lni ant. dans le bourg de Perrvxil e, une ci-olc parois-iale et ui;i High School. ce qui fait
';in flectif 'enell,or I;it ccuts l,
Elles
esrs.ont la delicate at'rntion de isler "i Icurs cihnts
fdeux
ou trois chansons francai-,. qui itixvetrt ,i(re 1• lrita'
d<liuxvsir ou du xvur siecle.
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A I'k'r \\ilie ceircre. clliui
i-itos la itaison de nos conlfr•res.
kill! se:rt de pres.ttilre i !a paroisse dont ils unt la charge. el
ci1 -ePtriui ent le bureau (du centre de a devotion i la lMddaille
!iiraculhetne pour la Province. Jo m'apercois, i ce propos, que
j.e n'ai encrwe rien (lit, .t je m'en excuse. de ce qui a ete fait
en eo domaiaiE par la Proxinee orientale. A cette eu\vre, AM.Jo-eit' kelly a, pour toujours, attache son nomi. Elle est situee
danl la mic;:ie aXven'n' de Philadelplie que la maison cetnrale de
Gernantown. et i quelques minutes d'elle. Ses splendides de\elippements sont une belle illustration de la parabole dvan-:lique du grain de senevi . Elle occupe. maintenani uln magnilique imniecuble et dans ses dilftrents services travaillcnt une
bonne soixantaine d'emploiytes. Avec les machines perfectionies
d'lune- imais-on d'cditions on v admire des tableaux et des
objets d'art religieux qui en foot un vrai inusie. Elle renferle,
,n outre, unie jolie clapelle oii le Tres Hlonord P're adressa
lun allor'ution au persounel !ors '!e la visite que nous y avons
faite ineu apri's notre arrivde i (i;erantown. Comment. ainsi
se,-ondltle dans nos deux Provinces. la devotiun i la MkGdaille
Miraculeuse ne rerait-elle pas de rapides progros ? Dieu \eiuille
qu'un recrut"omnt plus abondant de nos maisons de formation
pOeri!ette de consaclrcr. de mlinC eon France, aux tur\les mariae!s les .unfrl'recs que demanderait leur plein essor !
Nous \oici i Cape G;irardcaw.u o(i se trouve I'Ecole apostolitiue de la Province orvidentlale. Elle n'est separee que par une
-iuute du Mississipi que nous refrouverons A La Nouvelle-Oi!eans. plus majeatueux encore, mais qui est ddjk ici d'une lar'-cur iniip'e-sionninnte. l.es dlOves nous accueillent a la chapeile
pi-'r le chant du Magnificft. Le Tres IHonord Pere ieur adre-ss;ue11 allocution dout. le thlte-n lui e.t fourni par les lettres dont
se comlpose Ie miot t priest n, prctre) et qui sent l'initid!e du
inon des six \ertus qui dv\ronlt raralctAriser toute leur vie sacerdotale. Visite de la maison oi rien n'est oublid de ce qui pect
Sodtribuer i realiser la devise " mens suna in corpore sano ,.
L'Ecole apostolique. aux Etats-Unis. comnme dans nos autres
Ilrovinces. devient de plus en plus la source principale de noIre recrutement. C'est particulierement vrai pour la Province
orientale oil les confrBres ne s'occupent de la formation du
i.'lrgd diocesain que dans une scule de leurs maisons. i Niagara
Falls. Mais les Seminaires confids i la Province occidentale ne
lpeuvent lui valoir beaucoup de vocations ; car. dans tous les
dioceses, le clerge s6culier est en nombre insuffisant. II est fort
heureux que les trois Universites dirigees par nos confreres
des Etats-Unis leur fournissent un pourcentage assez considdrable de vocations, vocations d'autant plus appreciables qu'elles
sint. cela se comprend, plus mfries, plus personnelles et sou\det plus meritoires.
Apres le repas, nous visitons I'dglise paroissiale dirig6e par
aie.s confreres, puis une 6cole pour enfants noirs installe dans
la -rypte d'une chapelle. Les religieuses qui dirigent cette ecole
sont tres touchdes de notre geste, et les petits enfants semblent flatt6s de cette attention. Le cure. notre confrere, et les
fo:urs rendent timoignage de la piedt et de I'application 4
I'Mtude de ces gargons et des filles.
Au retour, peu apris avoir dcpassd Perryville, nous frani:hissons le Mississipi pour regagner Saint-Louis, en remontant
le fleuve sur sa rive orientale. Le pont sur lequel nous passons
pomr cela. pont en arier et en ciment. en remplace un qui. il y

c(onliim
un fttu de paille i'i;
fut eiiiev\
aIunne
i
a qi•ltur'i
unil de cos tf4uiade's iqui se decliainent parfois avec une violel•.

lfridablh dans les plaines du Middle West.
22 s,'ptlmbr'. - Dans la matinee. nous visitons le Petit
Semiiiaire de Saint-Louis. dirigd connie le Grand, par ns
confrei-es. C'est un bel tdifice. dont la construction a coiutd. me
dit-on. deux millions de dollars, soit dans les sept cents millions de francs. Mais c'est encore peu de chose b c6tl du Grand
s&miiaiure. le cd~ibre , Kcnrick Seminary ,, oil nous allons prenire lo repas de riidi. Magnifique construction dans une splendide propridt6. le ( Kenrick Seminary ,, demneur6 si cher at:
renrrettl' Pere Sou\ay, qui a laissd lJt-bas un souvenir inmperi tous les dioceses de la Province ecclit,
saibe. reoiit ses l d\e
siastique. Son Superieur, M. Thomas Cahill. nous introduit aupres de I'.rchelx\que de Saint-Louis. que j'avais eu l'hoincur
de reccxoir A la Maison-Mfre, il y a quelques inois, pendant une
absence du Tris Hlonord Pere. Monseigneur Hitter et ses deux
auxiliaires. N
SS. Cody et Hlalmsing. nous font un accucil
S.
trbs cordial. Datis l'immnense rifectojre oft nous prenons notre
reipas. les sc!niniaristes sont groupes par petites tables de cinq
o( six. Dans son toast. I'archexeque dit au Tres Honord Pere
en termes (dlicats et Hien sentis. sa reconnaissance pour le dt\ouiinient aver lequel nos confreres travaillent a la formation
des 4lives du Kenrick Seminary.
DaiLs I'ajiprs-:nidi, mon ttier ancien condisciple de Rone.
Monsieur \\il!iatam-l. Brennan. pro'fesseur de dognie au Kenrick Seminiary. me fait comnpieter ma visite de Saint-Louis.
.I'aldire la n!ouvAlle cathddrale. nimurviique edifice de style byzanttin:. t:ute d:Jc'i
de mosiilues. C'est d'une richesse inouie.
L'archipritre nous en fait ainiablement les honneurs. EL si je
suis tentl, dle sourire en I'entendant ime dire .:: llusieurs repriess : , Vous ne trouverez rien de pareil ail!eursa ,, je dois re«inuaitre qudil a quelhue peu raison. 11 souligne que tout s'est
ait au fur et ;i imesure que les fonds arrivaient. C'est tout ;i
i'io-,( de i'ancien arclhexque de Saint-Liouis, Monseigneur
(';-i.:;.
11 ;,osa Ia pron iere pierre de l':difice le 18 octobre
!9,is e-t :-.ait la joie die -onusa"rer la nouxelie cathedrale dixiuit ;a. • puis ardl. ie !9 juin 1926. CreC cardinal le 18 ftrier
i.T :, i' -'t: dc ,iuatre-\init-quatre ans. il mourait quelques
i:us ;lu1 t::id
Dublin. le
mars. Le 16 du mrnme mois. il
tait iahuri daSn ia cathldrale de Saint-Louis.
M.. Brennan M
r
onduit :t Ia High School Labourd. Deux ou
trois
`
':ur; s'yv ixprimelnt conx\.nablfment en francais, et elles
Slnt .tui!t

I.a nii-

Llurluse'ls de converser avee moi dans ceLte langue.

1,:n'ayant que des lieves externes. les Soeurs s'apparJien:.unxt. d la fir de Iapres-miidi : iuit heures trente du matin.
4C'(;s
la ,nr;ne formule. 'adimirr. entre autres, le magnifique
*yr2Ii:;1
,-eI •eolc et le rofeti:-e ot ]es clbves venues de loin
pre.n't:id !l-ur re1 t~ de midi. BeOoies salles de classe, bien 6quip:-· <S
d tableaux. id collections, d'iiatrn.lents divers. Ces High
S,.iools sn:,i trms porcicuses pour la conservation de la foi et
la forn;aton i ;a pi(tO. Sans eils. (de milliers de jeunes filles
sraitnt oblinres de parfaire fe;ar culture humaine dans ls
coes protesta;ites ou sans aurc:!iu rlizion. Leur maintien vaut
Mien les lourids s-criii;cs qu'il exige.
Le Tres tI'.•Ore Pitr, et nmoi tius nous rendons pour sou,,-r au St ln.*'n.f
."o!itnrium,. ftahlisseiment de psychiatrie
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tr'.s r6pute et oil I'o fait des cures remnarquables. I'arii ses
pensionnaires. ii v a unl certain nonubre de pritres, dont quelques-uns. moins mIaladcs. sont autoris,;s a rcil-6ebror la sainte
messe. Les Fillsi de la Charitc se dc\vcntnt avec bonheur al
soulagernent d'une misire si digne de tcorpassion et (qui tIIItuvait tout particuli6remennt le reur de saint Vincenlt.
?i sneptlciebrr. - Nous passuns la matiiilc
tde
'tre ditianhlie
.ila ialison Marillac. Au debut de I'apris-inidi. \M. John Cronin.
'actif et souriant Directeur des Saturs de la Pr'ovince occidenLtae, nits citatnuetne faire une rapide \isite aux Filles de la Charite d'Alton. Pour nous v rendre, nous remiontons Ie Mississipi
sur 'arive droite, jusqu'au point oil il reuoit le Missouri. Nous
trai\rslns cc dernier. puis. aussitcat apres, le lississipi, et nou\oiri chez les Sceurs d'Alton, ra\ies de cotte visite inesperde
diu T'rks lHonore PIre. D)e retour a Saint-Louis, nous faisuns
i(ne rapide apparition dans les quelques inaisons. de Steurs que
Iolls n'a\ions pas encore \isitaes. et nous voici de nou\eau a
Marillac. Au souper que la suixre notre ddpart, les Swur. ont
oni\vic un

'grand
noinbre de conlfrires. Apris le repas.

uIIs jpl're-

nons notre recreation avec les Sceurs. Une fois de plus. j e suis
ciharm6 de eette simplicite qui allie si parfaitement la u'Irdialitt et la dignit6. On se sent \raiment en famille.
".5 ,s'rlctiibrc.I'artis de Saint-Louis a vingt heures
trcate. nous arrivotis itColumiius (Ohio). a six ihures trente
du maltin. I.e Supicricur de (;rovrxport. Monsieur Joseph Lawler,
Vt un de ses confr'res, ,nous attlndent sur Ie quai de la gare.
M. Leary arrive queiques instants apr6s nous. Itapidemnent. nous
franchissuns les quelques kilouiiltres qui separent Columbus de
Grovoport. Dans cette derniere ville. nos confreres out une residence de missions. et ils assurent aussi le service religieux
des calholiques de l'endroit. environ soixante-dix families. En
cette saison de i'annee. les missions ont dc;ja repris. et nous ne
pourrons voir que trois des ronfreres de (;roveport. Leur maison est. tr6s agreable. hdirie en pierres sans enduit, et bien isoI1e entre pare et jardin. Apri-s le petit d6jeuner, nous allons
faire visite h l'vi'qtiieede Columbus, Monseigneur Ready. L'ac,*ueil est tres cordial. Monseigneur aurait volontiers Wtdnotre
h6te i diner. mais ii doit partir dans quclques instants pour
assisier i l'installation du nou\el archevýique de Cincinnati. soi
initropolitain. Nous allons ensuite saluer le Supdrieur du Petit
Sd.miniaire qui dinera avec nous.
cest un ihonime puissant rii
ntous accuse lui-mneme en souriant trois cents livres). Mais l'intetligpnre n'est nullleenit g;lnee par ce physique exceptiounel.
Ce prelat est tres cultirv, et il a publit plusieurs ouvrages reiiarquables de philosophic. Ia bonne grace souriante dont ii ni
cesse de faire preuve m'a charme.
Sous ne quitterons Groveport qu'assez tard dans la soirre.
Cela nous vaut quelques heures de temps libre, d'autant plus
iappr4ciCes qu'elles sott rares. Je les pass, en partie dans la
clambre d'un confr'ire qui est en tournee de missions. Ce doit
rtre
un liomine clarianit et heureux de vivre. Les murs de I'appartement sont tapisses de photographies des membres de sa
faiille (individus et groupes). C'est un trait que j'ai souvent
notb dans la chambre de nos confreres des Etats-Unis, et j'ei
itais heureux et ddifid. Le don total de soi . Dieu et aux aimes
ne doit diminuer en rien la tendresse que nous avons pour les
nitres: il l'affine seulenent et la rend plus profonde. Aux pho-
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qui se ral-

lachent it ~lere Seton. Car.
ns une belle penstee d'union fraternelle et de pi6te filiale pour leur commune Mere, les Filles
de la Chariti les out invites aux fetes du triduum. Et cest
d'une belle 6dilication de les voir. au cours de ces journ6es,
s'entrotenir ensemble de fa'on si cordiale.
A deux heures trente. on se groupe dans le vaste esplace
precedant le bitiment qui porte le norm du PIre Verdier. pour
I'inauguration de la statue de liere Seton. Aprbs ['exdcution
d'un hymne par les 6tudiantes, l'une d'entre elles, qui apparl ient it la fainille des Filicchi, fail tomiber le voile recouvrant
la statue qui a etd sculpt&e dans un bloc de marbre blanc d'Italie. lMere Seton apparait, de grandeur naturelle, tenant dans sa
main droite le livre de la llegle. tandis que de la main gauchli
elec igrOine un chapelet. Vue de profil. elle senmble un peu ausltre. Mais. de face. son visage s'ýclaire d'un discret sourire.
L'wuvre est bien faite pour inspirer une affectueuse 6endration.
M\onseigneur Me Narnara, eve que auxiliaire de Washington.
prend alors la parole. On voudrait pouvoir donner ici ,c in extenso , ce tres beau panieyrique prononcd avec une emotion
qu'une voix hien timbree et nuanc(e rendait encore plus prenante. Monseigneur .Mc Namara est un sp6cialiste de MAre Seton. et il pr6side la Conf6rence de ses Filles. Connaissant A fond
le sujet dont il parle, il souligne la force d'Aiie et le zble de
son htroine De faoon tres heureuse, ii la compare 4 Abraham,
notainment ,luand il rappelle que lMere Seton offrit it Dieu la
vie d'un enfant ch6ri pour obtenir la conversion de son pere.
En terininant. il 4,net le voeu que les Etats-Unis comptent en
grand itomilre des fenines qui s'inspirent de l'exemple de cette
grande Ame.
Sonis gapnons ensuite 1' Auditorium , pour e C,
Uentenary
i'nPojeal ,. Dans une srrie ininterrompue de tableaux vivants.
que- coimente le dialogue d'etudiantes richement cosLumnwes, nous
voyons I voquer la fondation des Filles de la Charit6 par saint
Vincent de Paul, I'histoire de Miere Seton et les nkigociatimns qui
aboutirent it 'union de 1850. De beaux effets de lumiire nettent
on valeur costumes et physionoinies, tandis qu'une musique approprice aux divers 6pisodes nous aide i iniieux en ptndtrer
I'inie. On ne pouvait s'enmpcher de penser aux inoubliables scances de la Salle (iaumont. lors des fetes du Centenaire des Enrants de Marie. Par une attention ddlicate. le texte entier du scenario avait etl traduit en francais a l'usage de !a TrIs Honorde
Mere. D'un bout h I'autre du t Pageant ,. I'attention se soutenait
sans effort. Le cheliur jouait son rile avec beaucoup d'aisance
ot de grace, en particulier dans les mouvements harmnonieux des
bras traduisant Ie moutonnement des vagues, qui :tnenaient en
Amcrique les preniibres Filles de la Charit6. L'ame de MWre
Seton fut bien rendute. surtout lors de sa conversion au catholicismne. Conume les invitcs'se renouvelaient claque jour du tridluuil. leo
Pafeant " fut redonne les deux soirdes sui\antes. et
chaque fois il connut le Imncne succis.
C'est Monscigneur Cushing. Archevo\que de Boston, qui, le
ldeuxi'ime jour du triduum. chlante la grand'rmesse pontificale.
I.es chants sont assures par les seminaristes de Sainte-Alarie
l'Enmmitsburg. La voix de l'Archlevxque est juste et puissante. et
sa helle prestance iui donne une majest6 que sa cordialit charmanite empclie dl'tre intiumidanle. Apres I'vangile. le Supdrieur
dle Sainte-Mlarie. Monsieur O.Do)nnel. nous raconta l'histoire lde
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la lfaille reliieouse doe Mlre Seton jusqu'a l'union aver les
Filles de la thlarit. Le .sujet est in peu austire. Mais I'orateur
iait tres Mien inettre en relief les enseiiiniieents spiritue!s de
rette histoire on I'intervention de la Pro\idence est si v;idente.
Vers la tin du diner. Mlonseigneur Cushing. qui doit partir pour
Boston en avion, dans queiques instants, adresse aux invitts une
vibrante allocution. II 'ait uni-llno senti des Filles de la Charit6. II nous dit que. lors de son tout recent \voyage it Itomeii, l'une
ý
dies choses qui font Ie' plus frappl est le spectacle de leur activitU- charitable en Europe. surtout on lFrance. II appelle de tous
ses vteux la bl;atification de .lir
Seton. eCotte _loritication d'un"
protestante counverti. d'une An\llricaine tie nai.isance. sera bien
de nature a arccq6rler ie iiiouvelneiint de retour ait I'Eglise catlolique chez itos frfres separis. Pour les Filles de la Charit6. ce
s-ra un iuis.sant stimnulant ait n di\oUieiintll
toujours plus
nUglil-reux. En at-hevant son toast. .•liioLiglieur Cushing nous parletde
I'ht'>jlal qu'il \a faire conistruire h Boston et qu'il contiera it
nos. Soeurs. Le de\is pirlvoit cinq miliions de dollars. Mais ii a
dIt'ji reCu plus de la nioitii; de cette soirne, et il sait qu'il peut
coimpter sur la gfntiirosit6 de ses diocdsains pour la parfaire.
lais il regrette de n'a\oir pas le temps de faire la quete parrii
l',s convives a\atil do nous quitter. I.'Archev-i.que de Boston e4t
uine personnalitb' puissante. I'un des Ovi'-ques les plus marquants
des Etats-Inik. el t
uorateur de classe. Mais il parle avec trop
de Ife'
et autour de inoi j'entends s'exprinier la crainte qu'il ne
'Ius.e preiiiaturlei' int. Ce serait \raiment doiiniage. car il n'a (qu
,iilquante-six ans. Nous a'uris Ie plaisir de Ie ret!ouver dans
tr-is semiaines.
ihez lui.
IEn tin de soirie. arri\ent los 'tudiants de Norllamipton. qui
atsllirernit les Iciaiits et ies cIrrIiilonies du dernier jour di triduuLni.
Au souper. i14t4e taible est prdsidte par Son Excellence
I' Ieli)igiu6
alposthclique. M1lonseiineur Cicognani. qui ful a Rome.
:i I'Apolliilaire. ' I: proress.eur de droit canon de Monsieur Leary.
11 s"'xprime a\e aisance en frair:ais : et. it plusieurs reprises.
il im'adrrsse la parole dans iotre langue. Aprls le souper. les
t;lltdiants dlniient un petit concert vocal aux Sllurs qui se regablilt. niintatllieil a, ( iitelidre les cantiques spirituels des Noirs.
ti expres:sifs danis l ur simliplicit'. L.a Trt's Hoiiorte Mere surmient
;ant;iil la lin. E:lle allnsi I'(oute aver uni visible plaisir. Elle en
lr4iiie la prel\, en a'cotdalnt deutx j.turs de congk aux 6tudiants
i ui lacclarinr
t. Nous retoriinouis
Li la i\/hitr House avec nos confrires.
ltieul.;-l6 apostolique et .tlinsei~ineur Me Namara. I.a con\V' satlioi si- pr'lirie.
et les inciidents racorlnts a\ec beaucouo:
l'~sispit
i'arI'auxiliair de \V\ashlint1in nous tiennent sous !e
harnrile.

29 .sr.l.tulihr. - \ la inlesse pontificale ci'll;6ree par le Dtl;:uapostolique. nrs
l
t.udialtsttia
i n1 folnt entelndre que du clhait
-rr'tft'i
a 1'exc iption tie I'Eecr sC'crdo.s iiiajus. lors de l'ernzii.
Irto et du Mai/ifir'l. ;ipres la 're'rn;l
ic. L'execution est parfa;ine. comlinlle iln i~,lxail s'v atti'ndre. Apres I'd:angile. c'est un
,t:ifrire.
1. J•. iihllnFIlyn. pr;sidellt de la St Jolhn', University, de
]rooklyn. qi;ii
tiprnl
d lai plrl. I1 nous niontre que la fondation
pI; saint Vininlt dIe aNutl 0i sailte Louise de AMarillac, de la
'ilpagiiie
.h-h Filhl.
di. 1i (.hlar'ilt. d(iinna un 'ai, ctere moderne
t la lti ln -i,.
o,;
|;i
,, i iys iiltuc a
irtlrenou;el teld
f ioesi 'ours
piar Iv" trl ai;;ii x
liii stit i. 1 ( Iiln e lie :'a) le'' avait d lonln ulil
,*ririiln iliiI n m ei\,
li . i I ! lh.- phioie.
I. fharile. qui est ;,- d-t--

-- ý!-)1 --

iier mot du clhristianisine. ne trouve-t-elle pas. en etl1'l. sonl
expression complete dans la \voation dcs Filles de la 1ialritl ?
Et n'est-ce pas ainsi que le comprit Mere SeLon ?
Au repas qui sai\it. pour conilure crs solennites. Monii.iancur le Ddltguti
apostolique ct Monsieur Dodd. Direrceur deFilles de la Charitt de la Province orientale. proditrentt h qui
ie droit les lelicitlaions at les remercieinents.
Et voici termine ce triduum, qui nous xalut de si douLccs
joies et qui laissera dans toutes les imes des effets durable-.
Pendant trois jours. nous avons xveu dans Ic rayonneiment (dillu
Ame d'exceptioinelle qualite. En elle. s'est merveilleusnleent rIalisC leImt de Jdsus : i Si le grain de bic tombe en terre pour y
mourir, il porte di fruit
c
)!nabundance.
L'humilitd. le d>"vouerIent obscur et inlassable. la soutfrance. onl mis leur sceau sur
cette existence. Et c'est pour r.la que Dieu iui se plait ;ia xalter
les humbles ct a faire par eux de grandes closes. donna it .Mre
Seton une nombreuse postlrite qui fait sa gloire. Puisse la hdatification de cette noble servante de Dieuidonner i sa xie et i son
reuvre la supreme sanction dont dispose 1'Eglise. nous permiettre
de I'invoquer publiquenment. nous valoir de sa part une abondante effusion de grices !
II.

-

-ENT.!E DEUX CENTE-N.II.ES

;30 sepltembre-29 octobre 1D)ifi
Eni.re le cemlenaire d'Enunitsburg et celui lde lIaltiilic
. nondisposions de quatre semaines. Les trois preiniures furent consacrees

poursui\re notre visile des :.aisojli

»de !l

I'l•ovini-'

orientale. Pendant la derii-re -iemaine nous fine.s
iine< rapide
incursion dans la Province occidentale. plus prcisdient dain
les Etats de Michigan. Illinois et Wisconiin.
Des I'apris-miidi du derui'r jour du trlduumn d'lnll:nit.-burnous partions pour Baltimore tlue nous dleviions sculeillentt tr;averser. car no'us etionts attenidus Ic leehdlmiain Jatin a Norfolk.
dans 1'Etat de Virginie. Nous aurions pu faire »e trajet le Baltimore a Norfolk par la voie ferrte. Mais•les habitants de Ba!tiimore aimeit inieux se rendre A Norfolk en bateau. LeTur ille.
en effet. est situde au fond d'une haic longue de trois rents kilometres. large parfois de cinquanie. la baie de Chesapeake. Ai
f'entrie de laquelle se trouve Norfolk. Nous larttons done de Baltimore vers dix heures. Nous soupons it hord et nous Ipassonis la
nuit dans une conforlable cabine |:our ktre d'assez bonne heiure
le lendemain niatin i Norfolk. En fait. un arrt ii Old Point poI'u
debarquer passagers el iiarrlhandises se prolon•e plus que noune 'av ions prevu. 11 fait jour ddja et je monte sur !e pont. J'observe des pecheurs qui. du wlharf ou du rivage, essailent dte preidre du poisson. Mais celui-ci se reserve ct les prises sont rares.
T-n passager qui (AI ;i sa feni'tre me salue et la ronversation
s'engage. C'est un iprotestant. qui parait trs
pieux. II deplore
I'indilffdrence religieuse de la mnasse, si pen reconnaissante des
hienfaits de Dieu. Avwc force cilations de la Bible. il soulign'e
la mis'Tre de I'loimme qui ne penu mnetIre sa confiance que dans
la misdricorde divine. Je suis 6diid de celte ferveur. et quelquc
peu hunmilit. je I'avoue. Dieu \cuille accorder la pleine lumibre it
cette ilme de lollie vononte !
Quand nous arrixons i S.orfoll il est dujha Ihit heures. L'auto
d'unie Iamille alnie des So-urs nous conduit ii l'h6pital Dc Paul.

-
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par la IttauliripalitW et donn6 aux
(:ctt lIt'.iialtI a '-t' -iiotruit
ite en Mciawue tie celui qut'elles occupaient. It
Ia CI
Filt- 4k, lde
lie co.1 rwellait *-, ikiuý:1111ivt Pas d& clhapelle. En attenidant i'aclhi\et'cuiet de .i1. ;u ..n e~t en train de construire. la messe s
v4',iU*re datis Ie 1-tt zt vi-aloire de Suwurs. Parmni les inalades se
ii iWa plus i'usag.'
IParalvsc.
trun'e t. ice *; .-.puv de Itiilminls-.
n W'ull"
(INeý' '-wilt tulun at' I''expressio
de [a parole. MlztlUI1 aair'l-lim total et filial a la volontý
ph'l -I-nor
de D)ieu I Apre- w'v a;ide - -,ito h l'autre maison des S4eurs.
ilou:ý partv- pour PortsmIouth. Notre auto
l'Ecolv du SacrLa-turrr,
prend picav a\xei 6eaucuup d'autrez voitures eA de noniireux
fait la namette enttre ces deux v.illes. Viir he iar,-Iii
pii'tonS
de Portsmiouth: I'Eecole de Notre'r
site aux detix mllaMtn;- 4le m-urs
Darwie dt-' Vietmiiý o- at lEcide -aint-Paul. Nous sommres d~jk

41MIS ls eStYt- d( SLdu. et j'ai une premii-re r6viation du proet noire. Si
liXlt-ne tyut- pose lorenolainge des deux races, blaiihe
daini' Ies 6cules O1viiientairc-. les ;fv-urs aecucilicat bout le monde
-ýaus dislinetion de race, (mint les High Schools ou Collftgequ-elles dirigent. tie pt-u-tint entLrer que tie I.IanMs. Lo" S'rur,
niais il y a lit iine situation co-nitre hlquelle, elles
U- re grctOttt
ile peu\ ent rien entcore. [Inns hi'upns-niiidi. arr'tt a I'Ecole SaintJo-ph doe P'etersburg. II L-t Imit hoeuros tu soir lorsqiue nous
arrix\l it5 :I RichLmld.

L.a iiuit est d&ja toinihtc quandl nloujs ha\ersous la ville ; maais
donne l'iIIpression d'une agghzrsrt-ration importanto.
oete aout
1c-t que Richmond. c-apitale de I'Etat de Virginie. comnpte pres
;k- deux cent mille lIaltilants. Elie poss-de deux nmaisons de
Wlies de celle qui se
Nous sontltieS pou' lia iumit Io
Yteurs.
uille. ia Saint Jose)h's Villa. Les jeuwes filles
trom\e hors; deia
nous accupillent dans le hall tdo Ia nmaison par un chant fort
avee beaucoup
bk-n vxckute, et deux d'entr'elle's nous sene'. ct.
I
souper.
de- :.ni-ce Pt do distinction. un excellent
1-:Enhe Portsmouth et Richmtond. lmon atteation a tchý attirce,
-utr I(- liords de la route, par Ie ±irand nommibre de cabines cons-

s urha ines. Ces maisunnettes de
truito- pros des agglomi~ratilu
Irti- t0I dte briques ont I'air assez confortables ; AL des enseigues
rrurit. savoir tqn'elles sont chauff~es et poss~dent Une
1u11m-lietz
-nifle de beain-4. I:'Cst -ataedi s-oir. et tous %oyons un grand norn(FeWatito- -trtioimuor devairt (-Os rahine's. iLour conlducteur est
\t vau. seuil twu axec ýa famile, pa-:s'er ici )Iv xwoek-end. Des restaurnnt~s que V·on alork ioit ch et lit. periratttent de pi-endre ses repas
n-ans
avoit- de onuisrle a faire. (rest une formule tris agrdabl.-t tr-s p.ratique pour prentice mni unplusieurs jours de repos

p·li'-cI iIa

a'fnlla-eio.

i,--- iirowt ia .ainte ire'sse dans la clhaNV~us
.
1" o~ij,·ro,
peflie doeairt
.:!-.-pYVilla. A -auise de ses vastes dumemensions,
je V'aai- d-opo'ul
Lbui-d ir
lpugrisc paroissiaie. Elle est magniqw.-ivert Avt
1..e leiux
-, itraux de ]a nef centralo? reprodui-- ont des U'ti
4liquCCUN. plus petits. des h-as-c.Ctes,
-ir
tlfenlt -' ntic- vei-eation ii\cers saints et sailtes. trois d'ent-re
4!'ux 6tairt
-ti -ar
;rr'i \ apjtar-iti uts de lh3tl. Les auteiF sont
vii i arbrc pccif 1",- -nmw.
mtt&- tie statues urudernes en Carrare
I,. it pPt-l tlontrli'. un bk-I )rgme ai trois ciaHalle. .'I-uzisiiu
mi-c-- ot -lix-'pt ijU!iX. DaM- la :natinee. nous visitons los di-ers
la \aste propri(A6, Pt je suis euxer.;y:lr~eull;
Ildz
irt,!~ult
11.nIiotice hizlirlrqup et descriptive do saint Joseph's Villa
1i-ill
tlvalent
Noreulmo. Les Filles d~e la Gla
hwire- I\tja

-
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dans Riclmond un orphelinat. dirige autrefois par les Filles
de Mere Seton. Un riche habitant de !a ville. le major James
H. Dooley, qui s'interessaiit h cette (euvre, lgua. en 19ý2. trois
iiilli(ns de dollars pour 'a cr6ation de trois institutions sur le
terrain de la maison de campagne de I'orphelinat. It devait y
avoir une maison de famnille pour des enfants estropids au-dessous de quatorze ans ; une autre iiiaison pour les orphelines. entre quatorze et dix-lhit ans, que I'on preparerait a se suffire
quand elles auraient quitt6 l'lnstitution : entin une maison pour
les orphelines au-dessous de quatorze aus. Un premier projet
visait A riunir ces trois institutions dans un seul et mi'me b&timent. Fort heureusemnent. on lui en prefera un autre. qui consistait A construire une serie de pavilions oi les enlfants seraient
groupees par categories, pavilions completds par des bitiments
comprenant sailes de classe, thaitre et gymnase avec piscine.
Chacun des huit pa\illons reooit vingt-quatre enfants. Une couleur y predomine. dans l'aniublement et la decoration. Tous
comprennent, au rez-de-chaussde, parloir, salon, bibliotheque.
salle a manger, cuisine, ddpense. lingerie et salle de couture.
A l'dtage on trouve six chambres a coucher, waters et plusieurs
salles de bains. II faut \oir f'air heureux de ces enfants et jeunes
filles 6levdes dans cette atmosphire de beaute et de confort, mais
formees aux vertus humaines et chr6tiennes par une education
virile.
De bonne heure nous partons Jans I'auto de la maison pour
Lynchburg, qui se trou\e a une centaine de kilometres de Richnond. Ce voyage ne devait -uiure nous prendre plus de deux
heures. Mais notre radiateur chauffe. II faut nous arreter A troiou quatre stations-service pour en renoi\eler I'eau, et nous ne
pouvons marcher qu'1 une allure tres rtduite. Aussi est-il une
Iheure et demie de I'apres-midi. quand nous arrivons A Lynchburg. Avant d'atteindre cette ville. nous avons traverse un site
historique, l'endroit oi: le gdndral Robert E. Lee se rcedit au
gednral Grant. Cette capitulation, qui mit fin h la guerre civile.
eut lieu pros de la ville d'Appomatox. Bien que l'heure soit
avancee, le Tres Honori Pere cut donner aux Scaurs de Slaunton la consolation de sa visite. C'est un long trajet A faire, et
il ne faut pas compter pour cela sur I'auto qui nous a conduits
pinibleinent hI Lynchburg. Fort heureusement, un habitant de
cette ville, frere d'un de nos confr6res, se met & notre disposition. Pour atteindre Staunton, il nous faut traverser la section
:
des montagnes appalachiennes qu'on nomme le t, Blue Ridge
la Chaine Bleue. On se croirait dans les Pyrdndes. Le site est
merveilleux. Du sommnet, on a un magnifique coup d'ceil sur la
plaine que nous venons de quitter ; !a campagne est de toute
beautd, en ce d6but d'automne. Nous rentrons tr6s tard A Richmond. Juste le temps de passer quelques minutes chez les Soeurs
de la St Patrick's School. D'autant qu'il nous faut encore aller
saluer 1'6veque du lieu, Mgr Ireton. C'est de justesse que nous
rdussissons b prendre le train pour Greensboro. Nous n'arriverons que demain vers sept heures, parce qu'il nous a fallu attendre trois heures en gare de Danville, A la fronti6re mdridionale
de l'Etat de Virginie, pour etre accrochbs a un autre train.
2 octobre. - A Greensboro, les confreres ont une maison qui
ne date que d'une dizaine d'anndes. II s'agit d'une petite paroisse
de poirs. car nous sommes ici dans la-Caroline du Nord. Le Su-pdrieur, M. Sellman, d6cOdd un mois seulement avant notre arri-

%\fc.; <ttd reliipla,'l par ',nl\icaire. M. iDaniel DoUllovan. quli nl'
que \ingtl-luit anls. et i qui on a donnl! pour I'aider un jeun.
pri'tre te la dernii're ordination. M. Andrew M.ullen. C'est done
une equipe de jeunes qui s'adonne a cette auvre bien attachante.
Nis confrires habitent provisoirement une maisonnette san,talae. Mais sur le terrain acqulis par la Mission s'ach'xe la constructiin de ce qui seca a rýasidence des Filles de la Charit ; et
les I issioiinaires s'iintalleront dans I'actuelle malison des S-eurs.
'Ilh'es suon au nombrle de quatre et s'occupent de 'instruction el
,Ice 'cducation di'en \ iron cent'-inqualte
enfants noirs. Nous pas-i1,s dians Ilesdi\erses classes ou (coliers et &eolibres nous font
entetdre clurs plus beaux chants. Filles de la Charit6 et mis-inllnailres aitient ardenlllent leur o'u\re. Et les paroissien'i

leur slnt trts reccuiuaissants de leur affection et de leur deiouement. Nous en aurons la preuve At la petite reception qui aur-.

lien au iresbytbre. ce soir, avant notre depart.
Nous de\ inns aller saluer 1'l\ que. M. r Waters, et le .oyagi•ie
(ieetlsbloro

Raileh. capita!e de la Caroline du Nord. oil ii
It

riside. est assez ,Ion11.
Mais M.~'r Waters est en tournee, et ii nou.

a fait dire qu'il viendrait lui-inlmle nous voir. C'est tres heureux. caar nous pourrons passer plus de temps avec ce prdlat si

Vlsypathique dl'autant qu'il nous acconpagnera & l'hdtpital Saint-Li:n,. tenu par les Filles de la Charitd, on nous devons souper.
II v a i Greensboro, une troisitmie maison de nos Seurs. I'Ecole
."ainJl-Brluit. tL'i't-,que de Raleigh a quarante-cinq ans environ.

et

il lui faut sa \igoureuse constitution pour se donner, connlne

il Ie fail. a sa rude tcthe. Conduisant lui-mimne son auto. it par~ourt inlessameinent son immense diocese, et ii lui arrive de
rouvrir plus de deux inille kiloiiitres en une semaine. lais c'es!
pour lui une grande joie de voir !e catholicisme progresser dans
ct-te r.t'ion. Elle ne contptait que dix mille catholiques (sur uln
pupulatiuil de quatre millions d'habitants, un sur quatre cents.
ii v a une dizaine d'anudes. Ce chiffre a double. grace notamment
aux conversions de protestants. qui atteignent une moyenne de
-inq a six cents par annee. Plusieurs de ces convertis se font
.iotres : et ils affirment que si le catholicisme etait mieux connu
-a s'v rallierait en masse. Monseigneur nous raconte qu'un jeune
*ifir er avait. pendant la derniere guerre. gagn ai notre foi un
jevute protestant qui est entre au Grand Sdminaire et qui v%
proaaienment se faire Trappiste. Son convertisseur, apres avoir
pendant quelque temps mis au service du diocese ses aptitudes
on matiicre d'exploitation rurale, est entr6 A son tour au Grand
S-iinaire. .L'6equede Raleigh-a te6 heureux de recevoir dans
-.ii dioc6se deux pritres hongrois qui lui donnent toute satisiaction. Son Grand Seminaire compte deux 616ves noirs, sur
quinze. Je reste charIe de cette conversation avec un dveque
sisimple. si z6l, si dynamique et si cordial. Dieu veuille soutenir ses forces et lui donner en grand nombre les pretres dont
i! a lesoin ! Monseigneur, qui nous avait conduits lui-meme dans
'son auto ih 'hipital oi nous venons de souper, nous ramene
:hez nos confreres pour ia reception des paroissiens. Plusieur.3
iarmi ces noirs ou Inulatres, parlent un peu le franvais, notamniient un dentiste qui a pass6 plusieurs annees a Toulouse
ot qui professe une grande synipathie pour la France. Vers
neuf heures et deinie, nous partons pour la gare, oh nous arri\ons ju-te a tenips pour priitdre le train.

:3oiobre. - Nous soiuiiisi5 Philadelplhii \'ers iuit hllures du imatin. Cette fois, le soleil nous accueille. Apres quelques heures de repos, nous partons pour New-York. A la gare.
nous sommes atlendus par MA.Garcia. Suptrieur de la inaisou
de Brooklyn, et un de ses confrýres. Nous gagnons la St John
University, en utilisant le tunnel qui passe sous I'East River.
Au souper, je suis impressionne par le grand nombre de confreres de cette maison. lls sont pros de quatre-\ingts. en y
comnprenant ceux qui out la charge de I'6glise attenante.
-i octobre. MI. Da\. doyen du College. o\ut bicn in- proIe
mener dans New-York. landis qu e le Trs Honor6 Pr:e
M. Leary vont faire \isite a quelques personnaliths. Uls nle renuontreront pas chez lui le cardinal Spellinan qui est actuellenient on Anuleterre. oil il assiste aux fetes qui cOl~brent !e
rientenaire du retablisseinent de la hierarchie catlolique dans
:.e- pays.
Je vais d'abord prier dans la petite chapelle toute proche
de la maison jadis habitee par Madaite Seton. daus le quartier
de lanlhattamn, ia rct de 1eglise Saint-lIierre, son eglise paroissiale. Nous visitons ensuite les locaux de I'Universit6 St John,
dirigee par nos confreres. Un cours vient pr6cisainent d(
s'achever ; 6tudiants et etudiantes fourmillent dans les corridors. Un de nos confreres a fait une classe d'apologtgtiquc i
quelque soixante etudiants. J'apprends avec plaisir que tes
jeunes gens s'inhtressent heaucoup aux questions religieusequi entrent, pour une large part, dans le progranine de l'Universite. A ce propos, un des professeurs me dit qu'il a \u roemment un volume de saint Thomas d'Aquin entre les mains d'un
conducteur d'autobus !
Nous nous rendons ensuite chez un marchand d'habits ecclicatholique et pour
siastiques qui travaille a la fois pour le clerga
les pasteurs protestants. M. Day, en effet, \eut que je figure en
habit acadimique demain. a la s6ance solennelle au cours do
laquelle le Tres Honord Pere sera reiu docteur en droit a honoris causa ,.Pour gagner du temps, nous prenons notre repas do
midi dans un restaurant ou la salle h manger dans laquelle nous
nous trouvons est remplie d'homme d'affaires. Nous allons ensuite visiter la magnifique cathddrale dedide A St Patrick. qui
se trouve dans la cel6bre Cinquieme Avenue. En plus de ses trois
nefs, elle a deux series de chapelles qui la longent des deux cotds. Certaines pierres de l'6difice menacaient de tomber. II a
fallu proceder a des r6parations qui. avec l'acquisition de deux
imposantes portes de bronze, ont cotte trois millions de dollars.
Un g6ndreux mdcene a donnd cinquante mille dollars pour 1'achat
d'un artistique ciborium qui couvre Ie maitre autel. Apres quelques autres visites. nous faisons I'ascension d'l plus haut de.~
gratte-ciel de New-York, I'Empire State Building, dont le sommet domine le sol de trois cent quatre-vingt-un metres. En quelques instants un ascenseur nous conduit au quatre-\ingtin6m
tage : nous atteignons le quatre-vingt-cinquieme avec uin autre. Mais il faut nous arriter ci. Les autres 6tages, jusqu'au
cent deuxibme, le dernier, sont actuellement inaccessibles a raison des travaux en cours pour l'installation de la teidvision. Du
quatre-vingt-cinqui6me dtage, le coup d'oMil est ddij impressionnant. Aujourd'hui, a cause du brouillard qui noie l'horizon, le re-gard ne porte qu'a une quinzaine de kilometres. Mais le coup
d'oeil est encore tres beau. On a une magnifique vue d'enaemble
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' .\~enue. les autos se sue \eit u.
d1 la vii:e. lats la (:ilinuiei'i
raI'gees co0mpactes : on dirait de gros ihanneto i ls. Par contre, les
-rands vaisseaux aniarres aux , piers , de Hudson River gardent
de I'allure, en particulier le Queen Elisabeth. Quel grouilicment
dans cette ille ! Quelle acti\itl daus ces gratte-ciel, qui rentreront dans Ic silenice i la tombec de la nuit, car ils ne sont
,icupes que I-ar 1.es liureaux ! Dans notre promenade a travers
New-York, j'ai etd frappe par Ie -rand nombre d'escaliers extiriours en fcr *l:ui perJ:iettent aux habitants d'un immeuble de
'Vchiapper en cas d'incendie. Ce n'est pas. t•ideiiunent. d'un effet
tres esth6tique, mais la s6curite passe avant I'delgance. Autre
inesure de prevoyance : le tIlephone dans les asccnseurs. On m'a
dit qu'il y a quctlues annees des religieuses, se trouvant dan.s
un as.enseur qui etait resti en panne y moururent de faim,
n'ayant pu coiinuniquer avec I'extericur. Par contre. un do
nos confreres, qui allait raire un cours, etant lui aussi bloque
Jdans un ascensour, uit tidlphotner a un autre professeur qui
le remplaga.
5 octobrc. - La sdance au cours de laquelle le Tres Honore
I're a requ les Ilonneurs du doctorat a et6 fort bien rdussie.
Elle cut lieu dans le Gymnasium de l'Universilt, que les Il1ves
-*arnissaient compltteminnt. Aceueiltis par la fanfare de 1'Uni\Prsit6 Saint-John. les professeurs en habit montent sur I'estlade. L'assistance ecoute debout I'limne national des EtatsUnis. 11. John-A. Flynn, prdsident de I'Universit6, annonce en
ljuelques niots lobjet de la cerdmonie. Puis ii donne la parole
i. deux orateurs la'iques et A un ecclesiastiquc, M. l'abbW Poirier,
qui prononce son discours en fran;ais. Les deux premiers orateurs disent la joie et la tiert,6 qu'eprouvent les membres de
l'UniversitU de voir au milieu d'eux le successeur de saint Vincent, un Amnricain de naissance. et qui I'est reste de coeur. De
son cet6, M. Poirier souligne que M. Slattery est le Supdrieur
enerfal de deux Cojugrtdations, fondees en France par saint
Vincent de Paul. dont il crelbre les vertus et l'euvre admirable.
IL's deux laiques discnt leur reconnaissance aux confreres qui
se lddvouent a I'Universite, soulignent le bien qui s'y fait et afirrnmnt leur rIsolution de se montrer toujours dignes de la foriation qu'ils y rnegoivent. Le deuxiemc orateur, professeur a la
Facultd de Droit. inontre !a suptriorit6 de la doctrine juridique
do !'Eglise catholique et son impiricuse n&cessit6 pour l'dtablisciient td'une paix jusle et durable dans le monde. Puis, la Schola
le i'lUniersit, execute a la perfection et avec un sens des nuances dont je suis surpris et charmi le 4 Quis novus caelis n et un
iiorceau de polyphonie classique. On remet alors au Tres Honior .'r!
!4s insi-enes de sa nouvelle dignit6 et le dipl6me qui
on fait loi. lonsieur le Supdrieur g6eniral renercie d'abord I'Uni\ersit de i'honieur qui vient de lui etre conf6rd. II rappelie
cnsuite les soer,ies rendus par elle i 1IEglise et au pays. Comme
preuve de son ,on renom. il signale que le Collge, dirig6 par
nos confreri•ts iaT 6heran serait tris heureux de recevoir quelques-uns dc-sii anciens e6Ives pour remedier a I'insuffisance
numerique 'd .)n personnel enscignant. I1 fait enfin des vceux
pour la prosp;rite grandissante d'une institution si mdritante.
La sortie se fait. -ormme 1'entrde. aux accents de la fanfare. Al
repas qui suivi!. Ie Tres Honore P1re remercia tout spdcialement
s confrrires dl.s autres Provinces qui ont des maisons & NewYork d'Atre \(im p'rendre fraternellemnent leur part A cette fete
de famille.
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Nous partons ii deux licures et deinie pour Albany, capitale
de l'Etat de New-York. Pendant deux lieures. notre train longe.
a quelques initres. le Hudson ltiver, que nous remontons sur
sa rive :auche. et c'est un \oyage tries agreable. A Albany, nous
serous les h6tes du Brady Maternily Hospital. Nous gagnons
I'hOpital en auto. prdiddts d'un policema n en otocyclette, dont
la sirene invite iiiperieusement les autres voitures a nous faire
place, et qui ne tient aucun conipte des feux rouges. Sur 1'escalier d'entrte. des nurses ticnnent dans leurs bras des bIbdbs d;
quelques mois. Arri\~s au sommnet des marches nous ap•reevuoll
une trentaine de banabins, garon.s et filles. costumis, qui nous
accueillent au son des tambours. des castagnettes, des triangles,
et qui jouent avec conviction et en mesure, sous la direction
d'un chef d'orclestre de cinq i six ans, d'un serieux impayable.
,lais le inaturel rel;aralt, et les charmants petits retrouvent leur
vivacit6 turuhulente quand. pour les rkecompenser de leur niusique, le "T'res Honor6 Plere prioctde i une distribution td1sucettes.
6 octobre. - Dans la matinee. nous rendons \isite aux
Scurs des deux autres Inaisons de Filles de la CharitW d'Albany,
la St John School, et le Si Vincent's Home. .'une de ces maisons
est contigue A 'ihabitation du gouverneur de I'Etat de NewYork. Ce monsieur se montre tres bon pour les Swurs et leurs
enfants. Mais ii posside un ours et un singe qui trop facilement
se consid&rent chez les Swurs comnme chrz eux.
Dans l'apr~s-mnidi nous partons pour la ville toute proche de
Troy. I'n petit detour nous permnet d'aller au cilnetiere prier
sur la tombe d'une taniie du Tries Honord Pere. Fille de la Charit6. ddcedde a Albany. ii y a quelques amnies. Les Soeurs des
diverses maisons de la ville sont venues nombreuses se joindre
a nous pour ce pieux pelerinage. Pour gagner Troy, nous traversons le Hudson liver. AprOs une visite rapide aux deux maisons de Saurs qui se trouvent en ville, nous gagnons I'h6pital
qui est situ6 sur une hauteur. C'est un magnifique etablissement. de construction rdcente. Nous y rencontrons un confrTre.
originaire de Troy, missionnaire au Panama, qui est venu assister aux derniers moments de sa mere. Nous allons visiter la malade que l'on soutient par des inhalations d'oxygine et qui n'a
plus que quelques heures a vivre. C'est une vaillante chrdtienne,
qui a accepte sa maladie avec une resignation admirable. Seq
enfant la veillent. et parmi eux, une dame, jeune encore, mere
de huit enfants. La population de Troy, comme celle d'Albany.
compte un fort pourcentage de catholiques.
7 octobre. - Nous allons a Binghampton voir les Soeurs
de cette ville, qui ne s'attendaient pas a notre visite et n'en sont
que plus heureuses. Le commerce principal de la ville est celui
de la chaussure. On v end des souliers fabriques it Endicott et
fi Johnson City, deux centres specialises dans cette sorte d'industrie (les souliers courants s'appellent des ( Endicott-Johnson ,,comme on dit chez nous des a godillots )).
La vilie compte parmi ses habitants un grand nombre
d'dtrangers : Polonais, Italiens, Tch6coslovaques. Dans I'apresmidi nous allons saluer les Soeurs de Johnson City et celles d'Endicott. puis nous remontons vers Utica, qui possede quatre maisons de Soeurs. Nous logeons au St John's Home.
8 octobre. - Aprbs la visite des trois autres maisons d'Utica,
nous prenons la direction de Syracuse. Pour nous y rendre, nous
faisons un d6tour par le Sud afin de visiter quelques maisons
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de Scours qui, elles non plus. n'attcndaieut pas notre visite. Nouis
passons ainsi par Oneida et Cantasota. Les Filles de la Charite
de ces deux maisons apportent une aide trns apprecide au clerge
par Ies dcoles et par les cours de religion aux adultes. Le soir,
nous arrivons a Syracuse.
9 octobrc. - Hier au soir, nous aolus soup cliez les Soeurs
de la St Mary's CathedralSchool. Puis nous sonmmes alles loger
,I la Maison de la Pro\idence. Nous y sonunes accueillis par les
Soeurs et par leurs orphelins, v\tus cnunne des officiers. Ces enfants, sauf les plus jeunes. fruqunentet les dcoles de la ville on
les conduit et d'ou les ramnie I'autobus de la maison. Nous nous
rendons dans la matinfle a I'rvZch6. L'eveque est absent. mais
le vicaire gendral nous fait un accueil trbs aimable. Diner au
St Mary's Hospital. Ainsi ]es trois maisons de Filles de la Charit6 de Syracuse aurout reou le Tres Honore Pere pendant quelque temps.
Pour gagner Rochester, nous laissons la grand' route et prenons un chcnin plus court. Cela nous pernnet de passer, au debut
du trajet, dans des sites charmants. qui me rappellent les campagnes de France avee leurs maisonnettes situ6es au milieu de
champs et de prairies de dimensions modestes. J'en suis agrcablement surpris, dans un pays qu'on se figure gendra!ement
comme celui de la grande culture sans exception. Malgr6 son
importance. Rochester lna'quune maison de Soeurs, In St Mary's
Hospital. Mais c'est un Mdifice imposant. Sa partie la plus recente
a six 6tages, et fon y trou'e les perfectionnements les plus rmodernes. C'est au somiinet que les Sceurs ont leur salle de comrunaut6. Elles y sont bien chez elles et peuvent y jouir d'une vie
de famille dont j'ai Ot6 le temoin idifib. M. Leary nous a quittus
pour quelques jours a Utica. II aura, en effet, la joie d'assistei
derain aux noces d'or de ses chers parents. En son absence,
nous aurons pour guide, M. James Me Clinchy, qui vient d'8tre
nomije Superieur de la maison de Niagara Falls.
Dans la plupart des maisons que nous venons de visiter ces
jours derniers, nous avons rencontre des Sceurs qui connaissaicnt bien le Trbs Honord Pere. Certaines sont, corme lui, originaires de Baltimore. Plusieurs sont meme alldes en classe avec
lui, et il est heureux d'entendre evoquer des souvenirs d'enfance.
Dans toutes les maisons, les Soeurs racontent, avec beaucoup de
brio, des histoires dont elles rient les prem:neres dle faVon charmante. ct qui nous 6gaient fort. Je regrette beaucoup d'en periire un;: partie parce que le r6cit de la narratrice est frdquemnicnt coupe par des interventions de ses compagnes. Je l'ai particuliere;,enlt dd4lort!
Oneida. Dans ceLte localitul les Filles de
:a CharitV ont pour curd un prdtre peu banal. Amputl des deux
jarrmbes, i!marche cependant, grace k des jambes artificielles.
Allcrnand d'origine, et trb? zie6, ii fait preuve d'une exigence
qui ne scinlile plei de r.se aujord'hui : d'autant que beaucoup
de ses paroissiens sont des Italiens qui n'aiment pas beaucoup
'otre enresimnentes ni bousculds. II obtient cependant d'excellents
rdsu!tats. \'ais ii n'a pu encore amener au chant collectif toute
sa parriFse, cornme cela se fait en Allemagne. Je regrette de
n avoir pu saisir des histoires h la fois amusantes et dmouvantes
coi'celrnant c Michel ), un petit garcon tres pieux et trbs zilC.
Dicu veuille qu un jour les Soeurs d'Oneida et de bien d'autres
lieux d'Ameriqup publient leurs <, Fioretti , !
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10 octobre. - A la Inesse du TrBs Honord Pere assistent et
coimmunient, en plus des Sceurs de !a maison de Rochester, lea
inlirminres et les jeunes filles qui suivent les cours pour I'obtention de leurs dipl6mes. La Supdrieure de l'Hspital nous disait
tier que les futures infirmiires sont actuellement moins nombreuses parce que cette profession ne laisse pas A celles qui
J'exercent leur totale libertl du week-end et du dimanche. Nous
allons. dans la matinde, visiter le Grand Sininaire. J'y rencontre
Ic professeur d'Ecriture Sainte, M. Byrn, qui fut, a J6rusalem,
I'eleve des Peres Dominicains de Saint-Etienne. C'etait en des
temps deja anciens. 11 fit h chexal, le voyage de P(tra, que j'ai
fait en automobile, au printemps de 1930. Tandis que nous circulons en ville, le chauffeur nous signale au passage plusieurs
usines d'Eastman, le celibre fabricant du Kodak. Sur la fagade
de l'une d'entr'elles un ecriteau donne des pr6cisions sur les
jours et heures de visite de L'usine. Quel dommage que notre
temps soit si limitd ! C'est le supplice de Tantale. souvent renouveld au cours de notre voyage ; et il s'agissait habituelle-ment de visites plus importantes, plus interessantes que celle
d'une fabrique d'appareils photographiques. 11 faudra rdpondre
;i l'invitation que dans toutes leurs maisons nos chores Socurs
ni'adressaient au depart : a Come again ! , Revenez !
Dans l'apris-midi, nous partons pour Niagara Falls. Nous
ne devions nous y rendre que demain, apres avoir fait visite
chez nos S~urs de Buffalo. Mais il y aura a l'Universit6 dirig6e
par nos confrires une 4 convocation a pour la remise au Trbs
Honore PW-re du diplOine de docteur en droit a honoris causa ,.
Or, apres-demain 12 octobre, c'est le a' Jour de Colomb n. jour
fcrid pour toutes les 6coles. Nous irons done a Niagara avant
de nous rendre & Buffalo.
Tout au long de la route, j'admire les bosquets d'arbres
fruitiers (pechers. poiriers, cerisiers, etc.), qui font la richesse
du pays. Avant de gagner 1'Universit6, nous poussons jusqu'h
Youngston, i l'endroit oh les eaux du Niagara se d6versent dans
le lac Ontario. Les confreres de la Niagara University nous font
un accueil charmant, et je me sens tout de suite A I'aise avee
eux. Nous ne sommes qu'a quelques minutes des cMlebres chutes
du Niagara. Aussi, comme la journde de demain sera bien chargee, aussitSt apris le souper un confrere me prend en auto et
je vais contempler la merveille. Nous franchissons un pont. et
nous passons en territoire canadien pour jeter un coup d'eil
d'ensemble sur les deux chutes, ou plutit sur les trois, car la
chute amdricaine est divisde en deux par une ile. Comme il fait
nuit. les chutes sont Cclairdes par de puissants projecteurs aux
couleurs varides. Quelle force et quelle majestd dans ces immenses nappes d'eau I Tandis que se fait entendre un bruit,
puissant mais sourd et qui parait lointain, un nuage blanc d'eau
pulv6risee remonte vers le haut de la falaise. Le long du parapet,
de nombreux groupes de touristes, parmi lesquels beaucoup de
, honey-mooners , (jeunes dpoux en voyage de noces : lunes de
miel), admirent en silence.
11 octobre. - La a convocation ht laquelle je prends part en
costume, comme a Brooklyn, a Mt6 de tous points rdussie. Le
gynnase oh elle a lieu est immense. L'orchestre de M'Universitl
a joud avec beaucoup de prdcision et d'allant, i I'entrde et a
la sortie ; et les chants ont etd executes parfaitement par la chorale coinmosde de s6minaristes et de laiques. M. Frederik Russel
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a parle fort pertinenunent de , saint Vincent et le monde in,dene o,. II a montre dans notre saint fondateur un prCcursrur
en miatiere d'oeutres sociales, imais il a soulignt6 les deviations
auxquelles ce modile de la charitl chretienne n'eOt jamais dor--.
son adhesion : eu(enismue, euthanasie. etc... L'ivi\tque de Buffalo.
Ml~r )O'ara,qui presidait la cTremnonie. a dit i la tin quelqu'i
mots pleins do synipatlhie pour nos deux families. Les rites dle
la promotion du Tres

Honore

Pere

furent

sensiblement

l<s

irii·mes qu'a Brooklyn: Des trois uni\ersitt
s que nous a\ons aux
Etats-Unis, celle de Niagara est, sans doute, celle qui favorise i4.
plus la \ie d'etude et la vie de rommunautW. Elle se trouve e,,
pleine clamplage. Ses nomnbreux ii•liinents sent dispersts danla \aste propri6te. juste assez eloign6s les uns des autres pour
mninager un peu d'exercice physique. sans faire perdre trop ild
temps. En delors des heures de rtecrtation. on v jouit d'un calmc.
d'un silencie qu'on ne peut espo'rer a Brooklyn' ou i Chicago. La
joie des <tudiants n'y perd rien. Ils out I'exuberance de leur age,
l'amour des sports et des exercices physiques violents. J'emporte
(coilmie souvenir de mon passage parmi eux, avec une calotte dc
couleur violette. insigne des ,tudiants de premiere annee. un,
pelle de bois semilblable i celle qu'ils doi\ent porter sur eux constaniinent pendant les premiers mois de leur sejour A l'Universit':.
Quand il leur arrive de conlnmettre quelque infraction aux usages. tout ancien a le droit de se saisir de cette pello et d'en don
ner un coup au delinquant... un coup symbolique, je suppos'.
Dans l'apres-mnidi, depart pour Buffalo. Afin d'abr6ger Io
trajet. i deux reprises. nous passonis sur un pont qui franchil
les eaux du Niagara.
12 octobre. - II y a quatre miaisons de Filles de la Cliarit ia
Buffalo, deux lihpitaux et deux niaisons d'ducation. Nous n11
disposons malheureusement que de la matinee et du ddbut de
Iapr1s-inidi Iour en faire la visite. Les Soeurs ont au moins h;
joie de voir le Trbs Ilnor(i Pere pendant quelques instants. d&
tl questionner sur nos Maisons-Mbres et sur la situation de noiliux families dans le monde. Partout j'ai ed6 touclh de I'int6ert
que les S(eurs portaient aux membres de la double famille de
Iatint Vincent qui se trouvent derriire Ie o rideau de fer n et de
ianr dusir do savoir si. et comment. elles pourraient leur venir
Sn aide. Buffalo compte pres d'un demi-million d'habitants. C'est
ia \ille la plus importante du monde pour le commerce ds
-rains: et. situee i lI'extremitd opposCe de New-York, elle evt
Iautre pIle industriel de i'Etat de ce nom. Le diocese compte ui;
liers environ de catholiques. Mais. dans la chlambre oil j'ai pass
la nuit. j'ai eu la curiositd de parcourir I'Annuaire des TclWphic.s. *t j'ai 1t4 stupdfait du nonibre d'6glises protestantes d
tonte d,'niijiniation que possede cette ville.
Deux niaisons de Filles de la Charit6. fond6es tout rccen!Inont au i:anada par la Maison-M.re, attendent notre visite. ii
y a. de plus, i Toronto, une maison de confrere de la Province
orientate des Etats-Unis. Double raison de passer la frontiere
polur un lref sejour au Canada. A l'extr6mit6 du pont qui relic
les dux pays. examen des passeports. Nous voici dans le Canada
de ian~ue auglaise. La campagne est d'abord assez d6solhe. Puis
les culluris apparaissent. Je vois des arbres fruitiers, des vi*nes : on est en train de vendanger. BientOt. voici le lac Ontario
(que nous longerons jusqu'h Toronto. La nuit est tomb6e, quand
nous arri\ons dans cette ille ; et j'admire la sagacit6 du chauf-
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feur. un confrere de la Niagara I'ni\ersity, qui decouvre saitrop d'hIsitations la residence do nos confr6res, situde h I'autre
ixtrenite de Toronta, dans un faubourg. M. Schrader. le superieur, nous recoit avec beaucoup d'amabilite. Maliheureusemnent,
i cause des ini isi',ns. il est actuellernent seul it la naison avec
un confrnre sk-ivne, .M. Kolaric, ancienneinent directeur des 4tudiants en Yougoslavie, .et qui se d6voue actuellement an bien
spirituel de ses compatriotes, dans la ville et la region de Toronto. Apri s le souper. M. Kolaric nous montre de belles photos et
cartes postales do son pays. Nous devinons la peine que lui cause
.,ain xil : d'autant qu'il est tres eprouv\
dans sa sant4. ce qui
rend ses travaux apostoliques encore plus mnritoires.
13 oclobre. - En l'absence de I'arclhevque de Toronto. Son
Eminence le cardinal Me Guigan. qui se trouve actuellement en
Europe, nous rendons \isite it son auxiliaire, Algr Webster. qui
IIus fait un accueil tres bienveillant. M. Leary traite avec lui
de la prise en charge par nos confreres d'une paroisse \oisine
de leur r6sidence, dans un quartier populaire qui serait le lot
tout d6signet des enfants de saint Vincent. L'atTaire de\ail aboutir quelques nmois plus tard. Au cours de cet entretien, j'apprend.incidemiment que I'Etat canadien assure aux kcoles privees une
contribution substanticlle. Une maitrise est logte pres de I'arche\xcl6i. On entend de jolies voix d'enfants qui chantent A ravir :
si j'en avais le temps, je m'attarderais volontiers A les ecouter.
C'est peu avant minuit que nous quittons Toronto par la
v-,ie ferree. II est bien dommage ;ue le voyage se fasse de nuit,
car niu.u loineons le lac Ontario. puis le Saint-Laurent, et le
pays doit etre intiressant a voir. Nous arrivons i Montreal vers
huit heures et demie. Nous allons crlIbrer la sainte messe au
Grand Snminaire, dirigt par les Sulpiciens. De Toronto. la veille,
nous avions annonct notre arriv6e. Mais par suite d'un malentendu. il nous faut attepdre un certain temps avant de pouvoir
mionter a I'autel. Le Supdrieur. qui 6tait en xille. arrive pendant
que nous prenons le petit dejeuner, et il s'excuse de cette m6prise. Tres cordial. ii insiste pour que nous restions h diner.
II %a ,Deo igratias n en notre honneur. Le Grand Seminaire es.
interdioce.sain, aussi compte-t-il pres de trois cents 61ýves. Ce
'i'est un plaisir de me trouver au milieu de professeurs de Grand
Seminaire et .de pouvoir parler franvais avec cux si loin de la
France. Conmne nous disposons d'un peu de temps avant le
depart du train, nous faisons en taxi une promenade dans
Montreal. Nous admirons les belles constructions de l'Universite
et le imagnitique sanctuaire de Saint-Joseph dont i'initiative
est d6e au celebre frire Andre. Cette tglise rappelle Montmartre, d'autant qu'on y accede aussi par un escalier monumental.
l.etrain qui nous conduit de Montreal A Sherbrooke traverse un pays bien pauxre, terrain mardeageux oh le rocher
affleure a chaque pas et que recouvre une herbe courte. M3ais
nous rencontrons plusieurs lacs, certains assez 6tendus. dont le
dernier aboutit h Sherbrooke. Nous arrivons a cinq heures de
l'aprBs-midi. A la gare. personne ne nous attend, et je soupgonne
une nmprise. En effet, le conducteur de I'auto envoyde par les
Scours do Watcrville, et qui sera A notre disposition pendant
ces deux jours. nous a manques a la gare. Nous en sommes
quittes pour pendre un taxi qui nous conduit en quelques minutes chiez les Soeurs. Accueil dtferent et cordial de Sceur Michaud
et dle ses (companea
s qu'entoure un groupe de leurs pauvres
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i-ients : des enfants inf'irmes ou deficients physiques et me;taux. C'est une .u\ure hien attachante assuree de I'affectueux
patronage de saint Vincent. Elle fut cominencde, il y a quc!que anneies. par un pritre ztld qui, malheureusement, vient de
trotiver la miort dans un accident d'auto. Les enfants sout di-perses dans un grand nonibre de maisons, assez tloigndies les
unes des autres, ce qui comnplique ]ien le service. Nous devion.
souper a\ec Ie nouvel aumonier. Mais comme nous aurons a
rendre \isite demain au vicaire gindral de Sherbrooke, en
l'absence de Mlonseigneur 1'tevtque. it! aut nlieux que nous nous
rendions tout de suite a la maison d'Asbestos. Nous allons cependant saluer l'aumonier et nous excuser aupres de lui de ce
clangemient au prograinnie. 11 nous recoit tres ainiablement. II
appartient A une famille canadienne, 6mnigree de France au Canada il y a trois sicles. Au tricentenaire te son arri\ve dans :L
pays. il y a deux ou trois ans. cette famille comptait quelqie
six mille niemhres.
Vnie lhure d'auto nuus conduit a A.sbbstos. La mnaison des
s:eurs est un petit hopital dont une maternit constitue le prinripal service. ILindustrie qui fait \ivre une grande partie d1"
la ipopiulatiun est l'extraction de I'ainiante. mnindral filamnenteit
qui a des apparences de minerai de fer et qu'ou est tout Atoine
de pouvoir effilocher sans peine. Les grbves d'Asbestos ont
fail heaucouup de bruit. reiemnnment. hors mnimne diu Canada.
Nous appreliKncs que les grvi-tes 3taient de fervents cltr6tiein
et allaient rdeiter tous les soirs leur elapelet a reglise. Tout
est niaintenant rentre dans I'ordre ; et I'appui donne aux grevistes par I'dpiscopat canadien. qui jugeait leur cause juste, a
fail tris bonne impression sur I peuple. I.e curd de ia paroisse.
qui nous a fait ,isite, reconnait qu'il a un ministere consolant :
ct l'une des Sn urs.t xeue d'une rd6ion moins religieuse de
France. nous lit sa joie d'etre an milieu de chrdtiens si fer"ents.
15 Oclubre. - Les SOu:'r de Shcrbroole \iennent assisler i
la messe du Tres IHonure Plre daus la iuinuscule chapelle dirs
Sceurs d'Asbestos. Puis nous repartons pour Sherbrooke. Au
sortir d'Ashestos nous passons prcs des mines d'amiante qui
affectent la forine d'un entonuuir avec :.;aleries concentrique.s
piu. rdduite i mesure que I'on descend. On dirait un amphitInk;tre. Au suonineL d'un arc de trionlple qui enjambe la route.
iu.e inscription nous souhaite de revenir hientbt a Asbestos.
-imr I• face oiposie on lit un souhait de hienvenue. Voili dcs:
-:': bien aimables !
I.e \i:-;ire -rnmral de Sherbrooke nous revoit cordialement.
! - lit tli',s a.tisfait du travail des S(eurs. Mais il souligne qu'il
i:rut zsavoir s'adapter de son niieux au caractire des gens du
'Pys. pr~f n-dre les gens comme its sont en attendant de pouvoir
,., rindre tels qu'nim les voudrait. Pendant notre diner, les Sturs
.iofu l i:ti'-ressent hien en nous faisant connaitre queiques partii'ulaiit&l
des coutuimes et du langage des gens de 1'endroit. On
i;,re frainc.ais A ShIerbrooke, mais un francais qui a gardd bien
1<I rmots et des tournures de celui du xvu' siecle. et qui s'est
:i:corpore un certain nombre de mots anglais auxquels on a
dimjnr une terninaison francaise. C'est ainsi qu'on dit ( dliner ,
pour , nettoyer n de I'anglais clean. et , ouaseher n pour
c laver ,, (en anglais " wask ,). Les boissons alcooliques sont
mail \u's ini. on tn comiprendrait pas que les pretres, et surtout

des religieuses en fissent usage. Des enfants se sont m
,inni<
scandalises, conmmei d'un proced inconvenant, qu'on ait envoye
divers objets aux Sawurs en se servant pour leur expedition, des
caisses qui avail contenu desLuuteilles de biere, ce qui pouvai,
laisser croire que des religieuses en buvaient. L'hiver est tris
rude ici. La terre gcle si profonddment qu'on ne peut creuser
des fosses pour enterrer les morts; on les met dans une glaciere en attendant que le d(gel permette de les inhumer. Pouc
sortir pendant 1'hiver. les Soeurs passent sur leurs habits une
cape bien chaude. niuuie d'un vaste capuchon qui en\eloppe
leur cornette. Car. lorsqu'il neige ou que le vent souffle en rafales, il n'y aurait pas nmoyen de tenir ou'ert un parapluie qui.
de plus, ne servirait de rien.
Depuis notre passage a Sherbrooke et Asbestos, le Canada
a vu s'ouvrir deux autres maisons de Filles de la Charilt francaises : une itaisou pour vicuX mnages
n
a Montr.al, et un s6minaire a Coaticook. Faisons des veux pour cette future Province canadienne. Et Dieu veuille qu'i leur suite les Pretres de
la Mission trouvent des vocations nombreuses et- solides dan'
ce Canada dout les ddbuts chrtliens inttrcssirent tant notre
saint fondateur !
Nous partous vers treize heures pour rentrer aux EtatsUnis. A la frontiere, I'employe prdpose aux passeports est
d'avis tout d'abord que Ie Trbs llonore Pere et moi devons payer
chacun une taxe personnelle de huit dollars. lais aprn"s ridtlexion. ii reconnait que La chose n'est pas absolunment certaine.
et it nous laisse passer sans bourse delier. Nous entrons dans
I'Etat de Vermont. Notre chauffeur est le tils de I'entrepreneur
des pompes funeLres de Waltrcille, un excellent chrdtien. anm
des Socurs. II conduit avec beaucoup de mnaitrise et it allure
prudente. Mais le chemin dans lequel nous sommnes engages
n'a pas la largeur d'une autostrade, bien que trois voitures
puisseat y passer de front. Nous a'ons fait i peine quelques
kilomtres iqu'un lourd camion nous croise dans un tournant.
et I'accident est 6vit6 de justesse. Un peu plus tard une Ford
qui vient vers nous ne tient pas sa droite, ct j'ai I'inipression
qu'elle fence sur nous. Choc violent et bruit de ferraille. M3e
trouvant h I'arriiroe. dans le coin de droite, A l'oppos6 du point
de rencontre des deux xoitures, je bouge a peine. Mais le Tres
tainponnd, est projet6 en avant et
Honort Pcre, ussis diu cte
tombe sur ses genoux. Ileureusemient, il s'en tire avec une conLusion du poignet. Informes de I'accident, de bons amis de
France le corseront sdrieusement. On raconta que le Tres Honor6 Pere axait un bras cassd. Sur quoi d'autres furent d'avis
que si on avouait cela, ce devait etre bien plus grave. Les deux
conducteurs descendent. et j'admire leur calme. Sans dire un
mot, its constatent les dgaits, puis se font connaitre leur identite et montrent leurs papiers. II se trouve que le conducteur de
la voiture qui a tampound la notre circule sans permis, parce
q(u'on lui a retird ie sien. voilh trois ans. pour imprudence.
Des autos s'arretent, et leurs occupants se mettent A notre disposition. Nous sommes en pleine campagne. Aussi prions-nous
qu'on nous envoie un garagiste et qu'on previenne ia police
pour les constats d'usage. Le garagiste arrive assez vite. Mais
le policier de qui releve notre affaire est malade. 11 faut alerter
Ie voisin, a quelque cent kilometres. Nous battrons la semelle
pIndant pros de trois heures. Sans quoi nous aurions pu repartir aussit6t. car notre auto n'a rien qui I'imnmobilise. Sculement
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Ie cabutsaie de ia c.arrosserie et le pare-choc iLmoiti6 arracld.
Apres que la police a recueilli les 6elnmel~s de son rapport.
nuus repartons. Arret de quelques minutes au garage, et noupoursuivons notre route, non sans avoir t6dlphon6 pour rassurer
les Steurs de Waterille chez qui nous arriverons A vingt et
une heures, avec un retard de trois heures sur I'horaire pre1u.
Pendant des kilomitres, nous traversons de belles forets, sans
aperce\oir aucune habitation. Je comprends qu'il v ait dans la
region de nombreux moulins - papier, qui travaillent la pait
de bois. De temps en temps nous rencontrons de jolis lacs. 11
est regrettable que la nuit deja tombee ne nous permette pas
de contempler dans leur beaute ces sites de la Nouvelle-Angleterre. paradis des chasseurs et des pecheurs. On devine l'accueil
que nous recevons i Waltercille ' L'emotion d'un accident qui
aurait pu etre grave met un accent plus fer\ent dans le a Magniticat , que nous chantons dans la chapelle des Soeurs.
16 octobre. - Watcrville n'ayant qu'une maison de Filles
de la CliaritB. nous disposons dans la matinee de quelques heures pour notre correspondan,'e. ce qui est une aubaine, aussi
pr6cieuse que rare. L'h6pital des Seurs est le seul h6pital catholique de la ville. Les Filles de la Charit6 regrettent la p-.
nurie du clerg6 sdculier et des religieux, cause de l'ignorance
o•i sont de leur foi de trop nombreux catholiques k Waterville.
Il y aurait aussi beaucoup a faire. nous disent-elles, au point
de vue scolaire.
17 octobre. -- Nous nous rendons en auto de Water\ille a
Boston. A partir de Portland, o(t nous retrouvons l'Atlantique.
nous utilisons une magnifique autostrade. Detail curieux : h
l'entrde sur le territoire de chaque Etat, nous devons payer une
taxe. Mais, pour ia premiere teape le paiement se fait avec
presentation d'une fiche, indiquant A quel endroit nous avons
pris l'autostrade. A Boston, nous sommes les h6tes du Carne!
Hospital. Dans la matin'e, nous allons saluer le syrnpathiqut
't dynamique archeveque de Boston, Mgr Cushing. II fait au
Trhs Honor4 Pere l'accueil le plus cordial, mais il s'excuse de
ne pouvoir nous donner que quelques instants, parce qu'il vient
de rece\oir des de\ques d'Indochine. II nous parle du nouvel
h6pital qu'il va faire construire dans sa ville episcopale. Nous
en iongerons le site ce soir en nous rendant chez les Soeurs de
Dorchestier. Monseigneur a eu pour compagnon d'enfance, notre
confrere Henry Young, aumdnier de l'H6pital Carner, qui nous
a accompagnds dans notre visite A l'archevechd. Ilnous dit qu'il
v;iint d'Rtre autoris6 a construire une chapelle dans les adrodromn·. ce qui serait bien pratique pour les pretres et pour leQ
,id'les ; et il s'occupe de reunir les fonds n6cessaires pour cela.
1! esl non moins surnaturel qu'entreprenant. Tous les soirs, il
r6eite le chapelet a la radio, et de nombreux diocesains de Boston se joignent a lui dans eette priere. J'entendrai ce soir sa
-.oix puissante et prenante. dans les corridors de l'H6pital de
Lowell. Une partie de la journde est consacrde a visiter les
autres rmaisons de Filles de la Charit6 A Boston : le Home for
Catlihlic Children, le Labourr Center, et la St Vincent's School.
CeItte
derniere se trouve, en fait sur le territoire de Cambridge,
qui possede la c6lbre Universitd de Harvard. Je regrette bien
que la rapiditi de notre passage h Boston ne me permette pa,
1, visiter cotte fameuse institution. vicille de trois siecles, et
si ri(lchleenl dotee 'cent cinquante millions de dollars). dont
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la liiblioti-lqu'e retnferie Iquare millions de li\res. De inore.
si nous dtions rest6s un jour de plus A Boston, j'aurais pu visiter quelques-unes de ses curiosites, conmme le Musee de la
Chaussure qui possede. dit-on, des bottes ayant appartenu i
Henri IV.
Pour en revenir A la St Vincent's School. elle nous reservait un charmant accueil. Mais coinme nous nous faisons atten(dre. ii a faliu renvover les enfants chez eux. J'espere que l'octroi
d'un jour de conge en 'lhonneur du Tres Honorv Pere et une
distribution de 4 candies , leui aura fait oublier cette d6ception. Nous nous 6tions attardes chez un curt de la banlieue de
Boston, qui a pour le Trus llonore Pere une alcction touchante.
II etait si visiblement lieureux de l'avoir chez lui ! II nous
fait les honneurs de sa belle -glise, qui se double d'une vaste
chapelle inferieure oi I'on dit la messe en semaine, et qui
sert de salle de r6union pour les wouvres paroissiales.
18 octobre. - Nous passons la nuit et la matinee a 1'Hcpital de Lowel. Nous devions ensuite retourner h Boston pour
v prendre le train qui nous conduirait h Springfield. Mais le
Superieur des confreres de cette ville. Monsieur ltoche. a l'amabiliti de venir nous chercher t Lowell. Nous faisons done, dans
l'aprus-midi, une agrdable promenade en auto. La region que
nous traversons est tres fertile. Pr's d'une gare, nous apercevons des monceaux de belles pommes que l'on met en caisses
pour les expedier. A Springfield les confreres possddent une
agreable rdsidence prkcedee d'un pare et dont la partie post6rieure domine la voie ferrie toute proche, la riviere Connecticut et la partie de la ville qui se trouve sur la rive occidentale. L'allie qui. de la rue conduit 4 travers le pare jusqu'k
la imaison est eclairee la nuit par de beaux lampadaires gracieusement cedes i M. Roche par la municipalit6. Plusieurs des
confreres de la maison sont en train de precher des missions :
il n'y a actuellement avec M. Roche que MM. Madden et Connor.
Apres le souper, en I'absence de 1'dv4que, Mgr Weldon,
nous allons saluer son vicaire general. L'entreticn est des plus
agrdables et tres instructif. Ce pretre a etd aumOnier dans 'armee americaine au cours de la premiere guerre mondiale, el
il aime heaucoup la France. Cure d'une paroisse importante,
il travaille a la creation d'une filiale. Ce n'est pas un mince
souci, mais il est bien aid6 par la liberalite de ses paroissiens.
C'est ainsi que voulant doter cette nou\elle paroisse d'une belle
maison d'ceuvres bien moderne, ii a fait appel h ses fideles et
leur a dit en substance : ccJe ne veux pas vous assassiner de
quetes. Mettez done dans une enveloppe, et remettez--moi, dimanche prochain. ce que vous voulez offrir A cette intention. ,
En d6pouillant ces enveloppes, ii y a trouve dix millions de
francs. Autre trait bien americain. Quatre ou cinq immeubles
desservis par une section de rue, se trouvaient sur un terrain,
dont ii avait besoin. II a done commence par acheter ces immeubles et supprimd la section de rue qui le genait. Mais que
faire de ces maisons dont il n'avait pas besoin et qu'il ne voulait pas louer ? Les demolir efit t6 malsdant, vu la crise de,
logements qui s6vissait h Springfield, comme dans tant d'autres rvilles d'Amdrique. On a done recouru h une firme de NewYork. spkcialis&e dans cc genre de travaux. Des hommes sont
venus, armis de solides bArres d'acier. Ils ont delicatement soulevd ces immeubles, les ont d6posO sur des plateformes munies
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cauutchoutces, et les out transporlis h quelque i.\
rents mitres plus loin, pour les cider A des sans-logis. Des travaux de ce genre s'elfectuent ave tant de douceur qu'un verrl
d'eau plact sur une table se retroume p-ein apres le transfert.
.Fallais oublier de nroter que ie Spring[ield oil nous nous sonsrun1
arr.ltes est dans oleMassachusetts. II existe un autre siege 6pisti pal du iii'me iuiii dans l'Illinois.
19 ortlbre. - A dix heures et deriie. toujours conduitpajr M\. lochel.
nous partons pour N'ew Haecn. Ce ne sont pas
suleiienti
:es confetres polonais de cette inaison qui nous a'*ir',illent. iiais presque tous ceux de la Vice-Province. Au dessert. le \vndrable M. Mazurklewicz, Vice-Visiteur, prend la parole et .-'aidrlv:ese en Leritcs uiouvants au Tres Honor6 Perv.
II rappelle les relations ainicales des confreres polonais avecikix de la i'roxince orientalt
des Etats-Unis. C'est pr6cis6men:
le Tres liountre PIre qui, alors Visiteur de ceLte Province. ac*,uiillit da.ns sa mlais.n d'l.tudlv les jeunes gens qui aaielnt
,ti' t'uir la Pl'ogne : ctc'est encore ah orthampton que plusieur'
jpuiitIs Pultnais f'ont actuellement leurs 6tudes. 11. Mazurkie\icz vioque ensuitc les imalheurs de sa patrie et fail des vteux
atrdents pour I rettour d'une paix v6ritable permette aux wpurmes de saint Vincent d'y prendre h nouveau leur plein essor.
.1* regrette biel de not piu\oir donner ici in e.tenso le texte d,
,e thoast. st noble dans sa forite et dit avec un accent si preinait. Le Tres Honort
Pir.e r.pond. lui aussi. avec beaucoup
d'tiiotion. il s'associe de toute uon adne aux vceux formes pa'"
M1.\azurkiewicz. Co fut vrainient dans toute la force du term<e
tie reunion de fainille. Nos ronfrires nous font visiter ieui
magnitique eglise ainsi que L'cole oiu on donne 1'enseignement
priim'aire h plus do quatre cents petits Polonais. II v en aurail
davantage. Mais un certain inomnire de families qui fr6quemnlent I'og
1 ise polonaise habitent assez loin. et I'on compreln
qu'elles mettent leurs enfants lans une ecole plus proche cle
]rur maison.
A quinze heures trente. dipart pour Bridgeport, toujourpar une miagnifique autostrade. Nous deseendons a l'H6pital
.'t Vincent oil la Supt'rieure et ses conpagnes nous accueillent
,tver juie.
20 olobrrr. - Apris la messe, nous \isitons l'H6pital, et
i iItai..ni ides turses. C'est un ensemble imposant. Que de pre,i,upations,
Iartois de soucis, doit valoir la direction d'un,'
::Uie de cce ;nre ' Nous allons ensuite visiter I'autre maison
s.urs que
.. plosscde Bridgeport, la St Ann's School. Sur le
--"!il de 1i'co!e, les 61ives nous accueillent par le chant du , Maticat , it plusieurs parties. L'ex6cution en est tres soign6e.
,t oi T--s Hlonord Pere en t6moigne sa satisfaction par l'octrot
Sjour de cong6, ce qui met en joie ces enlants. L'un des
: •.ris ile la paroisso. prtsent A la riception, a fail ses etudes
': i-`anie.
Saint-Sulpice, et il est tout heureux d'avoir une
! .Ilcjion do parler ft'ran;ais.
i;a;lls 'ajr'is-nlidi, nous gagnons New-York. toujours en
: .t, \ianiiique promenade le long de la rive gauche de I'Hud*'. ivri'. Nius nous rendons directement i la gare pour pren,i;: ir; train qui nous amnnera demain matin i Detroit.
'2t oclobre. -- 1. train devait itre i Detroit a huit heurfe
liu imatin. II a pius
td'une heure de retard. Heureusement nous
piulA\nst.
tu'. Is' trois. dire notre messe en mrme temps darl,
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la chapelle du Providence Hospital, ou nous descendons. L'archeveque de Detroit, le cardinal Mooney. a fait savoir qu'ii
nous recevrait a onze heures. A I'heure dite, nous sommes a !a
chancellerie. Le cardinal nous fait un accueil trbs bienveillant. II s'informe de la situation juridique de nos deux communautes et se declare trbs satisfait du travail des Filles de
la Charit6 a !'h6pita!, seule maison qu'elles aiont A Detroit.
Comme nous lui parlons de son nouveau Grand Suminaire, it
nous engage a le visiter. Ce nous sera facile puisqu'en nous
rendant ce soir a Farmington nous n'aurons h faire pour cela
qu'un 1,ger ddtour. Mgr Mooney nous dit qu'il manque encor.,
de pretres mais que la situation s'ameliore sur ce point. On
bitit beaucoup dans la banlieue de Detroit qui, avec plus d'un
million et demi d'habitants. est actuellenient la sixieme ville
des Etats-Unis par le chitfre de sa population. Et dans cette
banlieue il faudrait construire de nombreuses paroisses. Nous
nous rendons compte de cette extension de Detroit quand. apres
avoir remerci6 les Soeurs de leur reception vraiment fraternelle.
nous prenons le chemin de Farmington. Notts passons pres du
mausolee d'Henry Ford, dont la veuve est morte il y a seulement quelques semaines. , Detroit ,, a Ford,, ces deux nonms
evoquent Je centre le plus important du globe pour la construction automobile. Sur les bords de la Riviure lRouge, les usines de Detroit fabriquent plus de treize mille voitures par sepout
maine. Quel problimne que celui de trouver un dcbouchl
une telle production !
Le Grand Seminaire de Detroit est nmagniliqui.
T-ne propridte de quatre cents hectares l'entoure. Il .'a pas encore de
chapelle, et c'est la future bibliotheque qui en ticnt lieu. En
cette apres-midi de saniedi. les seminaristes jouent an golf.
Tandis que nous parcourons les couloirs du Sdminaire, un deielves rentre dans sa chambre. II nous en fait les honneurs.
C'est tres bien compris. Ch;,que cihatibre possede lavabo, waters et douche. Le seminariste nous conduit ensuite dans ledivers locaux de I'ktablissement. Je sui. particuliereinent interessd par la salle de predication ou les sermions des ddbutantsont enregistris sur disque. Cela leur permet de s'6couter ensuite eux-mcmines et de contr'ler le tien-fond6 des critiquedont ils ont etd l'objet. Ces disques sent conserves. Et si l'un
des jeunes orateurs devient c6lbre, on aura plaisir i 6voquei
ainsi ses debuts dans I'art de la parole publique.
La maison des Soeurs de Farmington m6ritait plus que lequelques instants auxquels, a notre vif regret, dilt se borner
notre visite. Son nom de a St Vincent's and Sarah Fisher
Home , s'explique par le fait qu'au Sarah Fisher Home. detind ii reeevoir de jeunes enfants, s'est rattachde une ceuvre
pour fillettes, la St Vincent's Home. Ici. coinme h la St Joseph's
Villa de Richmond, on a adopt6 le systeme, trbs heureux des
pavilions sdpares. L'importance de cette maison s'est accrue notablement depuis notre passage, avec la creation du a Centir
pour la formation des futures educatrices de I'enLabour6 ,,,
fance, selon les principes chritiens. Les 6leves de ce centre sont
log6es au , Labourd Hall ,,sur le terrain du St Vincent's and
Sarah Fisher Home, et les enfants de ces deux a homes , leur
offrent un excellent champ d'6tudes et d'expdriences pddagogiques.
Nous allons souper et coucher a la maison de sante de
Dearborn, tenue par les Filles de la Charit6. Elles recoivent

pour trois miois un grand nulobre de nurses qui vont 4tudier
chrlie. cis le traitement des maladies mentales. Pour loger con
ewunbl•oenrii
t ces infirmiires. on songe i bitir une magnifiqur
maison. 11 v faudra des milliers, peut-etre des millions de
dollars.
'2 uiuobre. - Nous quittons Dearbon. assez tard dans la
niatinee. pour nous rendre a Jackson. Sur notre chemin, nous
truuvtons une illnense usine qui, pendant la guerre servait ;t
la cooustruction d'a\ions et qui -onstruit actuellenent les autos
de la itarque ( Kaizer Frazer ),. C'est colossal ! Et quelle cible sterait. en cas de conflit. pour un bombardement atrien !
II est pris do midi quand nous arrivons it Jackson. Mais
lnos nIe dinerous que vers quatre heures tie 'apri's-inidi. No'rniifrcres'. en el'et, ont invite a leur table e!s cures des environs.. Mai. c'est aujourd'hui dimnanche. 11 y a cu des lmesses
tardives it celbrer et certains de ces pretres habitent tres loin
d<e Jackson. En attendant l'heure du repas. nous coniniencorpar visiter 1'rglise de la paroisse, dirigee par nos confrlres. Ell:
a Iet rkcemment construite et placee sous le patronage de
NNotre-Dame de la htl'daille Miraculcuse. I'our nous v rendre
inus n'avons qu'i traverser la rue. car elle se trouve en face
de la residence des confreres. L'architecte en est celui qui
irolstruit

le Stmliinaire de Detroit. L'eglise est en briques, aver

des purtes en pierre sculptee. Sur la f'aade. deux statues, celle
de saint Vincent et relle tie sainte Louise. nous disent deja
itque iius somnmes en falille. A l'intrieur. nous retrou-ons les
deux saints flndateurs ainsi que sainte Catherine Labourd. Sur
le livre que sainte Louise tient dans ses mains, le sculpteur
avait il'alord grave\ les nlols ( G;olden Rulets , (Regles d'or) au
lieu de i lloy Rules ,, Saintes IIieles). La m6prise n'6tait pas
-i iinalbleureuse.
Colinle inous deons attendre encore pilu, d'une leure avant

e repas. un jeune confri're. aunimnier de la prison de Jackson.
•1. l.t n Caahill, ire propose t'eni faire la visite. Je ie regrett.1)pa d'avir accepte. :ela \aut la peine d'etre vu. La prison di
.Aackson sert pour tout I'Etat de Michigan. oiu d'ailleurs I4
pe-ine de niort a ett abolie. Aussi abrite-t-elle de sept A huit
rille pri-sonuiers : ,in devine des lors ses dimensions. Dans i:'
i ticid'entre.
cImorne c'est dimaniahe. les parents des detenus
:itlcndent I'heure d( la visite. AT.Cahill me procure un permi:1entrie. Apres avoir franchi trois grilles tres rapprochIes et
-ard;es rlhacune par un solide aaillard. nous voici dans !a cu-in. marnifiquemen•t cquipte. A gauche. une vaste salle A manS. pout recevoir dans les deux mille convives. Pres de la porte.
'ii menu du repas qu'on xient de servir est encore affieh4 : horsF "1uvre. bifteck. frites. pudding et cafe. Nous ddbouchons dan.
i! :inrll'ans enclos it ciol ou\ert. Sur notre gauche se dispute
iu." pai
rio
foot-ball. En face. les Iervents du tenis ont quatre
.u0(Z.i
lour disposition. Pendant ce temps. d'autres prison.i.i a.-zistent dans la salle e th•atre a la projection d'un
imA.La prison posssede une belle bibliothique, et les d6tenus
:.\veint :suivre des cours de tious genres qui les preparent A
*,lientionde divers diplomes. Enfin. il v a ici un hoprtal,
". tous les perfectionnements modernes. I s'v fait mnnme.mun
me
liit Ion guide. de la rhirurgie esthetique. L'ame des prisoniterfn I.'(t pas oubli-e. Donnant sur le couloir d'entree, on voit
. Ilur;aiu dI.' trois anitiilliers : ratlolique. protestant et isra6-
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lite. Sur simple demnande, les prisonniers sont autorist;s a parler, seul a seul, a\ee I'aumunier. M. Cahill me dit que si son
ministere ici lui vaut quelques deceptions. il est en gendral tris
consolant. Tous les natins, on va le clercher au presbytere
et on I'y ramiene le soir. 11 prend a la prison son repas de nidi.
Le dinanche, il ce;llbre la messe sur un bel autel transportable.
dans la salle de thibatre, et il a six enfants de ciheur : trois
blancs et trois noirs.
Chaque prisonnier a sa cellule, oi il ne passe guere. d'aitleurs, que la nuit. ,Je pnletre dans un de ces locaux d'habitation. On a Fimpression d'itre entourd, sur quatre etages. d'immienses \ulibres. Chaque cellule, en effet. est fermite. e guise
de porte. par une grille qui permet de voir en tout temps celui
qui- occupe. Tous les dltenus out a leur disposition un lit condraps et couvertures), une table de travail.
fortable ,alelas.
des waters et I'eau courante pour leur toilette. A chaque dtage,
une douche commune. C'est assurement plus de confort que
n'en possedent beaucoup d'ouxriers, du moins hors des EtatsUnis. et mnme dans ce pays sans doute. Malgr6 tout, la libertd
cc bien-etre en captivitt. Aussi. hien que
l
est encore prdf;rable
les tentatixes d'evasion soient fort rares, it faut les prevoir. C'est
pourquoi deuix 4 ntiradors " permettent de contr6ler, tout le long
du jour, cc qui se passe dans la prison dont les ahords sout,
la nuit, dclaires par de puissants projeeteurs.
Nous rentrons an presbyt&re pour le diner. La conversaLion est trbs aninde,. A ma table en particulier. graice i i'humour
d'un vicaire g:izniral qni vient de faire un voyage en Irlandi.
et en raconte les perip6ties avec beaucoup d'esprit. II est d6C.i
dix-huit heures, quand nous quittons Jackson, pour itre a .Sc,linaiw deux heuro' plus lard.
Apres la messe, je revois avec plaisir le
23 octobre. cher M. Stakelum. Visiteur de -la Province occidentale. qui vient
nous prendre pour nous servir de guide dans le domaine de sa
juridiction. M. Leary va done nous quitter jusqu'a ce que ncuil
revenions dans sa province. II s'est montrd pour nous pendant
six semaines un guide trcs pricieux el un compagnon de routecharmant. il v avait d'autant plus de mirite que l'6tat precair'de sa sanle lui conseillait un repos complet et prolonge.
Dans la natin;e. visite a l'evCque de Saginaw.. Mgr Murphy. Premier eveque de son diocese, qui a Rtd crde en 1'38,
il est tres apprdcic pour son zble, son intelligence et son experience. II nous accueille Ires ainiable'nent ei rend volontiers
hommage a I'activite des Sceurs qui ont. h Saginaw, deux maisons : un orphelinat et un hupital. Mais ii insiste sur ia necessitd pour les religieuses de posseder une grande valeur professionneile et de la faire sanctionner par des grades. 11 entrevoit cornmme prochain le jour oi. en matiere scolaire et medicale.
il leur faudra des diplumes d'Etat. Il y a. en effet, aux Etats.Unis. nous dit-il, une campagne tenace pour la laicisation de
2es deux domaines. De plus. cette double activitd fait peser sur
les catholiques une lourde charge qu'il ne sera peut-etre plus
longtemps possible de soutenir avec leurs seules ressources.
Les deoles primaires cotteat tris chers aux paroisses. Et dans
les hopitaux. pourra-t-on ind6finiment rdpondre aux exigence4
croissantes de la medecine et de la chirurgie ? Ce qui sauve
encore les hOpitaux privs., c'est la mauvaise gestion des hlpitaux publics. Mais ii faut envisager un avenir tres difficile. et

t'y jpJrparer. Mlousei:neur nous racoute n f'ait amusant. niais
signiticatif. Rcenmunent, au cours d'un congrs de service social
une religieuse lisait un rapport. Brutalement, un des congressistes lui dit qu'elle n'avait pas le droit d'intervenir dans ctlte
question parce que les grades dtcernes par les Universit6s catlioliques n'avaicnt aucune valeur. A quoi, avec beaucoup de
calime. la religieuse rn-pondit qu'clle
otait
diplOmde de l'Universite Colombtiia, oil sauf erreur, son contradicteur avait lui-miime
pris ses grades. Les rires, comnie on pense, fuserent de toutes
parts, et le malencontreux interrupteur n'insista pas,
," louteux conine un renard qu'une poule aurait pris.,,
Le manque de pretres dans son diochse est la grande prdoccupation deol'evque de Sayinatc. Bon nombre de ses cur·s
ount d'un 5ige avance. 11 protite done de ses tourntes de contirniation pour parler sans se ;asser de la grandeur et de la
ibault de la vocation sacerdotale, et il espere des jours meil!curs.
Nous quittous Sawinaw par le Grand Trunk Railway ai deux
heures de I'apries-miidi. pour arriver i Chicago a huit heure-
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11 y a cinq maisons de Sceurs A Chicago.

Mous allons celcbrer la sainte messe `h l'idpital Saint-Joseph.

Rentre i 'Universit4 De Paul, dirig6e par nos confrires, je disuo.se de quelques instants avant l'heure du diner. Un confrfrr
se iiet aimlableitient
mna disposition, et nous faisons un tour
de ville. Apris un coup d'Weil sur la Bibliotheque de I'Universite d'Etat, nous faisons une promenade sur une belle avenue
qui longe le lac Michigan, et qui a etd conquise sur ses eatx.
I.. repas de nidi se prend a 'H6tel Steren dont les trente
ftages conticnnnet environ trois mille chambres. Le cardinal
Strich, archevuque de Chicago, preside, encadr6 de deux evwques auxiliaires. Les conxives sont au nomibre l'une centaine. Le
recteur de 'Universit. M. Comerford O'Mallev les presentera
siiclesivcimeCnt, les plus notables du moms, itla fin du repas.
A ce qui lui est dit, le Tres fIoiorte Pere rpond avec beaucour
d'.- propos. Suivant I'exemple de saint Vincent, si respectueux
pour ;es (.iqtues, il rend hommage au cardinal ct lui dit sa
-'ratitude pour la blenveillance qu'il ne cessE de lemoigner ;t
la double famille. Son Eminence fait a son tour 1'eloge du Sup"rieur gendral, ct ii souligne en lui, comme dans notre saint
iondateur. i'alliance d'une activit n
magnifique et d'une exenp'aire humiliite. 11 dit sa reconnaissance de 'leuvre accomplie
Ianas- son diocese par les enfants de saint Vincent. et il
t r.,oueau le Ties Honord Pere de I'accueil qu'il a reruremerci,
A Pari.dans notre NMaison-Mere, au cours d'un recent voyage en Europe. On avait convoqud a ce banquet, outre les confrnres, leI
1:urts des paroisses auxquel'es its rendent souvent service et
certains notables lai'ues, anciens 616ves de I'Universitd.
Apres le repas. nous allons visiter la Downtown School, qui
rroupe quelques-uns des bAtiments de l'Universitd, notamment
ha Section des Beaux-Arts. Dans un petit thhatre, une jeune
;il:e prend une lecon d'orgue. Mon attention est tout particulii!
rem
ent attiree par les salles de la BibliothBque consacrdes
Napolhon et a son 6poque. Outre les livres en toutes langues:
citnsaerees au grand empereur, on y voit des documents imprimds et des lettres autographes des contemporains. Jy lis
notamment. une lettre du marechal Ney, Berite & Poccasion
du

cuuronncmient de I'Empereur. et adressee a un general. En puotscriptum, le inarechal demande que l'on double la ration de vin
des sous-officiers el des soldats. tandis qu'on s'en tiendra, pour
le vinaigre, a la ration habituelle.
L'apres-midi se termine par la visite de la St Patrick's
School, oil nous soinnes tres cordialement accueillis. Le vicairc
de la paroisse fait marcher sa camera, pour perp6tuer le souvenir du passage du Tres Honor6 Pcre. II projette cusuite sous
nos yeux le beau film en couleur pris lors du passage de la
Trs 1Honor6e Mere Blanchot quelques jours plus tit. Nous revenous & l'Universit pour le souper. et la rerlration se prend
au Rosati Hall.
25 octobre. - Apres avoir c6lhbre la messe dans une maison de Sceurs, le St Vincent's Infant Asylum, nous reveunos i
l'Universit6. Nous y assistons A la messe d'ouverture de la retraite que vont faire les jeunes gens de la High School. Its
remplissent la belle Eglise, et plusieurs font la sainte communion nmalgr6 I'heure tardive. C'est ici, h l'issue de celte messe.
que le TrBs Honor PIere va recevoir le diplume de docteur as
lettres a honoris causa ,.II remnercie de la distinction qui lui
est ainsi conf6r6e. El, en quelques mots partis du cuour, il dit
aux jeunes 6tudiants 1'importance des quelques jours de retraite dont its vont b6n6ficier.
Nous allons visiter la maison des Soeurs qui porte le nont
de Marillac Social Center. L'immeuble est un ancien couvent de
Sours episcopaliennes, et la maniiere dont les Filles de la Charite leur out succ6de tient du miracle. On y prdpare en ce
moment une vcnte de charite dont les comptoirs se tiendront
dans des decors rappelant des sites cel0bres, telle la tour penchee de Pise. II y aura une loterie dont les gros lots sont constitues par deux automobiles, dont une Cadil.ac. Inutile de dire
que les cinq cents billets A -inq dollars ont t~t vile enleves.
Notre programme annon4ait que nous dinerions h I'Un:versitb. Et nous devions etre a Milwaukee, vers cinq heures du
soir. Mais sur notre route se trouve le Grand Seminaire de
Chicago, nomm6 Seminaire Mundelein, du nom du cardinal qui
le fit construire. Ce serait vraiment dommage de ne pas le visiter. Nous partirons done en auto avant le diner, et nous nous
contenterons de manger un sandwich arros6 de biere dans uno
des stations-essence qui jalonnent la route. Le S4minaire Mundelein est quelque chose de grandiose. La propridt6 dans laquelle il est construit a quelque deux mille hectares de supericie. On comprend que le c6itbre Congres eucharistique de
Chicago ail trouv6 l• pour la procession de cloture un cadre
incomparable. H6las ! une pluie torrentielle qui s'abattit sur
la contree dans l'aprcs-midi de ce jour, dispersa les fideles en
pleine procession et causa d'irrdparables degats aux riches ornements et aux decorations somptuouses. Les batiments du Sdminaire sont imposants. Tel 1' a auditorium , qui a sept cents
places assises et me rappelle celui d'Emmitsburg. La biblioth6que occupe. i elle seule, un bel 6difice et contient quelque
cent mil!e volumes. La chapelle est du style a colonial ,.Sous
les marches de I'autel on volt le tombeau du cardinal Mundelein. Dans le rdfectoire, une cloison a hauteur d'homme separe les philosophes des thdologiens. Ces deux categories de
sdminaristes ont leurs bAtiments distincts, a droite et h gauche
de la chapelle. Lds diacres habitent dans le m6me immeuble

que les directeurs du Seniinaire. Le site de Mundelein est ravissant. Mais quand Fhi\er fait sentir ses rigueurs ou qu'il
pleut. cc ne dolt pas etre tres agrdable de faire en plein air
Ilusieurs centaines de mitres pour se rendre au refectoire o,1
a la hliapelle centrale. qui rassemlle les s6minaristes pour les
4xerciccs plus solennels.
II fail deja nuit quand nous arrivous a Milwaukee. Nous y
.sonJimes les hltes du St Mary's Hospital oi les Swurs nous font
un accueil tres gracieux. L'archelc\'que devait souper avec nous.
El.ipcht de le faire. ii s'en est excuse. mais ii tient a voir le
T'ris IHonort Pre. tqu'il connait personnellenient.
26 octobre. - A la iesse de Monsieur le Superieur ginrral
assisttent les S:iurs des deux autres mnaisons de la ville. le
Nt Rose's Asylum et le St \'inrcot's Infant Asylum. Suaurs, nurses et eleves-intirnii'res executent fort hien de beaux chants
en partie, avec accolipagnement d'orgue. Dans la ilatinee nous
nous rendons a l'arelixe'vchli. ILaudience que nous accorde Mo1nseigneur Kilcy est courte. mais trbs cordiale. II nous dit son
-rand desir d'axoir des prctres coinmplents dans les divers Id,maines, o•i doit s'exercer leur ministire. et ii consent volontiers tous les sacritices n6cessaires pour qu'il en soit ainsi. L.;
ipulation de Milwaukee d6passe le demi-inillion. Elle comprend une forte proporlion d'iinnigrants. Parini eux ii y a une
imiiprlante colonic d'Alleinands qui ont fait de Milwaukee le
::rand centre andricain de la fabrication de la biere.
Nous rega.nons Chicayo piar le train. parce que M. Flynn.
Supl•ricur de t'Uni\ersitde De 'Patl.qui nous avait conduits ai
Milwuaukce en auto a dit rentrer le soir-menle chez lui. Par une
ilerniire attention. la Superieure de l'HOpital fait escorter notre
-vjiturejusqu' ala .are par une auto oi ont pris place plusieurdluctcurs de l'.tablisseiient. Ces messieurs nous tiendront contpargnie jusqu'a l'arrixde du train Pt \oudront porter nos baga-t(s dans notre cornipartiment. Je \ois
nimhe fun d'eux donner
in ;Iourboire a i'emnploye cliarge de veiller sur nous.
M. Flynn nous attendait i la gare de Chicago. En deiux
Ihures d'auto. ii nous conduit h La Salle. Nous avons dans cette
,ill(l une des plus anriennes inaisons de la Province occideiitale. Jadis elle a\;ait un groupe de nissionnaires. Actuellement
nos confrbres out pour (euvre exclusive le ministere paroissial. Mais le tra\ail ne leur manque pas i St Patrick. La population de Ln Sall. qiui oompte un grand noinbre de Polonait.
d'Allernands et 'Iltaliens est aux neuf dixiemes catholique dci
religion. La vii.e (st un centre important de fabrication des
reveils, et le Supldrieur, M. Eugene Me Carthy. \eut que chacun
de nous en emnlorte un coiune souvenir de son passage a La
Salle. Dans la matinee, nous visitons 'dcole des Seurs. C'et
une icole primaire. tres florissante. II n'existe pas, malheureuerntient. a a alle. de High School catholique pour les jeuncs
lilles, ce qui oblige les anciennes telees des Soeurs ddsireuses
de continuer leurs Atudes, de fri'quenter 1'ecole publique. Raison de plus de leur donner une solide formation religieuse :i
I' cole printaire. Apr"s notre visite. les enfants prennent leur
r;crdation. Tandis que les plus grands s'amusent dans un terrain
de jeu en fac ede 'eole. deux trdteaux sont places A quelq:i
distance I'un de I'autre en travers de la rue qui passe de\va'
1'eglise: et les plus petits vont ainsi prendre leurs dbats ei,
toute securitti dans une cour tie rdvration improvisde. Inutil
l'ai outer que eIla se fait avec I'agr•mnint du inaire, qui est ea

-

'73 -

tholique et qui charge maiiie un policier de veiller a ce quuun

ne vienne pas troubler les jeux de ces enfants. Les Swours nous

ont raconte des mots d'enfants enteudus par elles. Rtcemment.
au cours d'un examen de confirmation, I'dvdque demande comment saint Paul est miort. Silence. Mais derriere le prdlal. un
cure secourable vient en aide aux enfants et fait de la main
le geste de la dhcapitation. Sur quoi un de ces petits s'6crie
triomphalement : , Moi, je sais. 11 s'est coup6 le cou ! ,
Nous quittous La Salle h onze lieures et demie pour arri\er
a Chicago, apres avoir pris notre repas au wagon-restaurant.
A la gare, le toujours obligeant M1.Flynn nous attendait avec
sa Buick. II nous conduit a I'Universit6 ou nous passons quelques instants avant le depart du train qui nous amenera a Baltimore. C'est la troisibnie fois que nous passons & Chicago.
Nous y reviendrons une quatrimine fois dans quelques jours.
pour uine escale de quelques minutes au cours du voyage aerien
qui nous conduira de Baltiraore a Kansas City. En fail. nouaurons passe bien peu de temps dans cette capitale du Midwest.
la deuxieme ville des Etats-Unis avec ses trois millions et demi
d'habitants. Je n'ai pu done voir quelques-unes des euriosit&s
de Chicago, par exemple son Jardin Zoologique, dont la collection d'oiseaux et de reptiles est une des plus belles du monde.
Pas davantage ses itumenses abattoirs, dont le nom de Chicago
,voque aussit6t l'image, et oi l'on tue chaque seniaine trentequatre mille boeuts. cent quarante-cinq mille pores et quarantedeux miille mnoutons. Ce sera pour un prochain voyage aux
Etats-Unis... si Dieu le veut !
28 octobre. - Nous arri'.ons a Baltimore le 28 au matin,
vers huit heures. C'est demain qu'on c416bre le centenaire de
la paroisse de I'Immaculde-Conception. Nous disposons done
de quelques heures de repos. avant cette solennitl, qui sera
suivie de notre envol vers l'Ouest.
29 octobre. - La grand'miesse du centenaire est cliautie
par l'archeveque de Baltimore, Mgr Keough. Nous le conduisons
processionnellement du presbytere a 1'dglise attenante. A la
sortie du presbytere, je suis surpris et impressionn6 par une
double rangde de messieurs portant une eclarpe blanche en
sautoir et qui presentent leurs dp6es inclinees. J'apprends que
?e sont des Chevaliers de Colomb du quatribme degr6. En tWte
du cortege, trois drapeaux : aux drapeaux des Etats-Unis et
de i'Etat pontifical, s'est joint le drapeau de 1'Etat du Maryland.
Apres l'6vangile, M. Thomas O'Connor, cure de la paroisse,
en fait briivement I'histoire. II rend hommage a ses pr6d6cesseurs, et il rappelle les nombreuses vocations religieuses et sacerdotales que l'Eglise, et particulierement la double famille
de saint Vincent doivent a la paroisse de 'Immaculde Conception, et tout spdcialement la vocation du Tris Honor6 Pere
William-M. Slattery, Supdrieur gen6ral actuel des Prdtres de
la Mission et des Filles de la Charitl. I1 invite ses auditeurs a
remercier Dieu pour les grAces regues de lui dans cette 6glise
pendant le si6cle qui vient de s'achever. II rappelle d'ailleurs
que si tout chretien dolt aimer sa paroisse, celle-ci n'est. en
d6finitive, qu'une cellule de 1'Eglise catholique. dont il faul
nous montrer, partout et en tous temps, les fils aimants et
devouds.
La paroisse de l'Immaculee-Conception a donnd & la Congr6gation de la Mission une trentaine de pretres dont les noms
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i ox ifrjiabelPs et incohilents. pa-

aiint a\lcc Iles accelit leIsplus dixers. Cenaieni des lieux le.
1,lus lointainls du Imlide. 11 y axait lat une Antillaise trop joli.
,t quelques lFrancaise.- dexouees qui appartenaient au corps
.,xpeditiinnaire. recruti'es au hasard. a\idement desireuses de
lutes le:aire \alider leurs tats die service et de ;rotiler do I14
*,crasiins dte
session spelciale ' pour gagnier tll dipll'lne imnsSirde. Quelques Vietnllalliellnes se pvl'sentlreni. ancielnnes ilire*s, disperstesen i
alrs 19i': oll(s aussi \oulaieitt ilnvuic41uer leI
*\tl
eilleents extlrielurlls
our axvaiUer rapidetlient ;'I ltrav\er un
par la prIe.se. ou plactr
.Progratllllieinachev\-l. Ies; avis dlilfTu-li;
,lans certains 6tablisse-enlnts sculaires. pro\x'qui'trent d'autit
;art des candidatures pour le concours d('admisision en premitire
ainn'e. Stur

Catlerine

reorganiisait

do lionllte grace les dtudes

.les ailciennes. mais son espelraice allait surtout aux nouvelles,
. cette lquinzaine de petites Vietnanmienules qui avaient suruonttI l'priuve do I'eamn de passagie et qui cornstituaient la
ipreiiiire equipe.
C:ette promotion taiti
CompoDse de filles rdillclhies et dou•-es. passio nnres. attentives. Presque toutes minces, d'une in*royable iminceur. elles portaient unie hlouse blancle, sous laquelle dltpassaient de ltogs pantalons blanes. Sceur Catherine
pensait aux petites filles modbles Pt les oubliait en levant son
.egard xers les visages dords. les yeux tous semblabletment
siimbres. les chieveux noirs tires sous le petit bonnet.
Pour ses veux d'Occidentale, la similitude de leurs visages
:rendait truis difficile la connaissance des noms. Redoulanit an.us
-es.se de cornmmettre des hdvues en appelant telle ou telled se
'*lIves. elle mnultipliait les interrogations, regardait attentiveiient la petite candidate. pr-tant parfois plus d'attention iS son
apparence qu'i son discours. ce qui lui permit de ditlerencier
:uetit it petit ses tilles d'aprts leurs plus flagrantes diversitts.
:atfinant ensuite sur les caracteres de chacune.
La plus petite, la plus fine. la plus enfantine, s'appelai'
Long et. sans jaiais avouer ce miisrable re;ariadoxalemienti
pi're, Swour Catherine s'en servit avec joie. Elle identifia ensuite
Vqo. qui etait la seule it posseder une silhouette un peu replt-te
At de bonnes joues rondes qui evoquaient pour Sieur Catherine
iUe petite pavsanne joyeuse. [I lui fallut ensuite se reconnaitre
irnMlli le plus grand nomtbre. parmii cette douzaine de filles min•es itfaire rrver lintes et douces. Bienfy tait un peu plus grande
; elle avait de grands yeux couleur de noisette, un
lue LonI
-ourire retlcchi et souvent nuance d'ironie. Iedly et My etaient
armni les plus grandes. et leurs visages etaient ktroits et seieux. avec plus de gravite douce cliez IRly. plus de joie Idgiure
*-hez My. Diet avait une mine rieuse et des mains un peu gran*les. mierveilleusement adroites. Quant A Mlme .Vyoan, c'etait la
-eule des elin\es qui tot djih mnarice. Un peu plus Aigee que ses
-omnpagnes. elle semblail otuilibrte au dela d'elle-meme : en
wir•rd avec un 6poux qu'elle aimait. sans negliger ses deux
-nfants, elle preparait son diplome avec une idee bien arrrtle
Ie service et de dtvouenent.
De longues semaines de travail, d'exercices, de confidencei dlmi forcees par les itncidents de la vie en commun. s'dcoui"rent sans tque SPur Catherine e sentit plus proche de ses
*lives. Elles etaien! se-'ri-tes, touj.iurs souriantes et d'une char:nante politesse. Jamiais elles ne I.o-aient de questions : le cour.
le plus a!-strus les laissait silencieuses ; une interrogation attentive permiettait seule de reconnmitre cerLaines incertitude., d..

elles cr'rico-lmpller quclques explications. E.lles parlaient
va.ennt plus voiontiers encore un francais tres' pur et tres chl.-sique. parfois iuiine un peu xieillct. ct So ur Catherine se prenait a s'ktonner de ce langage cunstainnent chliti6 ; il lui arrixait de •.mrer que ties to'lrminres plus inamililres - voire plus
iitpatictits - 'Ii li\reraie;t .laxant:age ces mysttrieus-s ,iliaiits.
Sieur Catlie'ine lie conseintait en elle-iiienle aucune conessiun au dese:spuir et ne se retio;ainsait aucun droit d'adinettr~
une difileencc structura!i'. ra iale. mr.iit ible- Elle conmptait sur
le caractrre profondetiient luniain des -tudes qu'elle dirigeait
pour faire jaillir les primiers signes d'uni\ersel. Elle ainait
ses dJexis de Sai.on coiuline eile aurait aimi6 ses etvies de
ltluen, ne voyant en leur dtrangetd que motifs nouveaux a sa
discretion. h sun respect. eherrchant ce qui les unirait i elle.
re qui lui gagnerait la reciproritO d'unr contiance qu'elle n'a"ait
ja.tais soung it mniiager.
Elle iiraii.-sa des \eilldes. prita des livres. Sans avoir pose
de questions indiscretes, elle connut quelques ddtails sur les faimilles de ses clexes. et preta son concours a plusieurs de ces
petites so'urs deouuces, responsables et inquietes. Son egalitW
d'liuincur, sa roimpetence, sa vigilance aux details de ia vie imatcriele, son attention aux soucis et aux fatigues de chacune,
mon accueil inlassablenient bienveillant teimoignaient d'une joie
rayoimante qu'elle travestissait voluntiers d'ironie. Les eioles
lui savaient gre de cette reser\e pleine d'humour, de cette tenilre.ss affleuraute et respectueuse.
La maison eonunengait a xivre. ies amities se nouaient,
qui ne rompaient pas le eltarine des camiaraderies.
Dao cominenIla d'aller t la messe, silencieuse petite forule
qui prenait de l'eau i:inite et imnplorait pitie pourlon
incredulite. Saiut a\ouia un jour qu'lle etait trcs inquiete de son frere
aind qui 6tait parti... Sceur Catherine comprit que ledit frere
etait an Viet Minh et pensa rapidement qu'elle-milne comnbattait
;aussi. sans arites ni armure. pour une certaine duree, pour une
riuctucuse victoire. Elle demanda trbs simplement :
- Vos parents n'cnt i)as itd inauiidts ?
-s out deminari
. D'ailleurs. mon frrre nous avait quit1i- plusieurs semaines avant de partir pour la campagne.
Sceur Catherine sentit :lors naltre la confiance et de.iua
;ju'il y aurait un jour entre ses:lbves et clle un total abandon.
Ilemerciant Dieu d'un mot hatif. comme ceux que l'on adresse
; une presence continuelle et prdcieuse. elle leva sur Sank deIyeux rieurs A travers ses lunettes. et l'enfant sourit avant ile
iui demander gravement si elle pourrait, un jour de la semaine.
a'absenter d'un stage pour aller chcz le deniiste.
I.es courtes vacances et la joie de !a rIeunion i i'ecoie, !,.
imnotions de 1'examen de passage en deuxiime annde et Fentri
apres un nouveau concours, de la seconde promotion. renforc'rent la fraternitd des elBxes et leur attachement a la directri4k
In\esties de la ilission d'enseigner aux nouvelles les regles id
la maison, elies en tirent une tradition et, s en jugcrent gardiennes. Sans brimade hi dedain pour les plus jeunes, elles mesurbrent 'avance qu'elles possedaient aussi bien dans leurs 6tudes que dans la confiance de Soeur Catherine, et elles ddsirere;l
partager davantage avec elle la charge de cette vie secrete ,t
rayonnante qu'ellc entretenait dans l'ecole.

-
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Elles se tir:unLt plus cuiiriuses et i-usietil dleumander :i Souur
Catherine quelques details sur ses ocuvres de France. Elle leur
raconta ses th'ches d'assistanut sociale dans une hanlieue ouvriere et ddshdirite.
Swur Catherine ineaitlpudemnnint de frotnt 'ette ilaturation de ses clbŽes et ses propres ambitions d'ceuvres sociales.
Elle prospectait Saigon, s'enqu(rait des quartiers les plus miserables. traversait Kthaiih-l
i. s'enfoncait au deli des paillottes de la rue de Champagne (lans un dedale de masures. E!'c
apprit enfin qu'il v avait i Bain-Co un xaste bitiment dont les
charitables propri6taires lii lhainudolMraient votlntiers la
jouissance pour peu qu'elle la rendit a sa destination premiere,
qui oltait de venir en aide aux misdrables enfants du \illage.
Elle aborda un matin une large place hordee de paillottes.
Une route ddfoncre plongeait en face d'elle dans une longue
masse de cabanes. Entre deux rigoles o(i s'dcoulaient d'iminondes
eaux grasses, Ie hangar fortemtent charpenti de ia " garderieoutvroir , se dressait. 11 arborail encore son tcriteau passe. et
un grand arbre. scule splendeur du paysage, lui \vcrsait une
ombre secourable.
De petites masures le bordaient de toutes parts. Swtur Catherine s'avan(a jusqu'i la poirte frappa et s'introduisit sans
vergogne. Du fond de I'immense salle presque obscure a ses
yeux dblouis de soleil. venait un chreur aigu et monotone d'eni'ants qui ;nonnaient une leconu. Des meubles, de la vaisselle.
imne ou deux jarres nmergeaient lieu a peu de la penombre. accrochant i leurs contours les rais lumineux qui filtraient des
volets tires,. es interstices du toil. Des pepiements d'oiseaux et
des battements d'ailes animaient I'espace, - et, devant Sueur
Catherine, un gros hommie se te\ait. tries digne. scandant avec
un accent metallique et chantant :
- Qu'csf-ce qui me vaut. ma Sicur. I'honeur de votre ;slte ?
Seur Catherine appliqua pluS tard toute sa chlariti' i i
pas raconter sa lutte avec le chef de quartier. ses ieffTrts obspour,
tiiis pour le deloger de la dlnu'ore in)dlinintil iccupe".
recuperer le local. I( comipteur d'electricite. les \estiges du Inuhilier de la garderie. Avec une inflexible patience. elle mena ses
nrgociations jusqu'au sue>t'ýs

et transfornia

son advi.rsaire en

allie. parvenant ineme i Ilinteresscr au sort de f'ontreprise.
Elle obtirnt de I'aJministration .luellques cojiicours tecimilueds et financiers : quand le I'ro.jet qu'elle nutrissait fut tout
1,ri•s de la rdalisation, elle s'en ouvrit i se«s itves.
- Vous soignerez encore les malades cette annee : vou
aiderez les nire i !ilever !eurs enfants. 1.'an prochain, vous
apprendrez comment on fait du hra'ail social : vous ferez ;i
v\svisites et vos enquetes
Ban-Co
Mine Ngoan regardait Sweur Catierine. Maride. mnre de deux
petits garqons. elle avait fait ses etudes avec un ardent desir
le service, mais elie ne potivait envisager une troisieme annde
ld'cole : il iii fallait une situation.
- Yous. madame Ngoan, dit tout A coup Sceur Catherine.
qui lui temoignait une affection un pen nuancee de respect.
\ious pourriez tri-s Oien diriger la maison l'an prochain, quand
x\uus aurez votre diplOme !
La jeune feiume rougit, cacha son trouble derriire un 6clat
ile rire. La conversation continua : les questions, les projets.
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s'hahituei' jamais I cette maise-re. te t ester' indtfiltiitient
\ ttitiet'aiiie ii la soutlrrannwe
de son pteupie.
Le ditpeasaire de Ban-IGi s'inttgrait it la vie dit quartier et
1 -pile tie l'PcoIe d'iiufirrniti
res suivanut un ient ot rivAtCrieux
eqpanouissenmcnt. I'entiiousiastin du premrtier' *jouin s'6tait apaisei.
lDt la foule riiir'ueuse ne deuioeur'aii
lhi0 e ilmlti.e tvvo'attrice:
la corllue dos lflý'res qulri demamlitieic nt. tll lait. Les consultantsnt

etaienu capricieux dans leur iomrbre et leur tidelit&. Le mluidecin, passionnu par tous les traitements qu'il avait entrepris.
constata que ses patients atteudaient exceptionnellement la consolidation de leur gudrison. Bien souxent, ils disparaissaient
pour de longues semaines sitOt qu'une amelioration legere sc
montrait. - et ils ne revenaient que contraints et forces par
une reprise de leur mal.
La salle d'attente au toit de paillotte etait parfois ddbordante. et. ahd'aulres jours, beaucoup trop vaste pour les rare.
consultaints.
Sceur Catherine s'en 6tonna aupris de ses lAves, qui lui
apprirent I'iflluence du calendrier sur ces ph6nomines : certains jours alaient fastes et d'autres ndfastes pour une visite
mddicale. Si les malades graves - ou quelques esprits forts passaient outre A ces considdrations, le plus grand nombre des
habitants du quartier se pressaient a la consultation des jours
favorables et ddsertaicnt le dispensaire quand l'influence surnaturelle n'etait point bendfique...
Les premiers mois s'dcoulurent ainsi en connaissance mutuelle et en amdnagements dixers. Sceur Catherine, avec une patience teuace et parfois avec une insistance agressive, obtint
des pouvoirs publics et de cLrtaines ceuvres charitables les deniers indispensables. La bataille des mddicaments restait durt
Le jeune nmdecin voulait. en effet, des produits modernes, de
bonne qualitd, en quantit6s suffisantes, nais Sceur Catherine
ne touchait que des approvisionnements surannds et peu nombreux.
Cependant leur preoccupation principale devint bientht de
se faire une clientele rdguliere. Bon nombre de guerisons spectaculaires 6taient faciles, et l'on s'en chargeait avec joie; mais
il fallait autre chose pour pdn6trer le quartier que ce bricolage mddical et ces consultations sans avenir.
Avec une dtonnante patience, que les petites infirmibresinterprites assistaient admirablement, Sceur Catherine demandait a chaque maman le rdgime de son bdb6. Ces questions prekises etaient d'autant plus surprenantes qu'elles rvd4laient au\
D.eres la possibilite d'une methode IA oh elles n'avaient jamais
suivi que la routine, la fantaisie ou bien les lois de la misere.
11 apparaissait ainsi que la plupart des bdbes absorbaient, de&
agea de six mois. du riz quatre ou cinq fois par jour ImA'chU
par la mere pour ttre plus digeste) et prenaient le sein un nombre incalculable de fois, d0s qu'ils criaient. D'ailleurs, joignant
le geste A la parole, il ne passait guere de jeune mere qui, au
cours de cet interrogatoire, ne cherchat A apaiser les glapissements de son nourrisson en lui offrant un sein fldtri, rejeti an
nout de quclques minutes. Soeur Catherine s'astreignait alors k
expliquer
chaque mere comment regler l'allaitement ou fixer
les doses de lait et prdparer les bouillies. Elle vendit quelquefois. et donna souvent, des biherons gradu6s pour remplacer
les innombrables flacons utilises jusqu'alors.
Le medecin prdpara des feuilles de regime. les fit traduire
par My. qui s'interessait dlectivement . la pudriculture, et la
:.riix-Rouge en offrit 'impression. On distribua aux meres de
;etites feuilies ofh Phoraire et la composition des repas 6taient
nin'utieusement rdgl6s. Apres avoir craint que ce r6gime restit
ifltre morte. on dut constater que. dans chaque famille. il v
avait aui mIinns un lecteur. et que 1'exemple des premibres fen'-

?1ý
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iles acquises it cette discipline con\ainquait peu i peu les
autres des inerites du procedd.
On dipecha les 0leves dans quelques maisons, et on leur lit
,tablir, au retour, les premieres fiches sociales. Sowur Catherine
lisait avec stupeur : ,, Eau A cent cinquante metres. - Nombre de personnes habitant la paillotte : huit. les parents, un
grand-pere, un cousin, quatre enfants ; il y a deux pikces, un
-rand lit dans chaque piuce compose tout le mobilier. Ressourtes : le prre est coolie-cycle (1) et gagne vingt piastres par
jour; la mrre est marchande de Ilgumes; gain : huit & quinze
piastres par jour. L'aine descnfants (qui a huit ans) surveille
les petits. ,
Le plus grand nombre des habitants de Ban-Co vivaient,
en 1949. avec cent piastres (2) par mois et par personne : ce
maigre budget payait tout juste a chacun une soupe par jour
clhez le marchand ambulant. Tout etait rare, introu\able et ndcessaire dans ces paillottes : les vdtements pour les enfants, si peu qu'il en fallft. ces pauvres gens ne l'avaient mime pas :
- le panier pour coucher le dernier-n6, qui partageait le lit
de bambou familial dans une suante promiscuit ; la casserole
pour faire bouillir I'eau : le savon pour laver - quelquefois le linge.
Soeur Catherine mendiait t tout le mionde. Sa mere lui
onvoya de France des douzaines de couches pour ses nourrissons elle les donnait une A une, pointait la fiche de pesde des
b6bes b6neficiaires et protestait si, A la visite suivante, le be6b
ne lui etait pas prdsentd avee cet unique element de son trousseau. Quelques jeunes femmes, attirees par son rayonnant enthousiasme. venaient aider A soigner les malades et peser les
enfants. A elles. aussi, Soeur Catherine quemandait : telle apportait pour un vieux lepreux aux pieds mutiles les sandales
de tennis de son mari : telle autrc offrait, une fois par semaine, un bouillon de poulet a une troupe de petits mis6rables...
Le hangar devastW des premibres semaines s'dtait amdnage.
Dans sa partie gauche, une enfilade de petites pieces limitees
par des cloisons de bois peintes en blanc servaient i l'inscriptionr
deb consultants, aux enquites sociales, aux pansements, aux piqires, A la pharmacie. Le bureau du mddecin occupait une petite salle au fond du hangar; ses consultants dtaient tries par
Mine Ngoan, qui les dirigeait ensuite vers les soins presents.
A droite, Tinh, grande et belle, tras calme. pesait les nourrissons et distribuait les bottes de lait, aid6e parfois de quelquc
bendvole stagiaire. Sceur Catherine, - quand elle ne parcourait pas le dispensaire pour porter secours a chacun. - se
tenait dans une petite piece dtroite, qui lui 6tait reservee. Elle
y distribuait ses regimes, conseillait les meres, surveillait les
familles.
Au centre du hangar 6taient installees des rangees de bancs,
oi se tenaient les mAres et les enfants, attendant leur tour de
pesde Gu de consultation. Des vols de moineaux se croisaient
au-dessus de leurs totes, et le dispensaire retentissait de ps('1) En Indochine Ics pousse-pousses, A peu pres disparus. ,(nlt remp'lacds par des cyclo-pou~sc dlont :cs conducteurs sonl appclds coolicsvyelos.
2) La piastre vaut 17 francs.
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e Satur

Catherine, s'ktail illterroipun awep douceur et nettetd. Elles ac-

Io-rdaient sans
duite.

ser\etiune attention interruoative, 4toiuiee, se-

La leonU toultiinca :tausit't : on tiltila une chemise a la

poupee. o01 luii mit line couchle bien serree, soigneusemlent epin-

lihe ; on la tu
ivcla tla;s .so i!leieanu .ur une natte line, puis
on la reprit pour faire s~eillant de la haigner. de la savonner.

de la sclter. de la rtlliabiller. I ne petite auditrice fut priie de
rtpiter les gestes de Ila dimonstration, puis toutes en chwur
reprirent. en scandant iiden les phrases, la er'titation du texte oýi

Swour

Catherine comumandait :
L.• hchv coul'her
scul.
r
Le b;b6 est inc i rcheq/ue jour..

Ce priemier enseignement etait. de t4oute 6xidence. ie plus
plaisant. qui raisait intervenir sans cesse la poupee joufTlue et
rose conilne un iclatant tenoinatge de I'excellence des mithodes exposdes. Celpendant. les lemons suivantes conservirent unl
auditoire assidu. Skeur Catherinercomuenqait I reconnaitre A
:jdque appel. polwtuellement. fait avant le ddbut du cours, les
petites filles appliquees, joyeuses souvent. mais sans dissipatinll
et sans insouciance, ronmne de petites fenunes prdcoces. romimues ii une pesante ot morne LAche journalire. Certaines conlunie Trim Thi .Vya. -- arrivaient toujours en retard, parce
que d'exigeants petits fr6res r6clanlaient leurs soins ; d'autres,
colmme )Donn Thi lMy.- brilaient
passionnudment atllntives, ,du ddsir de gagner la poupee et la touchaient part'fis avec ure
passion ddjh miaternelle, avide et respectueuse.
Elles apprirent a faire ioutillir I'eau. a doser le lait condens . ia preparer une houillie. une purte de hI'gumies, un jus
de fruits...
Elies durent. a l'examten. refaire au nloins I'une des dd-

itonstrations dui cours, r6pondre

4 dix questions sur le texte

des lecons. I.e resultat passait les espdrances de Sceur Catherine et de ses collaboratrices. I.es plus ignorantes, les plus enles exercices pratiques,
fantines avaient correcteiment exi-rutl

avaeint donlUa une proportion satisfaisan tie ebonnes reponses.

Cue, - dont MaLa poupie cchult a une petite orpheline. damie Ngo,;n s'orcupait avec tendresse.
A toutrs les aiuditrires. Sieur Catherine distribua. en guise
de souvenir et lde oiisolation. un petit Ilhab de celluloid. et celles
qui avaient tun petit Jfrre ou hien une petite sotur furent gratifikes d'un vitentent A son intention.
-- Vous rtf',rez cela plus tard, (lit Sutur Catherine it Madamie Ngoan.
11 le lfahlrait. ridtpndit-elle sidrieuseiment. &'est ia c
prix que nous :irriverons ia faire plll.sser tie Ieaux •ie•ih's *t
I an-Co.
pensait qu'elle avail realise l'un dle seSour Catherini
ulne tr6s pauvre petite
rives : donner une tris jolie poupee
tille, liis elle revoyait aussi l'immense deception de Doan Thi
Mly it la lecture des risultat,. puis sa tendresse risignle pour
;t petite poultpe. et elle pensait qu'il faudrait toute la douceur
du Paradis pour effacer la nisiere des enfants.
Tn jour d'aoit 1949. oft la consultation avait tid particuliirement r6confortante. Ie niddecin de Ban-Co fit it Seur Catherine une surprenante proposition :
,i nous organisions on concours de beaux hbebs ?
-
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I.e inisirable d
dlild
des qu*miandeuses de boites de lait.
l-arii'.-ees de lamentables rejelons. ,tait encore si prdsent i leur
:aliloirv que cette simplie lphrase avait une stupeflante rdso-

P'urtant I, iirojet a\ait sa \aleur :il dtait evident que i'c l-\ation
contini.iin des bottes de lait avait maintenant pernim
rd
.L'lcquilibrer des rt;gitmes sans se contenter d'dviter la famin"
.des il•urrissii ns.
c'etait
,t
aux artisans administratifs de cette'
traitsforliation qu il fallait rendre un premier hommage. Mais
-*zuur Catlhrrine ct ses collaboratrices avaient aussi consid6raalrient itendu ia portie de ce phenonmne. Les quinze cent:,iurrissons qui t(hdilaient a Ban-Co. enregistres, pesds, regulie.iriment suixis. rtaient sur\eilles avec vigilance. Thinh les en.ovait aiu ridtderin di's que
(
la ciaourle de poids s'inllchlissait ;
-i':ur Catherine revovait les nimres aussi souvent qu'il etait nese;.aire pour s'enlquerir de l'alimentation qu'elles donnaient
aux enl'ants et en corriger les ddtfauts. Les petites assistantes
allaient visiter Ios faililles. conseillaieut encore, r6foriaient
-*u\ment. A aucut moment l'on n'avait perdu de vue le tris faiile niveau economrique des consultants, et les prescriptions ali:ientaires se conformaient i la miodestie des budgets. La soupe
-le poulet du jeudi apres-rnidi. la distribution genereuse de vitaui1ines essayaient de coinpenser les carences des menus habituels. et l'esprit comiprehensif qui avait guide cet effort avait
ime g.rande part dans le crtdit que lui avait accorde la clieni'le de Ban-Co.
11 etait bien certain que les quinze cents nourrisuons ne
,iouvaietnt s'a\iser de coucoiurir. niais. lorsque la petite affiche
;ut placee devant le prse-hibeis. lorsque I'ainonce du concours
fut reprise et commentee au cours des consultations et des
oinls. cette idte rencontra beaucoup de succrs parmi les irirer.
La Croix-Rouge Lofrait ga nPreusement les prix. exclusivement
*omposes de layettes. Le concours fut fix. au 18 septemllr 194),
tI I'on s'occupa de recruter le jury.
II so composa. a'vc beautup de boone grace et d'elegance.
d'une vingtaine des dames francaises et vietnamiennes, qui
'crnoigniaient par leur presence en ce quartier d'un certain es:-rit d'aventure. La plupart d'entre clles participerent 4 ia con*t lion des lots pour les gagnants. et I'on fut inrm e assez rich•
:ý,ur ofrir urne couche A tous les nourrissons presentes.
1.-s roncurrents, qui devaient .tre montrEs nus. 6taient
la-sýs eiin quatre categories. selon leur age. de un mois a deux
:L.'. Le d6fil commnena par les plus petits. La plupart des
:a*,rei avaicnt fait un effort de toilette, et la bonne tenue g6ne'
tt urne premiere surprise.
fui
Les infirimires avaient prepare des listes. et tous les mem!
r : du jury en recevaient une. Les enfants etaient prdsentds
a;'•,- ordre elabli : a la tin de chacune des series, les feuilles
.nrt.- itaient rairassees. et une uquipe de jeunes calcula_i-,s -, 'lihargeait tie faire rapideliet les totaux pour recon:ai::e le \ainqucur. Eiles traversaient le dispensaire en toute
!ite. appelees pour reiettre de lordre dans un groupe, pour
,;tablir oI silence, pour redonner une liste oublide ou incom,i lte. Joveuses. la coiffe bien droite. la mine animde, elles se
iiutipliaicnt. et leurs rires sonnaient clairs dans les piiees. Vers
i.ql heures. le ddfile s'acheva sur une petite bonne fenme de
ildux ans. dont la nudit6 se parait de pittoresques bijoux chi,)'is et s'accommodait bien d'une a5uichante coiffure sans doute
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fort longueiment prparde. Elle emporta le prix de la categori-'
des grands avec les sourires du jury, qui la trouvait - pour
ses deux printemps - bien inquietante.
*

Des collectes savaumment organisdes par de lointaines biei,veillances avaient valu a Mine Ngoan quelques subsides imprd\us. L'attribution des fonds relevait d'une alchimie reparatricring4nieuse autant que complexe. Un Comit eCperdument dcsireux d'etre bienfaisant avait longuement discutt sur les iieiileures rdalisations possibles. Le jeune miedecin de Ban-(o axai,
brusquement interrompu les delib~rations en disant :
- Que pou\ez-vous me donner ? Je m'en chargerai.
On avait moins goUte son laconisine que sun efficacith. uiaipersonne ne songeait a contester a ce praticien son pouilleux
royawue. et il avail acquis sans reticence le libre usagu
de.disponibilitts financieres. Avec Sutur Catherine et MIme Ngoan.
il etudia la situatiun. Ces fonds devaient servir aux entants
les plus jeunes se trouvaient actuellement les mieux pourvus
I'accroissement de la dotation de lait, la relative audience que
commenCaient d'avoir les conseils de regime bien 6quilibris,
rdsolvaient partielliment le problmne des
moins de deux
mo
ans ,.
Pour les aines, le ineilieur serait d'organiser un goiter. De
prudents conseillers. conflants en leur expdrience, avaient recommaudd de distribuer des soupes de riz.
Les autorites qui presidaient aux destindes de Ban-Co .r6voltaient & cette idee. lasses qu'elles etaient de diceler chaque jour parmi ces etres carences les m6faits d'une alimenlation ddsespereiionit monotone.
Soeur Catherine s'avisa tout a coup que ses 616ves se montraient fort friands de pain et proposa d'en donner aux enfants.
Mme Ngoan garantit le succes de la distribution ; Ie medecin
suggdra de la completer par I'octroi d'une tasse de chocolat au
lait et d'une cuiller6e de confitures : le menu 6tait trouvd. Or,
une centaine en tout.
fit alors une liste des bn6dficiaires, - rdpartis en deux groupes de cinquante, qui viendraient chacun trois fois par semaine. La premiere sdrie durerait deux
mois. Les enfants furent convoquds, peses ; on expliqua le projet a leurs meres, en insistant sur 1Pmportance qu'il y aurait A
venir regulierement.
L'excellence des goiters, la hienveillance accueillante 1d.
Mmie Ngoan assurerent tout de suite A cette entreprise une clientele assidue. Elle ouvrait a quatre heures la porte du dispensaire a une troupe de marmots piailleurs et deguenill6s, souvent agglomdrds en petites masses familiales, oh les aines potaient les plus jeunes sur la hanche. Elie faisait asseoir ses
convives par terre, en un demi-cerele fantaisiste. L'apaisemen'
naissait sit6t que les enfants se trouvaient places sous I'autoritW et la tendresse de son sourire. Un vieux coolie au visage
plissd l'assistait avec ravissement. Sans doute n'avait-il jamais
imagine que l'on pdt obtenir a prix si joyeux un silence enfantin fait d'angoisse calm6e et de faim satisfaite. Les plus'grand'
aidaient les petits : servis les derniers, ils cassaient les bouchdes de pain, faisaient doucement avaler le ehocolat.
Mme Ngoan reparait tous les malheurs : ses deux hautes
marmites de chocolat etaient largement compties. II y avait

piuir rt'iplirl Iv bol tite r eiixe'rsail liltnialadviiil
oil pour tffrir urne part du gu'ter a; la lt',-re
qui acuollpag•ntrait un petit enfant. Elle ein \iit
nintine
inliter qiltc1lu'v
iin'irv'.
ICo•lii(dl i'dril ;1\" r sa;'.e - que l
r i ;ii t l.
c nstituail l;i
uieilloure pIr.ectiun dle Cleuri lenlafiill. OlN d,6cida. de soiln ilili!hile el flritie autorit.
qutlecertailnes malians. dilsigintes tpar
S.ilur Catl eriiine. Ie iii<;:le in, mi elle-lit ii!n. se joiiidl rii.niit i cettr
di.sti-iibution.
C'etait un HIuan-Co pai.ihle,.
tout pricheli d'.j il't u.l ir et dtl
-oii riepo•s. Les alenltourl-suu dispeisaire
;itaienlt culiles. lDlt',cule \oisiile \ilaienit (tuelqlues isalluidiantes reptitiois. Lefenlilles. accroupies I la polrte des paiilotes, lhalardalent S.u-i.
111Ut1il Chiantant : des -'aliils
coul'aienlt suilla place ; oln eltenidait. \eliu du hord de la outle. l'appel guttural du ilarnlhail
de c;iinlle glacee.
Le dispensaire tait presque sontbre - les volets clos garanti,-aienil une relati\e fraichur : le sol etait propre, ies bane
lanlls-. les lichliers ferinis. peule. la petite salle des enquitco
,t-iales. oiA Mtlle Ngoan installait ses iiarinites et ses convives.
,;tail largelicent ouverte.
Se-ur Catlierine revenait parfois it Ban-Co. I'aprl•s-inidi.
pour rapporter de la plharinacie. sureiller quelques alinlnag'tieiit niouveau. Elle arrivait loujours avpe une singutiere Pumll
linol. \l;rels la coulle des premliiers jours et le travail de chaque
itatini. - qui restait lourd et devenait i',ine ide plus en plus
*•'liderable. cette paix de I'aprbs-riidi Ia saisissait tcollnl
ui;t
rfeolillpense. laliaison
n'dtait point abandoiuine ii d!sertel'e : ll'
ntinuli ait d'aclueillir, ses maitres etaient toujourau 6ervice du \illage. mlais ce service llin-e rtait ofTert dans !l
,alhu.. :Ban-tCo ,tait. it cette heure. une mnaison de petits enants : .les Iralades e*taienit soignies ; les pauvres gens elaient
visi- : '.e- sallh. attendaient dans I'olmbre un ieouvealu iour lde
"ra\ail.
La petite pii'ce on se tenait le festin offrait aux veux tenhr>i.s de itRenr Catlerinee e spectacle d'une asseinblie 'enfantine
pi
i•i;:iLu-ciueIntl saage et gourliiande. fraternelle et rejouie. au
.':ili»un dlelaquelle Mine Ngoan rayonnait d'une affectueuse bonn.iii'iittr.
I.is petits iinvites prenaient du poids. Au ltout d'uil
:1:. Ic ilidecin exaiina les fiches et ronstata. non sails stu:
t!.uitlet(ie
a\aient grossi, et la plupart de plus d'un kilo '
'Ii s.irte d'apaisemnent transforinait leurs visages. Etait-ce
iri va\-u iilprl-.esion de s6curit6 digestive ou bien un arrondi
!- irils
u
,ioue.s ? Swrur Catherine ne le savait pas. Elle luttail
",'tre la luisere. miielant, avec quelque hieresie. dans sol
--nit le dctir que cette foule d'enfants misterables produise un
,uir , le \ainqueur du cancer (,u I'egal d'Esclhyle. et la certi,'•ule que ltut ce qui 6tait fait i f'un de ces petits etait fail
.1 -1Oi divin Maitre.
Le di.sipen.airie ctait d&.sormais intdgre~ i la vie du quartier.
1:,',•--;re
aussi men aux infirmii res. aux assistantes sociales et
;il niderin qu'aux iialades eux-meines.
S:ur Catherine fut rappelee en France. L'histoire du Ban.· -';tait eflacee de son souvenir d\eant sa joie de le voir
Sivi.
Quanid elle s'loigna. les yeux pleins de larmes, un"
pri;r'
iliintait dte soln ceur pour appeler la benediction de
Die-u -uir -ette maison ol elle avait 6tt bien accueillie.
titioujolia-.ez

J.-F. FAILILEBLN.
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\I iil;\·
c
\Imcal~t
e-ýait. it \ a It ll ans. M1p1 Brtiicrvt. detlI\iýi-Iw
wull-r
s 4 V ailliIc;roli-e. I'"
-tvi-(que de Montorjal. est aujolucf-t1ui
Vincent-do-Paul. dent Ict prelat axait s44llicitfý [a \chllule klzIti 'k,11
C
-Iioci-se en 1.41. Nieiiiieitt. en effet. de sLt;abltI i \lltotiral.
, Filles de ]a Chlaritl j succ'deit aux $wurs m,issimmaiIlJEirex .Nohlco
a
IDame' des Ati.cs a )a direction tie I'.idrc (111.1 l
1(i.hi CAI.
l"
I
i5.) mxellUe Vie%
ctie Iparlaitvliiellt pro victlole
a'illeurs aoir
Co rottaltl sd
4Lelltiel. I .es Soirs Ile saint-Viiicent-de-l'atl i\aiaeit dabord
aeceptte de se rciidi-o "t ]a de-tmaite de Mggr Bourget et tout seiti;ulait. jidiquer que I"ttxitue die MIoiitrtal i4ait -sur Ic point (IV
l-11 appl0 qilautiid des cin-tilnslaances ifcon-itiptec
sur re preti oU
-.1'
;t
l-t
rellkiedI~l'V leur depart.
t.rolalhle, force-retit Is relill
pour le Caniada. C'est alor, tiut le -uccesseur de 11gr -artigue
-;ongea A'folder la einljmunatuilt des Novurs de /a Prorijde'ce.
tonli les buts et I'aptostoal cormcordeurt :i etrralgemltt t\VV ceux
tles S un de Sai ut-Vincent -de- Paul.
C. est dailleurs la nouxelle directicice de I'Aide aux \xieux
-*ouples qui anus rappelait. !hier. ce fail i. Ia foi~s historique et
iprovidictiel. alor's que nous ax ions ['ocucasion de la iectuontrev
onI coiiipa4nie de deux autres swurs qui la secmi'deront daiis soil

travail

de cliarilW ici.

vovcz.
Yous
\(

111415

alm

f.'un

d'elles ajoutait

amec it-propos

Iaen fait de mianquer le Iateau, en

18 ii. L'Eglise cvaniatiiemiiio emiipte. de ve fait. Luin coiIumiunautil
-Ie fetitkines doe plus. VC4esqueltque chto--ýc qu'il faut saxouit appi-6Ges trois r1eligiouiseS - les deux assistantes de ]a suljclerure
-.eint arrixties par avion de France, lundi I" octobre 1951 - sont
'los Franaises. Ce sont S:Sur Joseph kSuzanne Boulogne), It
sup-rieure :Sweur Anne-Marie (Jeanne Elisabide) et. Stour lar'ie
Mlauie Bajal6,. Swur Joseph 6tail an pays depuis truis ans. Elle
so dt\vouait a la ahaison de sa eoniutaut,6 a Asbestos quand
dlle a 6IW n11omrle par ses sup6iriures inajeures%pour \enic.
'liriger cette ceuvre d'assistance aux vieux couples a Mmontreal.
Le Dr Georges 'lonfette. prisidcnt du bureau tie direction
de rAide aux ricux couples, nous expliquait de son ctftW. comment
Son Exc. .11r Paul-Emile U.iger s'tait titontr&· trls favomable Ai
Video de solliciter le concours de cette coiiiiiunaut(I locs;iqu'il lui

axait fail part de ce projet. en juillet dernier. Les Soeurs missionnaires de Notre-Danie des Anges venaient do faire savoi:.
apri~s huit ails d'un doxouement inlassable au serv ice de I'tcuvre.
luote uxanque de vocations les ior~ait ii ahandounner lilstitutiofl
e I'avnue Vigor. Le 19 juillot, ]a juaison-mýi-re des Steurs do
et l'on
·aint-Vincent-de-I'laut A Paris acceptait cette dmanlide
voit avec quel emprosseincut elle a diri-6 sos religieuses vers
aitre ville.
I.FOEUvRIE DES ( l ETITS NlEýNAGES

EN

FRANCE

Suwur Joseph n'a pas 6Wt lonte -i nous faire remarquer
<''iiiuient rellt teu\re d'assistance aux vieux couples reIetrait . ien
dmis ls buts de sa comiiiitunaut.6 qui se x cue au soulagernent
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de toutes l inis'es corporelles. Elle nous rappelait, i ce sujet,
e 6tabli une
que leur fondateur, saint Vincent, avait lui-men
wuvre seniblable en France, ceuvre connue sous le nom des
et qui subsiste encore, hien que sous ulin
,
' Petits i6nages
autre direction.
C'est avrc uln j.ivie i\idente que ces religieuses se consaui rnt
itleur apostolat ici. iEles sont tikres de continuer le tra\ail de
leurs devanicieres et de cooperer avec le bureau de direction de
I'Aide aux vcicu couples. CetteLeuvre est inle, il y a quinze ans.
\u d6buL, la co-foidatrice, - le fu'dateur fut le R.P. Archanga.
U.F.M. - Muie Pierre lharbonneau, qui se ddvoue encore 4 cette
nmIue tache. ne pouvait contpter sur une assistance aussi organiie. Un burTau de direction devait copendant trre bient6t forlit
et a\ec I'arrixte- dses reliieuses d' Notre-lDane des Anges, l'ftu\r,'.
etait ddlinitiveiient et liien lancee. Ce bureau de direction, cotnpost du Dr Mlonfette. comune president, de Male Charbonneau.
M. J..-A. Julien, C.II. Ma Paul Paquet. N.P.. 1MM. Gi6rard Deslierres.
C.A.. NMaurice ;Gervai. Phileas Chartier, J.-Alplhonse Durivage.
Albert Lord et le Dr L. Archanmbault, oil it la boine inarche de
I'oeuvre, tandis que les religieuses s 'jccupent de la rdgie interne.
L'ancienue superieure de la mlailon. Steur Saint-Francois
d'Assise, se plaisait egalement a noter. au cours de 1'entrevue.
comment l'Aide aux cdeux couples a\ait recu beaucoup d'appui
de digerses associations. particulierenent de i'Ordre de I'Alaibra, groupeiwcnt f'ori,
exclusiveioent de che\aliers de Colomti.
et de l'h6pilal Saint-Lue. Cette aide. nous disait-elle, nous a
grandement faciiit6 notre tache. :'est ce qui nous a permis dti
pouvoir hiberger jusqu'a quarante couples I la fois.
Etablies a Sherbrooke. ies Sweurs de Saint-Vincent-de-Pali
avaient en uye avant aujuurd'hui trois contingents d lei
us
1.ligiiuses au pays. toujours cependant dans le diocese de Sherhrooke. En avril 1948, cinq de leurs scmurs arrivaient dans la
vidlf de Sherbrooke pour s'occuper de i'<Eurre de rdhabilitatiot.
L.e 2 octobre de la mnme annie. trois autres etaient dirigees vers
Asbestos pour y prendre la direction du petit hupital Saint-Luc.
Le 16 aout 1951. entin. deux autres xenaient encore de Franc.e
dont la premiere I:anadienne, Soeur Catherine nee Poulin). L'arrix-e de re dernier contingent permettait d'ouvrir une maisoin
• Coaticok.
Cctte coninunaute, probablement la plus nombreuse di:
nJunde, avee ses '3.000 sujets. semble bien avoir I'intention d
'e fixer solidement au pays. comme elle I'a fait dans les autres
parties du monde. Soeur Joseph nous disait. A ce propos, que sa
congregation songeait h fonder un noviciat i Conticok afin d'v
attirer des vocations canadiennes. DT;j. l'on y compte deux posiulantes de chez nous.
La grande cornette blanche de Saint-Vincent-de-Paul devienilrait ainsi chose familiire parmi nous. Justement, au sujet di
,'ostume de ces religieuses que d'aucuns sont portls A trouver
nn tantinet original, Soeur Joseph nous a fait remarquer que
;aint Vincent f'avait calque sur celui des femmes de la campagne
,o !'Ile de France a l'dpoque de ]a fondation. ( II est tres simlre,, nous disait-elle. t avec sa jupe ample et pliss6e et soi
toquois blanc sur lequel s'ajuste la cornette tgalement blanche ,.
De toute faeon, pour le comniun des mortels. la grande cornette
ne peut faire penser qu'aux seurs de Saint-Vincent-de-Paul.
11 n'v a pas a se tromper.

vpc,
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(I'enlect'le l1946().

Elienne SouLNx.C: ('"I 'r'Iker en 1937)
- 1ý874-1947 - 18 .hInvier (.;diyral. E'l"hiopjie).

9.Septembre

TANANAlIIYE - 3 Supl-tmbrle 19.51 - M1gr Marrcel I.HI:Ii'IL.
Vic
Ap de 'Fort
V.~Ar.
Vic. Ap. de IJdl:m - Mgr Antoine S
IDuphin - M. Ambroise ENGELviS, Laariste

Elles lie wont que trois A I'Aide au.x rieux coupiles pour le
mionent, mais le bureau de direction esplre qu e e numbre sera
portt' au moins a cinq dans un avenir rapprochi.
Oln songerait,
en lfet. ~i agrandir Ietablisseinent de I'avenue V•iger atin de
louvoir y recevoir un plus grand nomnbre de couples d'lge
avance. Et ii y a du travail pour beaucoup plus que trois reliaieuses.
Quoi qu'il en soit, l'on doit se rejouir qu'un ruve ciit-remenl
caresse par le deuxierne av4tque de Mlontreal suit elnin devenu
une realite. 11 est possible qu'uin jour la realite dplasse Ics
iambitions les plus optimistes de Algr Bourget, lttais la premiere
iierre de f'tdifice est p.os0e. Avec le temps, ii prendra sulreinent
lo \astes proporptiotns.
(La Pre'sce, Montreal, merrtredi 3 octobre 1951.)

COLOMBIE
M. ClGAI». M1tL.E (1878- 19i7)
Originaire de Saint-lEtienne
(Loire;. et no leIe f6rier 1878,
Claude Merle poursuixit itOran (Alg6rie) ses 6tudes secondaires.
Sans retard, ii y iiianifesta son gtout pour la peiilure : et ddsorimais, demeura allectionnýe aux piinceaux qu'Jl i'almudoina jamais.
A la dtr-empe, it la gouuacle, i a fre.'que, au pastel, a
l'huile, it se d.lecta de multiples fagons dans la variete et la
-1amnine des imtthodes. des styles et des couleurs. Toujours dans
ee
genre, il priL plaisir ai manifte-ter utilenment son savoir-faire :
rideaux ou coulisses de thlnitre, peinture de scenes ou sujet.
irnpreunes de m6llanedlie. Artiste et pointre par tempdranent.
il se montra neannoins Ja cihose es.t a noteri d'un caractbre doux
et serviable, depuis les premiers temps de son enfance jusqu'aux
Ilerniers jours de sa xie de conllnunaute. iAssi allectueusement
le connaissait-on sous le suriimnm faniiier de mirlilta : merlet,
imerleau.
Avec !e temips toutefois. isous i'emprise des 6preuxes et
iontrarit•6s, son caractere et son tempcrament se nuancorent de
l'g.rre imdlancolie. D'oLf entre autres consdquences, dans ses esquisses picturales, la multiplication de la divine agonie.
A la fin des etudes secondaires, il fut admis dans la Congr6gation Ic 27 septembre 1897, et apris ses deux.ans de suiminaire
et son ser\ice militaire, il prononqa ses \,eux, le 25 mars 1901
I Paris, en la chapelle des steurs, au 1iO, rue du Bac. Durant
ses etudes. il employa bien son temps, sans nul doute, si l'on en
juge par la lumnineuse trajectoire qu'il a laiss6e en Colombie,
o'u il nanifesta ses qualitSs, en quarante-quatre annes de s6jour. II nous donna vingt ans de renarquable professorat et
a trte de plusieurs de nos semivingt-quatre ans le \irent-t
naires.
Ordonn6 prmtre a Paris par Mgr Potron, O.F.M., le 6 juin 1903.
Tout aussitgt, dans la ferveur et I'enthousiasme juvdnile, il prit
la route de Colombie oui il fut placd h Tunja. II y enseigna la
philosophie et assura quelques cours au Petit s6rninaire. II y
travailla cinq ans, et en 1908, it partait avec un groupe do
professeurs pour aller ouvrir le soninaire d'Ibagu6, gracieuse
vi!le du Combeima. II y resta jusqu'en 1914 oh les Apres ndcessites de la guerre le ramenbrent en France.
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A sun retour en Colonibie. il denieura encore plusieurs imois
Sliaguf. puis de Ia, fut enxuvy. en 1919. ai Santa Itosa de Caiial.
II y dexait porter la lourde ldiarge de superieur de rettlEcole apostolique que. d&s 1894. la pro\ince avait ýeablie suer ;a
Golliine du liosario. De 1919 i 1924. it s'v montra grand supdrieur, ami allectiounnt de tous, artiste habile et religieux, et tout
niiasei-ible charmiant causeur, infatigable amateur de photographie.
Cependant, en 1925. Ibagud le rappelait h nouveau: I'obrissanc. :ui contiait la direction de ce stmiiuaire. C'est la que nous
flimes heureux de le connaitre, en cette heureuse annee de 197,
uu. jeune pir'.tre. il nous tait donnd de travailler avec lui, sous
-a Ihoulette. Appricier ses dlicatesses, inesurer sa noblesse
d'miie, parler de sa cordialite conine confrbre, souliguer son
de\oueiteit conulle directeur de ia maison et conime professeur
ieLpreliier plain, quand done finirions-nous ? II nous sembie tout
-j'crialcmient le contenmpler encore, en train de brosser, a la
-uuaihe, toiles et decors de theatre, pour la belle piece thettrale :
Cn dIraue ,n Licuie qu'adaptait pour la scene le P. Aniaya,
s'ini-sirant du romnan de Jules Verne.
1 ;lous setuble encore le voir L'cltauia. La. durant un imois
de \arancies, il nous entretenait dans son charmant langage. il
nous faisait entendre En el Ioyo ou l'Amaya de Villoslada pendant qu'a une courte distance. sursautaient les bouillons d'un
ciloicolat imou et trelmux qu'ensemble nous prenions tous.
xel\es
et prioT-esseurs. dans :a plus chretienne confraternite, tout. en
considi'rant de tenips i autre l'ample vallee du Tolinia qui se
deroulait & nos pieds. Oh. heureux jours de Betania ! Oh. sou\e-nirs aimables du bon P. Merle qui a tant aim6 cette niaison !
Nous nie craignons pas de nous tromper en aftirmant que cette
,,pujlue-l4
fut la plus lieureuse de toute sa vie.
PI'payan qui re;ut plus tard le P. Merle commne superielr.
'en 1929, et cut !e bonheur de le posseder longtemps, ne lui oceasionna pa- autant de satisfaction, tout au moins pour les cinq
dernieres ann-es de son stage. II y a inevitablenient dans toile
\ i d-le hauts et des bas. des fleurs et des 6pines...
Fati2ud par le traxail de ces dix annies de supdriorat de
'ipay;n. et surtout ineurtri par les epreuves, MI.Merle fut app'tih
-nr 9!in
n
la maison centrale de Bogota.
1I y devenait assistant, et tout ensemble. professeur le
imorale et d'Ecriture ,ainte. C'est un devoir de constater combie-i
fe&ond et hienfaisant fut le labeur accumuld ici en faveur ld
ses chers ktudiants. Encore, son ombre erre dans les cloitr's,
on l','route avec respect ' Que de bienfaits sem6s dans un fertile
terrain par ce maitre qui. au grT de tant d'expiriences. a\tit
accunjule une somime inoubliable d'experiences, de science et de
saintete.
NeSamnoins. ia maison centrale dut bient6t faire aussi A'n
sacrifice et le laisser partir en 1946.'Une nouvelle oeuvre, le sCeninaire de San Gil. exigeait le soin et travail du savant professeir.
Il parut alors que IM.Merle se sentit rajeuni. C'dtait le chant !1i
rvyne. Travailleur infatigable. pieux, superieur comprehen'i;
ami cordial. il ne pouvait passer quelque part sans s'attirer :la
sympathie des amies. San Gil. avec la plus vive affection, conserv.
IP portrait de VM.Merle, peint A I'huile. En une ann6e et derri
de silencieux labour. en dix-huit mois d'action ferme et dou;a la fois. M. Merle ieta ces fondements profonds qui resister.
aux ;oudains ouragans.
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Mais tenailli par la maladie qu'il endurail avec une silencieuse patience, M. Merle fut ramend a Bogota et se soumit a
une intervention chirurgicale. Hilas ! la fin etait proche, le fruit
dtait inmr. 11 rendit sa belle ime & Dieu le 19 juillet 1947,
5 heures et demie de J'apres-midi. Tous, nous perdions un vritable ami. et la province de Colombie dtait priv6e de ce precieux
ddpot, le P. Claude Merle : confrere d'une pidt6 ddlicate, professeur d'une rdelle competence, vdritable artiste qui sous la modestie cachait tout ce qu'il valait, supdrieur remarquable h Santa
Rosa, a Ibagu6, a Popayan, a San Gil, trbs airne de toute cette
province colombienne qui leut, pour veiller sur ses destinees,
en qualite de consulteur provincial, de 1925 A sa mort.
Filemon BAYOSA.
Adaptation du Semibrador'(janvier-f6vrier1951), pp. 8-12.
PS.- Le Sembrador (Le semeur), revue polycopice de nos
etudiants de Colombie, agreablenient presentde, assure A ses bienveillants lecteurs un air de jeunesse toujours souhaitable, et
rfecueille souvenirs de la pro\ince et experiences instructives.
Bontum semen utique crescat !

.PHESE : PANAYA CAPOULI
DIANS LELnAYONNEMENT DE L'ASSOMPTION

LE PELEHINAGE DC 19 AOUT 1951

A l'occasion de la proclamation du dogme de l'Assomption,
un pritre suisse, du diocese de Bale, le docteur Gschwind (1),
etabli a Istanbul depuis 1939, eut 1'idee de conduire un pelerinage
d'Istanbul A Panaya Capouli afin de celebrer une messe le jour
mrnme de la proclamation. Pour des raisons faciles A comprendre,
cette .nesse fut celebrde le 20 octobre. Le nombre de pelerins
(deux douzaines' ne rdpondit certainement pas aux desirs de
celui qui les conduisait. lais ]'on put bientdt se rendre compte
que ce modeste dhlbut aurait une suite.
En effet. le docteur Gschwind, ayant sa carte de journaliste.
en relation avec plusieurs menbres du tourisme turc, fit annoncer son pclerinage dans les journaux. Les journaux en firent des
comptes rendus plus ou moins exacts et, des lors, le nom de
Mleryein revenait frequemment dans leurs colonnes. II s'agissait.
pour eux, du tombeau de Meryem qui attirerait sans doute de
nombreux visiteurs. Et comme 1'acces, jusqu'alors, 6tait long
et penible, il fallait done pr6parer les voies. On tracerait dans
la montagne non pas des sentiers, mais une vraie route, asphalla iaison de la
tee. qui permettrait aux autos d'arriver jusqu'a
Vierge. Bref, c'etait beaucoup de bruit, peut-ktre un feu de
(1) Le docteur Gsehwind connaissait depuis longlemps Panaya
Capouli. II y ltait mont6 au moins deux fois, les annees prfeddeintes
el dans des conditions tr's difficiles. pour y c~l6brer la messe. Le
secret de cette d&votion ? II a suivi h Rome les cours du PWre
Fonck. SJ Le Perr Fonck est nontl par deux fois i Panaya, en 1892
Pt 1907 et s'en est fait I'apO)re ardent, dcs la premiere heure, a Rome et
a Inspriick, oi il ava't drs sdminaristes de soixante-quinze dioceses.
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\iai- i v
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urc-Ord:'. 11 y aurait inoins
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Delisnis loultci:
lps tlm;ji. et de tous Iei cct6t,.
Ii,
i Ivs illixum cattioliques, on sentait cornitic
it'l)l i-atue et ]',,n se disait les uns aux autres:
a ! Alais quel serait Ic re·sultat
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it tine. diýiuinaivnt d'autos prix &ces.
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expdrience

sur une
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: ]a route d'Tnilr
'tidjuc
-(erait
moins encotuibrle
de lourds cainions... Arr·:~s
I Stelmlijnu. fil 'uuitgea les ruines d'EpýlPse et I'on fut agrea:lC'enet
niljmuris di, \oir, apre-s in poteau qui indiquai.
Ica g1iotte
I
i , c ucis des Annales eraient inkexcusablis 6'ils soul ,flnaittnt _INlr Iiscufri W'axoir einboittit
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Se
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Vii un pjoint de ripere pour Ics arclimologues'futurs.
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des Sept Dormants. celui qui porte ces ioots: JIeryenm ytlu
:heinin de Marie, sur lequel on allait s'engager.
Et tout de suite, _e fut I'ascension. En quelques minutes,
la plaine d'Ephise 6tait dcdj h nus pieds. planttie d'ininubrables
tiguiers, se ddcouurant de plus en plus. Bientui.
l'on avait ;,
droite le imont Coressus couruilui par les tfameux inurs de Lysimaque sur une longueur de quatre kilombtres... Puis le Uolfe
ii1tute d'Eplhse. d'o(t la uer s'est retir6e et oil 'on distinii;ue lesinuosites du Caystre que i'on fait appeler par les Tutcs le petii
Mtandre (Kiiriik Mledrej).
Ceux qui out assistd (ils sont bien rares !) au premier grand
pieeriuage de 1896 et a ceux qui depuis, presque tous les ansi
ont 6tte faits A Panaya jusqu'en 1914, out quelque droit de
regretter le passt. La longue file des pilerips gravissant les sentiers abrupts formait une interminable et bien lelle guirlande
aux llancs de la Sainte Montagne et I'on entendait, par inter\alles. des cantiques roptCtes par tous les &ehos.Que les tnmps
sont clhanigs ! pourrail-on dire. Cependant. la douzaine d'autocars
et les dizaines d'autos glissant sur la route toute fraiche prdsentaient un spectacle assez beau par lui-minee et non pas seulemnent par sa nouveautt.
Silence done aux louangeurs des temps
rdeolus !
Juste A I'endroit oi il faut descendre pour atteindre la
Maison de la Vierge dans le creux de montagne oft elle est nirlche.
il v a une esplanade naturelle qui semnble prdparde de toute cternite pour un garage d'autos. C'est la que toute s les
itures
s'arrAtent devant les poteaux indicateurs oil stationnent des
.endar:ies charg-is tie faire respecter !a consigne.
A pai-tir de lb. on s'achetminiit., par petits groupes. jusqu'au
Sanctuaire dSsire. Une dame zlatrice avait eu I'lieureuse idee
de se porter devant les arri\ants et ii. le crayon en main. pile
demrandait t un cliacun : Ferez-vous la communion ? , Le chitlre
des demandes d&passa bientot deux cents.
La messe avait ý;t fixee a 10 heures afin que tous, mmnle
les retardataires. eussent le temps de se reunir. En attendant.
on se prdcipitait vers la Maison de la Vierge. devenue une vraie
petite ,clise. pour y prier et offrir des cierges a Marie. On s'y
attardait vo!ontiers. n'en sortant que parce qu'il fallait fairo
place a d'autres.
Et puis. I'on se groupait sur une petite esplanade en face
de I'autel en plein air qui fut hientlt tellement entourt de toutes
parts que le celebrant lui-mitnme aurait que!que peine a faire
Ies mouvements liturgiques.
Pendant que l'archevuque. les pr6tres et les enfants de chaeur
se rev\taient. a Fintdrieur, de leurs ornements. tous ces pclerins
"roupis de plus en plus nombreux devant I'autel. se mirent a
chanter les vingt-six couplets de I'Ave Maria de Lourdes adajpt
a Panaya. A Notre-Dame d'Ephbse (i). Et c'etait plus qu'un chant :
'i)Cantique A Notre-Dame d'EphWse.
i. Entants de Marie,
3. 0 plaine d'Ephese,
Et toi, mont Pion,
Chantons en ce jour,
La Reine b6nie
Pentes du Corese,
Nous vous saluons.
De ce beau sejour.
4. Sur cette colline
2. C'est la toute Sainte,
Marie a vecu
C'est la Panaya.
Des heures divines,
Suivons-la sans crainte,
Pensant B Jesus.
Marchons sur ses pas.
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tine pricre. I'allitude. ta phlysiononfic de tous 6taient celles de

ý.ens quli prienIt axec ferveur, femimes et homin"es,
v allant de bon
rOut' c tie Itiute leur N-oix. 6ans Ia
forcer. Ces Ape Maria.
tc('-,i;;i gt-six fois dans ce cainte et gracieux paysage domiiLe au
.iid paar le S-'dmis.us. iliozt sacix d'Artentis
I
D1hiane`ofi se dtliuulaitent autr4fitis. du temitps nii~rtte de la Vierge. les procee-,.iuui
wujctut'ns en I'limuineUr de ia dt'ýesse, quel tctntIraste Oiaou~ant ,
I.'artl-hu\-kue cunlna'I~a piar heniiir 1'ijittrieur de la chapelle,
pui's ii s'-\aikla jusqtiLla iapurte et de lI. ii benit synboliq lutitent
toute la rioult de Jlecrgem. Et le curtcize se mit en mnarhe. hien
reduit en
L&~rit
i cepetidant trop nombreux pour se frayer till
jt;v~sa;e ZI tra\e"s la foule qui encomnbrait tout. Mlitre en tite
4-t cirosse eu ittainm. aumi
maje-suuux que dans sa catht~dr;,c.
,irm-fieve-quo -se diri:re xeti- I aitel, press6 de tous ctds par les
tidlIos il6aitrvux de troux p plaite. Et la mtesse eutnittence. L.e.

Qttv JesUS sUivit,
Sa inlre

pieuse

La~ refait ici.
G. 'Ii
(111'a son .sxcnI.,
De to DiCu -Uuffrant
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ý-in fits, so~n illlL-Ur.
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16. Salut Vierge et Mere,
L'Eglise, ell ce lieu,
T'acclane en prihre
Vraie .Mre de Dieu.
17. Aiugust demeure,
Ihi-ert eiiclhanit
R11'is a cette lihere,
lHiprends ia beautd.

19.

'20.

21.

22.

Itends-nous tous heureux.

et In,itne.

ewhtz
Sul'~llu-

L.a Hleine Itititi.
lie
Au ýýjour snta'. fin.
I1. Joyeux chwur, dlos Anges
.Xiyt'iadles (elils
Terrestres phalanges,
Gliantclz stes -ertits.
14. Retne tut~laire.
Prms de .'Eternpl
Vous Ntes la Nere
De tous les nicrlels.
I1-. En vain l'her&,ie
.1 lanc6 ses traits.
La Vierge Marie
TrY"mOhe A jamais.

Iu1 pasls chretier:
Diits a nos frtres
La foi des anciens.
A.\ltrcs d'Asie.
Sa:nt Paul et saint Jean.
\il pn[>ple qui prie
I,.nidez Dieu ci6ment
Palirn tute!aire,
Fidile saint Jean,
A la ntmne MiMre
Offre tes enifants.
Di\ine Marie
-NouIs t'en supplions,
Fags qu'en notre vie,
Toujours nous t'aimions,
Btnis nos families,

23.

24.

25.

26.

Que sur nos fronts brille
LIiniage de Dieu.
Embra-s notre aine
De i'amour divin,
Hanime A sa llamine
Tout Ie genre humain.
Prolige l'Eglise
Contre les mnchants,
Et de ta main brise
L'effort de Satan.
Notre vie sur terre
Doit toujours monter
Vers voue, notre Mere,
Vers 1'6ternite.
A travers la vie,
Pelerins d'un jour,
Gagnons par Marie
L'eternel sejour.
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motets en latin les plus simples, Iais loujours chiants par la
foule.
AprSs I'dvangiie, un discours de circonstance s'imposait. II
fallait indiquer le sens religieux et l'importance de cette manifestation en I'honneur de la Vierge. Et aussi quelques irots de
remnercienents en langue turque aux autorites qui se sout montrees si bienveillantes et I'ont rendue possible (5). Conclusion
par une invocation i la Vierge, en langue turque, colnimentie
e
en francais oil cependant le dernier mot a 6et un mot turc.
Sans table de communnion et les lidiles etant presses autour
de I'autel, comment ohtenir un ordre con\enable ? Chacun se
prdsentait tour a tour de\ant le ceiýbrant iinnobile. C'etait ia
ineilleure solution. I1 y cut bien quelques hdsitatiulos, car le tour
d'un chacun Rtait hien impossible it fixer, inais tout se tit a\ve
calme et dignit6. Le Saint Ciboire etaitfpuis cet les commnuniants se pr'dsentaieit encore. 11 y en eut done plus de deux
cents !...
Au premier grand pilerinage de 1896, MA.Poulin qui ava!,.
tun oiot prononce pour !a statistique. en avait coimptW exacteitment cent cinquante-neuf ! Ceux-la ctaient venus h pied, quelques-uns tris rares, it ine ou "iche\al. Les conintuniants de 1951
avaient fait tout le trajet en voiture, bien plus facilement sans
doute, mais non pas sans fatigue. Trive de comparaisons !
Un Te Deum etait dans le programme, pour la fin de ia
messe. On se contenta d'un Magniticat qui jaiilit de toutes les
poitrines et de tous les cteurs. On se sentait pris dans ce torrent
des gi4nerations qui, toutes, proclament bienheureuse !a Vierge
Marie : Beatam me diccnt...
11 va sans dire que les appareils photographiques ne sont
pas restds inactifs. Quelques operateurs venus d'lstanbul y out
expddir imindediatement par avion, leurs plaques afin que lei
journaux du lendemnain, a Istanbul, en fussent illustres comme
'eux d'lzmir.
La source d'eau fraiche et limpide coule infatigablement jour
et4 nuit, mais son debit, assez peu abondant suffisait it peine A
desalterer une si grande foule. par cette journme d'aofit assoi'fante. .Mime entre gens trbs pacifiques. on pouvait craindre dts
bagarres. Mais des gendarmes etaient li chargets de retenir ceux
qui etaient trop pressds et de laisser passer chacun a son tour.
Ainsi. tous purent s'abreuver i cette eau que tons considbeent
conine sainte, puisqu'elle passe sous la Maison de la Vierge.
encadrce de deux magnifiques platanes. Quasi platanus c.caltata
.umn juxta aquam in plateis.
L'apres-midi, on fit les exercices du jubild. En recitant et
'-hantant les prieres prescrites, on tourna en procession aulour
de la Sainte Maison. 11 y eut certainement quelques abstentions.
mais un groupe considdralde resta fidi'le et la procession devint
a.sez longue pour que les A:e Maria des derniers fissent echo
;. ceux des premiers. un pen comme A Lourdes. 11 paratt que ces
chants d'ensemble ont fait grande impression sur les musulnans
qui n'entendent jamais que la \oix du muezzin sur son minaret
,u, dans la mosquee, celle de 1'Imam.
'5) Tout un groupe de personnages, dont le va'i "prffet d'lznir)
et doux ministres. s'ies n'ont pas assistM A la certmonie religieuse,
ont tenu & faire acie de presence ce jour-la, et ont voulu Otre pholographids autour de l'archevcque.
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Or. les inusulinans ,taient accourus nombreux des e l\irons
et ilm'iltt de loin. plus nolllbreux peut-etre que les chrdtiens. mais
nt I'eninet
nulleiticlit dCsagreatles sinon parve qu'ils auientaen
breinent en cet endroit oft il n'y a qu'une petite esplanade et une
allth de quelques dizaines de metres, plantee d'oliviers.
lls elerchaient. en curieux pleins de respect. A pcnetrer
dans le sanctuaire. s'arrctaient Iluguement devant la statue de
la Vierge aux bras (tendus. connne sur la mndaille niraculeuse.
mais sans mains (6j. Et comnbien de cierges allumnis surtout par
les fenilles mumulinanes, ave quel empressementu touchant ! On
s'rait moins Ltounie de ce geste. si 1'on se rappelle que de tri'
Iulilbreusees familles turques unt inmigre des pays grees en Asie
Mineure. Elles y ont apportU quelques usages chretiens : faire
r.citer sur sti des pri'res par le prutre, allunier des cierges. etc..
lFsage universel d'ailleurs et qui a inspirde
Huysinans de belles
pages dans les Foules de Lourdes.
11 avait ite rtgld que les autocars ne devaient *itre que de
(luarante places. Deux cents pilerins d'Izmir environ s'itaicnt
ctgoutf'rrs dans des soixuinte places. Is re<.urent de la police,
df'ense absulue de quitter la plaine. a leur grand depit, car une
i.urine enltiere dans les ruines d'Ephhse surchaufftes oilrait un
",'jour hien ddsagreable. Les plus 6prouves furent les pelerins
d'l-lanbul et d'Ankara qui. !par suite d'un malentendu ne purent
;rri\er a Panaya que tard dans l'apris-midi, vers 3 ou 4 heures.
Et
LIlusieurs d'entre eux ,ataient encore a jeun, afin de pou\oir
'otiiii

ullnier.

t'.onme e'6tait la preniiere expjrience que l'on frisait sur
le rIcrmin de Marie, on p-,u\ait craindre i la descente conuine i
]a iimintte. quelque desagrminent. Il y eut seulement quehliu
retard et. fort heureuscinemnt. nul accident notable. Done, Deo
-ratias !
Ohui. i y a lieu de reimercier Dieu qui a tout conduit. En
rfret. colte rt-surrection de Panaya. apres une mort appareilte
de bie'ntit un dcriii-sikcle. est un vrai miracle. L'aiunee deriiirre
a ;pareille date. personne n'aurait pu im•me imaginer l'eFvneeinnt
qui s'est produiL cette annde. Deis que. fin 1950. il fut questilon
' une route. M. Euzet n'entrevoyait que des sentiers. Et la route
-;t la. C'est un fait. Certes. il est facile de voir les facteurs
'n11iains qui sont entres en jeu (7). Mais le concours de circors!'•i.:
qui ont amen6 ce rdsultat ne peut s'expliquer humain'eiient. Le doigt de Dieu n'est pas une vaine mttapliore.
Et comment ne pas remarquer que cet evenement prod'gi-ir-x
s'est produit exactement en ]a soixantimrne annde apres la Dc,' cert, qu'il faut ecrire avec une majuscule. Car elle est aussi vle
autre espice de miracle (8). D'un mot, que cet endroit cor i1a
seuleient par les chrtiens d'un village situd a environ qualre
'6' Cette statue. portie a Panaya, i y a un demi-siicle, et po-.e
s'r un socle naturel a un coin de l'all6e, fut, par deux fois, au ci r's
!de doiux grandes guerres, precipitde dane le ravin et, par deux fos.
releve et placee I l'inttrieur de la Maison. Elle semble avoir f:it.
dis le commencement, une impression profonde sur les visiteurs :- u-ulmans.
(7) Comment ne pas donner une pensee A ces pauvres ouvrii'·
qui. en juillet, aoat, pour gagner leur pain. ont arros6 de leurs suer:.
c hemin
Sl.
die Marie ?
KU
L'li.lriqui ditaille de celte decouverte est redig6 et n'atte;:;l
rll'lln

-l

tcur.
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Iheures de im'i'lie. (qui \enaient y ce6lerer le 15 aoit, et totalenmelt ignort' des voyageurs, ait cte dtcou\ert en 1891, en plein
nmis de juillet. par MM.. Jung et Vervaux. lazaristes. guidis uniquemuent par les indications consignees dans la Vie de la Sainte
Vier-fc. d'apres Cathelrine Eiumerich. c'est aussi tun fait qui appartient a l'histoire et bien diflicile it expliquer humainement. Wl0las !
c'est principalement le norn de Catherine Eminerich associ6 ai
celui de Panaya Capouli qui chez un trrs grand inumbre et dbs
It premier jour. a jtcl le discreidit sur cette dtecouverte. Mais que
]'on 'ense ce quf'on \vudra desicerits dictds par la \oyante, le fait
reste ee qu'il est.
Pourquoi \ouloir ignorer que s'il y a des adiersaires implacables de ces &crits, il y a aussi des iadmirateurs et qui ne so:t
pas tous des esprits faibles. Tout derni',rement ;21 septembre).
M1.Louis Massignon, du Colilge de France. a son retour d'Ephlse
;
et de Panava. disait a Mgr I'archevique comnliien itavait ,tencliantt ! I'ailleurs. ajoutait-il, je suis grandeinent ddvot a
Catherine Emmerich. it 'exemple de Hiuysmans qui avait son
image devant lui et la regardait souvent.
II est hien permis de rapprocher de cette favorable appreciation toute recente, celle d'un autre savant, un prince de I'Orientalisme francais. Charles Lenormnant qui. apres avoir lu la < Vie
de la Sainte Vierge *, d'lapris Catherine Emmnerich. traduite par
I'abbe Cazales. ecrivait : , ...Nous I'arons lu (cet ouvrage) arec
une curiositt soulcite. nous y avons trourc uin charme vdritable.
une incontestable f:dification et sourent mime, par exemple pour
ce quti se rapporte it la question si conlroecrsee du lieu oft tl
sainte Vierge est morte, nous arons (td suxrpris de l'accord que
pr'sc;ntent Ics meditations de la serur Emmerich anrc les conclusions auxquelles colduisent les inductions Ihqitimes de la
S4cience. ) On peut lire ces lignes dans le tome xxxiii du Corlrespondant,-annde 1854. pp. 939-940C, une date oii le futur ddcouvreur de Panaya, M. Jung, avait A peine huit ans.
On est en droit d'opposer cette appr&ciation au d.dain
transcendant profess6 et communiqu6 h tant d'autres par !'illustre
Louis Duchesne dont 1'esprit caustique a 6Ii pour beaucoup dans
la riputation que lui a faite sa r6elle valeur d'historien.
Enfn, comment oublier, en pareil jour, la seur Marie de
Mandat-Grancey. la vraie mnre de Panaya. et M. Eugine Poulin.
le chevalier sans peur et sans reproche de Notre-DaIie d'Ephise.
Chlire et \vnerte steur Marie. n'Wtiez-vous pas au milieu de nous.
comme autrefois, vous ecriant: < Que c'est beau ! que c'est
beau a et. vous reprenant aussitSt, comme si vous eprouviez
un remords de cette satisfaction trop naturelle. Ah ! je sais bien
que la Sainte Vierge n'a pas besoin de cette gloire exterieure.
lais enfin, puisque nous pouvons la lui procurer, n'est-ce pas
pour nous un devoir ? ),
Et vous, cher et v6enrable monsieur Poulin, qui avez emport4 dans la tombe cette Histoire intime de Panaya que vous
rrviez d'dcrire, pouviez-vous etre absent en ce jour-la ? Vous
qui avez pr6dit cette r6surrection en termes forniels ? Voici, en
effet, ce qu'il ecrivait en un moment oft la destruction totale de
tout ce qui s'etait faith Panaya et pour Panaya semblait etre
definitive :
Dors done. cherfPaniya,dors sous tes ruines comme Lazare
a
dans son tombeau. Quand I'hcure sera renue, eI Mlaitre te dira
commre it Lazare : Sors de sous tes ruines, et alors tu reprendras
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am,. iC nyu eelle vt phis yruiUhost sic, quC la Pnredeieae. GWojirc
ii Meimu ! 91"irt' i Marie. "Hist. lijafiuse. t. II. p. 195.,
11. Pouljlin edt murt enu 118, sanis avoir ren Ixanava depuik
111 ! lit sJLIvii ''unra -prmi. comme le PCIatt'iarclie.
I Iile 27 eltelni'e 19~5 I.
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.1 tjl Iii aurait it reinv oyer en France . Cet h6pital, apr'i

wr~oir J'oiwtksnw*, n'IL~uFii-ýi-ement pendant q
cuelques ann(!ez5, fWi
firl'ltl' ten 17,92. sall: dijute en raison des ;dettes qui I'accablaient.
11 le rieipit sIll a-timit6 qu'en 1832. an mlolnent de la grandc

iiiti-tllie de chi4,11'a qui Miata a Liskhone et qui n'1paigona pales blatilments deA uer'lIiouillil.m dans il Tag-e. oin dut y trans,'ort'er en parlimiilici' Vequipalge enlier de )a fregate (( La 3Melponliezie )) dont ine 1-rande partie dut son salut aux soins reI.Ls.
Plus tard. o'n 1831i. une nouvelle 6pidtumie de chol6ra, et eii
18574 la ti-%ri jaumie redonni'rent de I'importance h P'hipital.
A)j Ces d'ictrimils` m'ont Wlt fournis par !e Pire de Saint-PalniT.'Iisu-ac, ri''l'ur (i14' 1-trse Saint-Louis dcs FranCais, et par le docteur
S. Da C,.·ta-m:.ciura. rnudecin-chef (de 1'hOpilal, que je suis heureux
'to

f~iieilve Imm, Fi vtivrvrl si atile trifils poursuiventt

au Fjortuga!.
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C'est alors que, le 23 octobre 1857, ddbarquaint ll Beleitm,
accompagnes de scuurs franlaises, trois missionnaires. L.e sou\enir de l'un d'eux, le lPre .\liel, qui fut, jusqu'a sa mort, en 1896.
le grand bienfaiteur de la rolunie franiaise au Portu;al, reste
aujourd'hui intact.
A peine d6barqudts, une sc ur et le P. Miel furent atteints
de la fi6vre jaune. La scur fut ciportle en quelques heures,
tandis que le Pire Miel. onitre toute esperance. ;uiorit.
11 se consacra entibrement 4 la r6organisatiou
d'un petit
h6pital qui, dans un local lou;, commnenya 't fonctionner sans
aucun moyen. Quand au Imois de septembre 1860 se prisenta le
premier inalade, il fallut ecrire a une dame franraise pour lui
demander une paire de draps. Mohilier. lingerie, medicaments,
tout manquait. Dans la caisse, pour toute fortune, se trouxait une
sonume de cinquante-cinq rentimes, qu'une bulote swur avait
deposde. II fallait tout creer.
(( Mais, 6crit le Pere Miel, nos malades pouvaient dtsormiais
s'y pr6senter, stirs d'y trouxer sur la terre etrangirre un asile oi
ils seraient re.;us et traites comnme en FraiRe. Et nus mlarins,
au inomient du depart. pou\aient annoncer itleurs niires, a leurs
feuines tt leurs enfaits quit I.islonne. il v aur.ilt pour cux un
lieu de refuge oil ils se relposeraient en famille des longues souffrances de leur rude mnltier. une s'our pour pn.ser leurý plaie,
et un pr&ire pour leur apporter, dans leur laniiue maternelle,
les supreines conso!ationb. c
Sous la protection du gouvernemnent de l'Empercur, le Pitre
Miel fonda une , Soci6tid de Bienr:tis:nce . recrutee parmi les
Francais 6tablis au Portugal. pr6sidde par le Ministre de France
et chargee des frais d'entreiien de l'hOpital. Une suibention fut
de plus accordee par les Compagnies miaritimes des paquebots
fraicais dont les malades seraient admis atl'hbpital.
Les ressoures ;urent ndanmoins insuffisantes et il fallut de
larges dons de la colonie franaise et de la Soci6te portugaise
pour combler les dettes.
En 1867, la Societe de Bienfaisance put entin iigocier I'achat
du palais Cunhal das Boias n situd entre les rues da Rosa et du
r:arvalho. au.jourd'hui Luz Soriano, le transfurina et y etablit
I'asile Saint-Louis. C'est IA que se trouve actuellement l'hipital
Saint-Louis des Francais, dirige par le recteur de 1'Eglise SaintLouis et les seurs de Saint-Vincent-de-Paul.
L'asile Saint-Louis, qui prit si rapidement un tel d6veloppemnent qu'il fallut surdlever les bhtiments, contenait au d6but
un hIpital pour les Franfais et un pensionnat pour les jeunefilles francaises et poriugaises. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un
h6pital ouvert par priorit6 a tous les Francais, mais qui admet
aussi les Portugais.
Situ6 dans un vieux quartier sur une hauteur qui domine
la ville aux multiples couleurs et d'oii I'on aperioit I'immense
cstuaire du Tage linitL par les collines de l'Outra-Banda, blond
ou vert suivant les heures et le temps qu'il fait, peuple de paquebots, de cargos et d'une multitude de barques i allure phenicienne, l'hlpital est borde par un charmant jardin color6 par des
bougainvillees remontant jusqu'aux terrasses et ombrage par une
vegetation luxuriante; il n'a aucune allure grandiose, mais son
aspect simple et accueillant, la qualit6 des soins que I'on y reqoit,
le ddvouement admirable de la Soeur sup6rieure et des filles de
la Charit6 v attirent un grand nombre de malades. Les cinquante
lits qu'il contient sont constamment occupds.
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MONSEIGNEUR ALCIDE MARINA
(18874_-19)
Algi Aboide Mlarina est nti. le 24 mars 1887, Ai Santimenti.
fimin4 la \a;jtlc
du P4. lc dernier d'une famnille de cinq enfant
Son p.Xre. 13on- winito. Un iiomnW droit et estitn6, fLait instituton
maitre de elhtwur de la paroisse et gFrait. en rilt.une temps, ti
petit -t
-omnerce de vin au d~tail. Quelques mnois apri s la na .i sance ITAN-ide Giusoppe. la foudre. au cours dun orage. toinv;:
I, lses aa la jambe. II ne s'en releva plus ct m1olz
.'4U* Ii .±Iilor c It
rut deux wtnurues apriý-.
Sn uo'uc. babella Marchlesi. venue' d'une riche famille t4i
cultikateurs des environs. Rtait une rn~nagi~re peu enthousiaste
DpPe\nim \ceue. elle se remaria avee un hoimme de Travazzanýqvui. parti en Atmnrique pour affaires. Wfen revint pas. Trois d.
eonfants (;taient morts en
s ;1,,,e . restee seule et en difficultU, pour assurer l'avenir des deux autres, Isabella quitta I,
pavys a'ec le eietit Alcide Gi useppe pt sa swur Amia-Maria et vifl
sik4aller if Plaisance. Elle y ouvrit un mnodeste commerce, assem
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\ite prospreo. Elle iUnit par se r-eli rer
i
.Moiinza, ou ele I'ulaccueillie par une riche famrille.
C'est la, ii \hnza, qu'Alcide Gliusepp)e Inltra i It'ole priniiaire
tl. ensuite au colil- e Saint-Joseph, lein par les Fri'res Harnabijils. 11 y laissa le souxtenir d'uun dive imnyen et assez iTrr;ilier.
En 19111, la IFroxidence lui miiarqua sa riiute een Ie laiiant

aduietire. iialr'd son retard. an collWe Altieruti. Les d6ibuts
fuirent difticiles : Viale poco n,
II ne \aut pas grand chose ".
stilinait un de -secs iirmiers professeurs. Mai-i son traxail tenace.
.servi par une mirnmoire imanitlique, lui pe•ireuilt de vaincre
tous les handicaps et dcIse hisser, 'olnte'iient.de la derniiere i
ha pre::i're plate. -iu'il nIe quittera pilus. - Je 1I re\ois. t;-rit un
lie ses anciens aiiiarades-, Las-sis
sun blane a l'icole et attentif
aux liires et aux l>v' i:ins, pril t;t• di hi-a
r)it,
rttmine
d'uni
--'Ian. pouir
ieuii
x s.Orecueillir... Ii et-it pruompIt a I' amit;,-. a.ve
iidliti
cdliircatlsse 0t avec. daiirs son sourirc. dIr 1 intelil:ece.
eti

de la miaitrise... 11 dctait, lui aussi, xivre uile intense \ie iunt--

rieure... ,
Le college xa i-e imr'quer ,prcioidCeiutent d:ai-s sa fori•aliuo
et il xevoquera toujours avcc tilotiol
le s austbi'r-s Illis richles
;Inintes de son adolescence an college Albutroni : ( Une dtis'
iplii
ide fur cl. par conisi'qucnt, ue

cic dFe soldat. Aucunb

do nous ne

•''en plaint. Cc terrible sf'rict'
.r ioi-s (a tdiriilDmbrtll ilrpt,4rre-;s
Ia ia
vir. " Je vouldris st••tCoir
rts'xerl
froid fe nuilti'r doe
imu. lar
ii-'
I'ai Lpcur d'&tre Itrhi par re qui chantc aul fund de nwi m
ConuMt i'cltho d'u hiyilnei .
qounorItfr si.lh-s woiuls 'nill trilsquoe
rmis acec la douce nostalgic d'un terpctutel printlrmps de I'cVpsrit.
I'ar pour nous, terit'x ntire ccs minr.rs
bdnis. parli-r du colidge de
.<ainl-Lazare ccut dire parltr
de notlre Ihu
et turas 1e satoni,
pas toujours rkachr le fr[rinisseinnt d'l',moltiuo qui nou•s pireid.
fois quc nou.s recirons I'lIisloire d ccrtte Alma Mater... .
c/halIq
VOCATION. - Au dA•ut doe Faniire 1906, suiPant une location

),

secri-tement cultilee et minrie. Alcide quitte P'laisanu'c

et entrl

au Seininaire interne tie Montecitorio.
11 y passe une annde de caline et de recueillenment. I-lusque-

uient interromipue par Ie tirage au sort des listes de recrutemeiit

ilu chef-lieu d(e sa c tolimune qui le dclsi-ntleil pour trois. anlures

de service militaire. II se rend, B Rome, a I'h6pital militaire du
Celius. II y rouge son frein, essaie diverses dmnarclhes pour so
finisse cnfin . Vous
faire libl·rer avant terie : a Quo certe i'ie
poucez croire que j'cn ai vraimicnt assez... , 11 reussit lout de
mmrn e at partir. 11 retrouve sa maison et, poursui\i

par une

ardente vocation. il fait les saints vwrux. le 27 septeimbre 1909.
En trois semaines, it recoit le sous-diaconat, le diaconat, et,
entin, axec dispense de seize nmois d'age, le sacerdoce. Ie 18 d6rembre 1909, dans la basilique du Latran. des mains du cardinal
Respighi.
II termine ses etudes de thiologie, passe brillamment son
doctorat et, au dWhut de 1'anuie scolaire 1910. est envoyd h P1laisance comme professeur d'histoire eccelsiaslique. 11 ne va pas y
rester longtiemps. A la fin de 1'annue, une dissertation acadmiique
publique sur La controcerse nestorienne et saint Cyrille, peut4tre trop brutale et objective. I'oppose i son supdrieur. 1'austire
don Segadelli. II quitte le college et part a Florence, dals la
maison des missionnaires.
AUMONIER MILITAIIIE. -

En 1916,

'ltalie entre en guerre

t .1.Marina, mobilise, est un des premiers sur le front, h l'h6-

pital militaire de campag.ne de Campo. sur I'Isonzo. Son rile
d'auminier militaire, ser i par sa jeunesse et sa belle inergie,
\a tLre ma8nitique.
e ses
i
Jusque danls les plus drl.s lmoiiients, 11 reste pres
suldats. aini; de tons et .-ans faiblesse. 11 nionte une petite biiliothluqlue pour ' s ljlaladcs. II organise des reunions d'aunliiicnrs.
II pourchasse le dtiaitisnie et. pluNieurs Itis, i la place des officiers inipuissants. ii ranime le mural des soldats, epuises par la
retraite, la fatiaue et au buro dIe la rt\vute.
iinuti au 22 Giroupe d'artillerie
it
En lt97. dtno M.laruil
liurde. pparteautt au T.A.I.F1. Troupe Itatiennes envoyces sue
le front fratiais,. 11 pairciurt en bLiycictte son nouveau secteur
pascaIe. a Dans ces fonctions, il a
istist
v or2allise une blle ie
diia lui-mtnme - h estimer la
apptisL- a cuonaitre ut - iit
iFrance. dunt il posaedait admiirablieent la langue. II fut part
reny
qu'il
chrttienne
'.italitai
la
culieIC:eiiient iIpressiounte par
ctitra. -uit dans Ie cadre duil ministere pastoral, soit, surtout.
lei.d1:i'[aili de l' lite rclig-'irlus.equ'il ktait particuliereiiient
dua
i(e it apprIcier. , Le Journal dI'ltanlbuil, dui 28 septembre 1950.
Ne :nous itoniiins pas qu'il ait .tth plusieurs fois citi et
particulicr. fait hrliralier
ctn,
.
dli:ctr11 ii'*.i parlera jaitais d'ailleurs et. un
ofliciell, dtu roi I'oligera it purter ses
leiarlq~ urul•nt la miiaii're discri'te dontl
chiaplnc;ul

de la couronne d'ltalie.
jour. oi une rdeeption
decorations, ses dleves
il les miasque, avec son

trilu deNaHilt :a poitrine.

La guerre se termiine et telle est l'impression qu'il iai-se
(lu'un dre s•s alis

lui

cri

:

Je suis blun stir qu'un na.ttir

sptlendide t'est rCscrcd, que tu por'es arec toi, et que tu iras luin...
M3oi. j'ai Icautlaje de 'taroir comnu et davoir prcvu la route
lumtinciuse que tu fsicras. Pour inoi, Pia vie - neuf chances sur
di.r - .-c passera i i'omnbre dt's tours d'Albcutea et, par suite, ne

scra

yg•urc brilluant. Lia sctule: hliiere qu'll
scrft la traqutillie pai.r .s u.Imour du foyer. ,

a(ura, je

'espcrt,

lte\enu a Flurence, dun Marina retrouve un peu de calme
.t rpl.repi-td ses 6ttudes. C'e t it cette poque qu'il publie le Jouriud
d( (_;iut sud1uosi. Ses supdrieurs n I'Ctublient ,pas. Ils I'inviten'ixvcnir t ounme prendre la direction des Ephemerides Liturgicac.
1! refuse. Les suplricurs insistent. Sa reponse est directe, axe,'
nl pea du style de Iauimniioi1Ir militaire : ( Je deplore.
,;iriiv
i
pijuri l'amour que je porte t la Province, que mes raisons aical
appri.cides ; je croyits qu'clles valaient dacanetl s'-ul'.micnl
tiyP... I'(rcei que j' ni liens iI passer ni pour un saint ni pour
un iimbdticl, jr dritlare que moi
oppositioin au projet en questi-no
opposi(ti,'ji qai dtirera taut que mon ccrreau sera en bot
Otat nait de raisuojs plus leccies I/qu celcs, rulgaires, prortil
oaison de Florenc'.
quie.v par lm It ,nHperboliflueattalchcmnt i la

[I suffit d'y Ire resti' un setl jour pour compreadre que ce n'et
ni le paradis nii mindmr

son antichambre... , Avec bontd. son Visi-

teur insiste encore et don Marina accepte enfin le sacrifice. II
n'y restera qu'uln an mais s'y atlachera et la revue prendra. av\:f
lui, une imnpuls ion nouvelle.
ScUPin:IER DL COLLiGE ALUERONL. Au college Alberoni, i!
va donner toute sa mesure. 'est. d'ahord un chef, a l'imposante

prestance et totalement maitre de lui. dont I'autoritO et la
ne -e discutent pas. La parole est directe. claire, precise
grand seigneur de la parole n, a-t-on dit de lui ; 1 esprit
et mesur6, sachant it la fois conserver en honneur les

valeur
: a un
ouverL
solides

-
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traditions et e\iter un confortiistne sterile. Avec lui, I'lhstituL
prend tout un essor : ii reorganise la bibliotheque. iuonte uin
seniaine thomiste digne d'une grainde uni\ersitý. relance le Dirus
Thomis. 11 veut faire de sa maison un institut de pidV, profound
et de haut savoir.
II aime beaucoup les jeunes, les suit de sa correspondauce,
les pousse au travail, A l'apostolat, au don d'eux-mmnees, fier d?
prdparer I l'Eglise de bols serviteurs. II est exigeant et reclame
une stricte discipline. Mais son esprit reste ouvert a tous Its
hesoiIs, son cteur i toutes les boutes.
It ne lssine pas sur les depenses : nourriture, habits, remziides. ayant fait sien le pro\erbe ilalien : Spende poco chi speade
motto ,,, c'est-a-dire : payer cher une bonne fois v\ite de perpdtuels et dispendieux reconunencernents.
VISITEUR DE IA PROVINCE RONLAINE. - Le 31 mars 1932, ii
reoit sa nomination au poste de Visiteur de la Province de
Rome ; elle le maintenait superieur du college. Un an plus tard,
il laisse la place A don Properzi et va s'installer au LUonien.
II passe avee ses dlCves son dernier jour a Plaisance. serein et
paternel comme toujours. Puis ii s'en va a l'insu de tous, abandonnant a une lettre affectueuse le soin des adieux.
La Providence, comme si elle veut, mysterieusement. le laisser plus disponible a ses voies, lui reserve un autre chagrin la perte de sa nimre, morte d'une emboiie cerebrale, a 80 ans, le
12 juillet 1932. II l'aimait profondentent et le dira suuvent avec
emotion : < Je comprends cos soucts pour c:otre mamar,, ccrit-i!,
en 1950, t un correspondant de Beyrouth, les mnamans ne devraient jamais disparattre.Je regrette la mietine comme si c'ctait
hier que je !'aie perdue, et it y a dix-huit ans... ,
( Au nom de Dieu, mettons-nous au travail n. dit-il a ses
confreres du Lionien, en les saluant a son arri\ve a Rome. Et ii
donne 1'exemple. 11 pense grand et voit loin. Un premier souci:
celui des vocations. II le resout en installant une Ecole Apostolique. Il s'occupe ensuite de la maison de formation et achete.
it Sienne, la villa Le Paon et y ajoute la magnifique niaison
actuelle, la Casa Pia, inauguree en 1936. avant son aclhvvement,
a l'occasion du depart en Orient de Mgr Marina.
II est difficile de rendre compte, dans le detail, de toute son
action dans la Province et de I'influence qu'il y exerca. I1 etait,
avant tout, pretre. A l'occasion de sa premi6re messe, ii dcrit a
un confrere lointain : a Un seul mot : pretre ; cela veut dire
I'amour de Jdsus, la joie de 1'Eglise, le bonheur de votre mnrr
la Congreyation, la joie intime de vos amis. Je vous serre contre
mon ceur et je vous dis, avec toute maon ine : " Soye; pritre
de la veritd, de la justice, de l'amour de Dieu dans toute colre
vie ; qu'il n'y ait pas, un instant, disaccord arec votre dignit,.
C'est ma priere et mon souhait, pendant que je me prosterne "
vos pieds et que je vous demande pour moe, pour le collfge, pour
tous vos confrdres qui, aujourd'hui,se souviennent de vous avec
une particulire dmotion, une de vos premieres et plus larges
bdnddictions. * II etait bon et ddlicat, voulait savoir la situation
de chacun, s'inquidtait, plus particulierement, des confreres affligds dans leur Ame ou leur vocation. Energique, aussi. quand cela
devenait ndcessaire : a J'ai toujours dtd convaincu de deux choses : la premidre, c'est que nous arons les supdrieurs que nous
mLritons ; la seconde, que peut-dtre, nous ne prions pas assez
pour nos superieurs... )

--
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Swurs et aux Damnes de la Clharil[6.
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visite leurs camps, aide de son mieux la mnisbre de ces pauvres
genS.

I)e son activite diplomnatique, nous ne savons pas grand
chose, sinun son universel rayonnement de sympathie. Mais nous
savons cependant, car il I'a dit lui-miee, qu'il a eu beaucoup a
,ouffrir, durant les neuf ainees de son sejour en Perse.
DELEGUE AI'OSTOLIQUE EN 'LRUL•IE.

-

Au contraire, il ne

reste que deux anumes en Turquie, oiu ii succede a Mgr Angelo
Roncalli. II s'installe a Istanbul et y devient, en iwmie temps,
administrateur apostolique. 11 remnplit avec zble ces fonctions
.uppled
entaires : ii paie de sa persunne, visite les eglises, tient
des reunions d'cuuvres, pontifie, preche en frantais. IL y est mdine
obligfý, les premiers temps, de faire preuve de ferimete. 11 s'intdresse a I'Union des Eglises. r6ussit i publier un bulletin : Le
Flambeau, redige en francais et en turc, pour faciliter sa pdnetration ; ii y aura, au moins, dit-il a\ec enjouement, les censeurs
qui le liront... n
II pr6pare, sans y parvenir, un concordat entre le SaintSi6ge et le gouvernenent turc. II riussit, par contre, a etablir
des rapports diplomiatiques entre le gou ernemnent de la nouvelle
republique libanaise et le Vatican. Grace A son intervention, ii
fait liberer, contre tout espoir, les Fil!es de la Charite autrichiennes de leur emiprisonenment.
II nous decrit, lui-nimre, sa vie quotidienne li-bas de cette
fa'on : a Je travaille du matin au soir sans interruption.J'ai trop
i faire, avec mon habitude de vouloir tout mettre en ordre. Pour
fairc un travail plus constructif, j'ai besoin de voir clair autour
I,' moi. De plus, j'ai un sac d'ennuis dont je ne puis me ddbarras,'r facilement : dettes, proc's. embarras... J'ai beaucoup d'auliences, bien que je sois expeditif : ceremonies, visites a renlre, etc... En somme, une vie monocorde et ddbilitante.
( Voild ma vie : je me leve d 6 heures. Jc dis la messe a
licures. A 8 heures, je ddjeune puis je rdCite les petites heures.
\ 8 h. 30, je me mets a l'dtude; je donne un coup d'ceil aux jouri, u.e et je vois la correspondance,de sorte qu'd 9 heures, quand
,IqrC'auditeur se presente, je lui donne les instructions necesoires pour les rdponses qu'il pourra preparer ; je me charge du
I.s important.De 9 h. 30 d 13 heures : audiences. A 13 heures:
,'pas. un peu de repos et, a 15 heures, je suis de nouveau an
',avail. D'habitude, je preside des commissions, rdunions d'ceur:s, etc. Le soir, sur rendez-vous, je recois les diplomates. A
Sheures, je dine, je m'entretiens avec l'auditeur,nous dcoutonw
'i radio et, ensuite, de nouveau au tracail. A 23 heures, je vais
,, reposer... , (16 avril 1947.)
UN PORTRAIT. - Pour emporter une image de lui, nous allons
aintenant laisser parler un de ceux qui l'ont bien connu 4 cette
u4que, M. Jean Bertrand, et kcouter son suggestif t6moignage :
a ...Mgr Roncalli nous avait conquis, douze ans, par sa boniomie souriante, son affabilitM, son entrain, son absence de hau;eur ou de fiertM, voire sa rondeur d'apparence si peu subtile...
.'ussi, quand nous vimes pour la premiere fois son successeur.
une sorte d'apprdhension nous vint. Physiquement ddjd, les deux
honmmes s'opposaient: d l'eneahissement, si j'ose dire, de 'un
:succddait la distance majestueuse de 'autre ; au lieu du sourire
'
eclairant ou petillant de malice du premier se prdsentait la
froideur du visage grave et serieux du second; l'abandon famiier de celui-ci disparaissait pour la rdserve un peu hautaine de
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celui-li... Bref, jaycant sur I'uspcct eCxtricur et dIcouvrant les
deux disstomblables, nous redoutions, je puis bien Le reconnaitrc. - la mudme diffdrence au point de cue du caractere.
( Et cercts cette difference se fit jpur. mais non point pour
faire comparer et ydn ir, mais au contraire pour nous fair.
apercevoir que les uoaurs humains sout riches d l'infini de fibres
affectices par lesquelles its se cri:ent de noucclles amours suna
.se ditacher des premieres...
S...l Itait une dime vibrante de tendresse, capable d'ourrir
it tile les esprits les naieux yardds, de se susciter les plus ydndreux dt:rouetments, d es yayaer les plus fidiles amities...
, ...D'apparencefroide et inmme distante, combien nUanwiuins
res dchors tluien trtomnpcurs ! Ceux qui out pu l'approcher d'un
peu pre's suctt'e
quel accuvil etait Ic sien. Digne, pleinerment
conscient de son r6le. Supirieur de par ses fonctions et de par
.a nature, it ne laissait jamais scntir e autrui sa condescedlauncc,
,'t il .t:uitl t chu'aun - fut-il minuscule - arec ce sourire un
peu narquois qui nous le fuisuit cherir.
,1Pleinuement hon
ic,rien d'lumnain. colmme pour tous les
* rainds esprits. ne l'indiffcrait : it poutait se pencher rers toutle
Oes faiblesses. li:scompreudre, si possible les fortifier, ou tout au
moins les reconforter.
« Mais surtout prrtre, pretre de Jesus-Christ, a a uzni&re
d'un .a.it Paul, c'est-ii-dire. tout cutier a tous ; et cela en ceritu
Imme dtce ce qu'il a'aut choisi colinme devise et qui se peut entendre dans les dux seas : " In \eritate caritatenm ,, a In caritate
veritatcim ', la chariti par la rcritd, la veril6 par la charite.
Fid'i 1 l 'esprit dei suint Vincent, il nte vocut que pour la charit2 ....
NONCE APOSTOILQUE. AU LIBAN. I est le premier nouice au
Liijnti et v trouve un chaleureux accuei. It a ce rmot poetique
et utiential a : " Si la vie est conmie une mer agite,
je me s1n4r
au sommiaet des flots quand j'approche du cidre du Liban. »
Son xu\re, l:i-bis. xa a\oir un double caractlre : elarilaiil
et diplomatique. Charitalc. pour les miilliers de refugitis qul
aflllutet de Pdalestiue. at imoineit ie la guerre arabo-israeliene.
11 place les enfants dans les mnaisons des steurs et organise, par
un miracle de !a Providence et sans presque aucune ressource
les faiiieuses cuisines du Pape, qui :listrihueit jusqu'a 3.000 rcpas
par jour, et le ConiilE ecclesiastique libanais d'assistance aux
rcfagies. II fait ouvrir des coles, des colonies Je vacances. clihrche di travail pour tou5 11 est encore trop tWt pour rerinre
conlpte de son acti\itA diplomnatique. Sa tache etait delicate danns
ce pays de iiultiples rites, au gouvernement jaloux de sa jeune

independance et it eut a y eprouver hien des difficultes et iles

incomprehensions.
lEs DEiRIERs ourns. En 1946, it 4crit d'Istanbul : , Je
rais bi'n mais mron systeme nerrcux est de plus en plus sec•;cd.
Avec la chaleur. la mentalite levantine, les ennuis et ma sotte
sentimentalite, il ne peut en tdre autrement... je me mets d chenter et cela passe. Mais parfois... suffit... ,,En 1948: a Je gro•.is
et je ne sais pas du tout pourquoi ; je ne mange presque rient.

Cette mCme a:nnte. sa tension s'affaiblit et tombe en dessous de
la morenne. II sent lui-mame son 6tat s'aggraver et c'est de
cette epoque que date son

tir le plus t6t possible

a

Testament spirituel .. II faut par-

n, lui ordonne. . Beyrouth en 1950, son

mrudecin. II part et ne reviendra pas...
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II arrive it Rome le 13 inai, et passe u mois chey son cousit
Marchesi puis ii rentre a la clinique Morgagni e. entin, i la
clinique des Sceurs Missionnaires du Saint-Esprit, dans la via
Trionfale oh il restera deux mois, jusqu'a sa mort. II y est trbs
bieu soignd et fail preume de courage, de patience et d'uie
de gudrir. II est bientOt privd de la sainte mnesse
ferine \oluntL
mais reste fidtle au bruviaire et A son rosaire. Le'26 aout, i.
est administrc. t Est-ce que je yuerirai ? n demainde-t-il a ta
s'eur. a Sculeoment par miracle ,, rdpond-elle un peu brutaleinent.
II se recueille, se prepare. Les derniers jours, une fa~cheuse furonculose vient encore ajouter a la ticVre et aux soulfrances
a Je suis fits de saint Vincent, ddclare-t-il, et je reux que ce
suil Monsieur Ie Visiteur qui me donne le viatique. . On le lui
porte, le 15 septembre. Le jour suivant, le 16, . 9 heures du
soir, un coup de tdllphone parvient au Leonien: a Mlonseigneur
est en train de mourir., Trois conifreres partent tout de suite.
Quelques instants auparavant vicnt de sortir de la ciinique
Mgr .Montini, qui lui a port6 une bedndiction speciale du Pape.
, .lerci ,, a-t-il encore la fo're de dire i ses cuntlifres qui
I'entourent. lui tienuent ies mains et l'assurent de leurs prieres.
Ce sont ses derniers moots. A 4 heures du matin, au milieu des
priires, il ferine ses yeux.
I.es obseques eurent lieu dans 1'eghse paroissiale de SaintJoachim, le 19. La inesse fut chantde par M1gr Papularda, deleguk$
apostolique en Iran, avee la presence du cardinal Agagianian,
de tiultiples personnalitds. dont le ministre du Liban pres du
Saint-Sige, et d'une imnposante assistance de confreres et d'amis.
11 fut inlhiutn au Campo Verano, dans la tombe commune des
pr6tres de la Mission.
LE TESTAMENT

SPIRITUEL. -

a An nom de la Tres Sainte

Trinitd. Amen.
En pleine possession de mcs facultes mnilales, wn'tant mis
ea la presence de Dicu, j'offre ma vie et j'accepte la mort, dans
les circonstances que In uolontt de Dieu se plaira t choisir, en
rdparation de imes pychis, pour la conversion des pauvres pdcheurs et I'exaltation de la Sainte Eylise.
S.Je supplic la misericorde de Dieu de nme conser•cer dans
sa qrdce et de w'accorder de mourir daas la verilt de la foi
chritienute et en. union accc le Sii'ye de Pierre : c'est ainsi que
j'ai coulu civre et que je reux mourir.
c,J, dmenunde humblement pardon t tons ceux que, de
quClqute facon, je puis avoir offcnsis, scandalisis ou attristes.
me ptaindrc.
,, D'aucun de ceux que je connais je n'ai
Toutefois, afin que personne ne puisse redouter que je me
detache de cette terre avec quelque ldyer nuage dans .e eeur
tfous, au
& cause d'elle, qu'elle sache que je pardonne tout
nom bini de Jdsus, qui a pardonan a ses propres bourreaux.
,( Je remercie lous ccux qui enmont aimi. mes bienfaiteurs,
ues 0leves, mes collaborateurs; tous, je les binis au nom du
Pire et du Fils et du Saint Esprit.
< En ce moment ot I'ombre de ce monde semble s'effacer
devant moi, ii me semble aussi que je suis plus proche des dmes
que Dieu m'a confides durant ma vie. Qu'elles soient bdnies pour
les exemples de gdanrositd, de sacrifice, d'hAroismre meme que,
dans le secret de la direction spirituelle, elles m'out donnas.
Qu'elles restent toutes dans la grice de Dieu, dans la ferveur
de leurs bonnes rdsolutions, dans la charitd envers les pauvres,
temoins de Jdsus-Christ
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, Je me detache de ceux qui me sont chers - parents, amis,
confrrers - aceec un affectucux et joyeux c au revoirn dans la
, Lurnmire du Pere , avec Jtsus, avec Marie, avec saint Joseph,
mon doux patron durant ma vie et, je l'espere, durant ma mart.
, Beyrouth, Ic 18 dccmbre 1948. )
.Adaptation Robert Bustarret des Annali della Missione 1951,
p. 217-i 0 6 .j
PI. S. - Les amis et adinirateurs de Mgr Marina se feront
un devoir et un profit de lire integralement les pages delicates
lquavec tout son cceur a covnsacrees a notre ddfunt le v6neer
M1. Luigi Paladini. De ces precieux Testimonianze des Annali,
les lignes pri~edentes sont une heureuse et breve adaptation.
selon les rneilleures teclniqtues de nos actuels Digests (Cf. CaJacqueniet, ditions Lutouzey, Paris, sub verbo'.
tholicismr.
biographique de M. Bustarret donne en effet une
Le rtsumI
idee du charmant confr're - non pas doucereux certes - mnais,
larlre. coniprehensif. actif, dynanique, qu'il suffisait de frequenter tant soit peu pour apprecier et estimer. Lux ardens et
lu'ens.

F. C.

CHINE
lains une aUlqyraation. doulourcusement sensible d tous les
isprits, la situation des missions de Chine vient d'enipirer en

1951. Tout comme Ic DIyaudt uapostolique Mgr lRiberi, qiuIsi
tous les missionnaires non-chinois (pretres, sweurs et religieux;
iot tt vcxpulscs du C:leste Empire. Les biens ont dtd sdquestrt.s, tes chritieutds dispersies. Quelques missionnaires ont 4td
ittltrailts, cmprisontds, ct plusieurs le sont encore.
Ctetce situation oragcuse n'est pas venue d'un seul coup.
.lai co,,,ment cela est-il arrive ? Pour aider a le comprendre,
quelcqusc,

pages ne scront pas de trop et ont leur place tout in-

diqyue dans -nos Annales. Objectives et dcrites en toute s6renitg,
res li;nes aideront i comprendre un peu la situation exceptionnelic et ruineuse, rdservee aux Missions de Chine.
Quoique vu de Tientsin, ce regard d'ensemble est une explication de la lamentable situation actuelle de cette belle terre
d'apostolat, oii se sont prodigues tant de gendrositis et de nobles caracteres.
1.E CO1MMNIS1ME EN CHINE VU DE TIENTSIN (1951)

L'apparition du premier mouvement communiste en Chine
rfnioate aux anndes 1927-1928, lorsque des bandes de jeunes
gens. sous la conduite de Tchouteh, dlbve militaire, ayant fait
ses etudes en Allemagne et futur grand chef des armies rouges. se i•,pandirent dans la province du Kiangsi, prechant avec
enthousiasiie la doctrine de Karl Marx et I'appliquant avec
ferveur. Dija le partage des terres 6tait bien avanc6, lorsque le
prdsident Tclang Kai Chek envoya des troupes non pas pour
exterminer les novateurs, mais pour les repousser vera. 'Ouest
Les communistes se retirirent done dans la province du Kansu,
la plus occidentale et la moins peuplee de Chine. LA ils eurent
le temps de mnditer, de se recruter et de se former.
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Vint la guerre sino-japonaise qui ddbuta le 7 aoQt 1937
par l'incident de Lukutsiao. On I'a souvent appeld le
o
conflit
sino-japonais,. bien que ce fit une v6ritable guerre. Alors, les
connmunistes, par petits groupes, avec ou sans I'habit militaire,
se repandirent dans les campagnes, surtout dans les eudroits
accidentes, sous le couvert du patriotisme, pour repousser les
Japonais. Cependant, its ne manquaient pas de bravoure miais,
peu arnis, ils en vinrent rarement aux mains avec 'ennemni,
qu'ils relanaaient sans cesse dans des guerillas sans fin. Ainsi.
its reussirent h s'inflltrer dans les deux provinces du Chensi et
du Chansi, en Mongolie et nimme en landchourie, qu'on appelait alors , Mandchukuo n.
Leur chef civil dtait Maotsetong, jeune ami de Tchouteh.
qui fit de Yenan, pr6fecture du Chensi, le centre principal
destind k la formation des cadres du parti. La, les elites, sous
la direction de professeurs chinois formns a Moscou, s'adonnaient & i'etude des thdories de Marx et de Lenine ; ils 6tudiaient aussi. selon leurs capacit6s, le commerce, l'industrie
moderne et I'agriculture. Pour cette derniEre matiere, des
champs dtaient cousacres aux essais de semences et de m6thodes. Une discipline sdvere dtait imposde, aussi bien aux professeurs qu'aux 61ives.
En aoflt 1945, lorsque les Japonais furent contraints de
capituler, le president Tchang-Kai-Chek n'eut pas 'habiletW
d'envoyer assez rapidenient et en nombre suffisant des troupes
sur les immenses fronts que les vaincus devaient abandonner,
afin de recueillir leurs armements qui dtaient considerables. Les
communistes se chargr.ent eux-mnmes de disarmer les Japonais et acquirent ainsi a bon marchd armes et materiel. II faut
d'ailleurs remarquer que les deux groupes de ces d6fenseurs
de la patrie, nationaux et commiunistes, non seulenient ne conbattaient jamais ensemble, mais s'dvitaient rmutuellement le
plus possible, laissant entre les deux camps assez d'espace pour
ne jamais se rencontrer. D'autre part. dans les regions qu'ils
occupaient, les Houges ne faisaient pas mystlre de leurs intentions. c. Nous avons deux ennemis, disaient-ils ouvertement aux
habitants, et I'ennemi numrro un est le dictateur Tchang-KaiChek ! ,
Celui-ci comprit enfin quie la cessation des hostilites avec
le Japon, n'avait pas apport6 la paix, et que le viritable ennemi
de la Rdpublique chinoise 4tait maintenant A I'interieur, tout
armd et discipline, n'ayant qu'un seul desir : imposer le r6gime
communiste dans tout le pays.
L'important matiriel de guerre que I'Amdrique a;ait octroyd
a la Chine pour la lutte contre le Japon, dtait encore a peu
pres intact. A la fin de I'automne 1945, les troupes nationales
se mirent en marche et entrerent en contact .avee les rebelles.
C'dtait la guerre civile. C'est alors que l'Amirique exhorta les
deux adversaires A se voir, h s'entendre. A se faire mutuellement quelques concessions, plutOt que d'exposer le pays aux
horreurs de la guerre civile. Le Prdsident Truman ayant proposd i Tchang-Kal-Chek et h Maotsetong, le general Marshall
comme mediateur. les deui partis l'accepterent et entrrrent
en pourparlers B Tchongking.
Ce fut tres long. Les exigences de Maotsetong etaient exorbitantes et I'attitude du President n'6tait pas tres claire. Enfin.
d'un commun accord on dtablit le , cesses le feu n, du moins
dans certaines zones. Le mediateur, dans sa bonne foi. crut d'a-
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ird au sucres de .-on inter\ention, mais il dut bientlt dchlianler. car les cominunistes, peu sinceres. rompirent leurs engagemejnts. Dis lors les hostililts continuerent tout 4 I'avantage des
rebillos, car les arlieis nationales combattaient mollement, souxeut mizrne leurs clhefs. imoennant finances. livraient arlmes et
imunitiuoi aux ad\ersaires. puis prenaient le large, tandis que
leurs troupes se deiiandaient ou prenaient rang chez les Ilouges. Bieiit't. la partie cNord-Ouest de la pro\ince du Hopell fatu
enltre leurs mains. Jusqu'ici iis axaient toujours evite d'entrer
dans
ile
'grandes \illes. et ne s'etaient einpare d'aucune des capitales des provinces qu'ils occupaient : its n'Wtablissaient leur
dictature que dans les cainpagnes d'une maniaire peu uniforme
ilais toujoiiur durfement, la faqon d'operer Rtant sans doune
laissee a larbitraire des occupants.
La premiiiire xille iliportante dont les Rouges s'emparereat
!'fli (h.'liaclt iruiy, au Sud-Ouest du Hopeh. ofi ils entri-rent
idains les premiers jours de noveibre 19i7. Cette victoire cau,daiiti la Chine septentrionale uine veiritable consternati.,on. Tant'
(,u'il restaient dans les camnpagnes, on se berqait de l'iilusiuo
cu'ils n'oseraient s'elnparer d'une grande ville, n'etant pas ra!ali'es d'en assuiner I'administration. Or, aussit(t que la ville
trii; c-oniiiierante de Chlekiachlvang (noniiee aussi (Chemica
!ut 'iitmle dans leurs mains. its saisirent les leviers de couiii;rile. et l'ordre, troublr pendant quelques jours, fut \ite rdlaili. Apres ce succ.s, les coimmunistes se repandirent da&s
',ute la \Manidchlurie et. au bout d'un an. Ie 1" noeiiibre 19iS.
iis ''ilaratient de Mloukdlen. la capitale. capturant cent vin-t
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hi•.e die ~on)l ainfciilne splendeur
: Tientsin.
polrt de coIImmer-x
i'* lilus il.iortant de la Chine-nord. Pendant les premiers m(ii.

dIi: 'hixvcr, ils franchirent la ( Grande Muraille , et s'etablirt;;:
(dS:n' i NSord et i'Est du lHopeh, a\anvant leurs troupes ju-4u-iaux abords de l~king
puis, se glissant le long de la c''t
ils approclihrent de Tientsin. Jusque la, ils avaient rencontr.
peu de rIsistance, car les nationaux se retiraient prudenu•iiii::
: irm.ure (que Ils liRuges approchaient.
IoIpenidanrt. a Tientsin, le gen6ral Tclehn. gouverneur de
lr-ae. ]par:i-.a;it bien decided
d6fendre la ville ; de nombre-c:
iortins ;i.ai:nt te construits dans les rues. et hommes et a, ,ies ne :Ilanruaient pas. Dbs la mi-dtcembre 1948, la voie ferr..
de Pekins i Tient.sin. sans cesse coupde pendant la nuit p;•'
des?guri!ias. devint irnpraticable, et les communications ei.tre les deux \illes furent interrompues.
I.'attajue de Tientsin commenga le 1" janvier 1949 par c':
violent bonlardement, non pas dirig6 sur la cit6, nais sur 1,
troupes iqui 1enxironnaient. L'attaque se faisait par le Nord i
I'Est et la canonnade assez espacee les premiers jours, se faisa'
plus intense a mesure que les troupes se rapprochaient de I.
ville. Le 14 janvier 1949, le feu des batteries de 150 fut extr
nement \iolent. Ce jour-l, un dep6t d'essence, situd non loi
Ihu port. fut atteint par les bombes et sauta. L'explosion fut. ,
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forte qu'elle brisa toutes les vitres des quartiers avoisinanlt.
Le 15. le general communiste Lingpiao euvoya un ultimatum
au g6enral Tehen. lui intimnant I'ordre de capituler sans condition, sinon la \vile serait iniicdiatement bornbardue. Tchen
.-e rendit et les Ilouges entrerent triomiphants dans la ville de
Tientsin.
Plking fut prise deux semaines plus tard, presque sans
coibattre, mais non sans parlementer. Ces deux centres leur
etant acquis, l'avance des Rouges vers le Sud fut bien plus rapide. En peu de jours. its arri\aient sur les rives du Fleuve
Ileu. Certes. il elt kt'- farile aux Nationaux. avee 'artillerie
dont its disposaient, de leur barrer le passage du grand fleuve.
inais, soit par d6faut de commandement, soil pour tout autre
laison, c'est un fait que les arleies rouges traversbrent le fleuve
odi et quand elles voulurent. Lcurs pieds Glaient a peine se.s
que les soldats rouges faisaient leur entree a Nanking, jusquelI si6ge du Gouvernement. dont le personnel s'etait prudemuitent retire a Canton, depuis quelques jotu-s.
BientOt vint le tour de Shanghai, mais cette ville est si
ltendue et si populeuse, qu'il fallut un peu plus de temps aux
envahisseurs pour s'en emparer : elle fut prise le 25 mai. Entris dans le Tch6kiang. ils se dirigerent ensuite vers Canton.
Sentant le peril. le President s'enfuit avec ses rministres s'&tablissait dans l'ile de Formose, et x constituait son gouternement qui y siege encore aujourd'hui inovenmre 1951).
Entrer dans les villes, drapeaux dcployds. quand on ne
rencontre pas d'opposilion, n'est pas chose difficile.
Se poser en , sauucurs ,, d6signer arrixe et occupation
du pays sous le nom de u libdration ,, n'exige pas non plus de
gros efforts. Mais prendre en mains toutes les administrations
publiques et officielles, mettre a la tLte de chacune d'elles. des
hommes capables d'en diriger les rouages et fournir a ceux-ci
un personnel adapt6, est une ceuvre bien plus difficile. Or,
tclle Rtait la tLche qui incombait aux nouveaux occupants, di!e premier jour de la a liberation - de chaque ville. D'autre
part. les hautes autorites du parti devaient se preoccuper de
former un gouvernement aussitot que possible, et ii fallait
aussi dlaborer une constitution, puts r6tablir l'ordre 1A oiL ii
avait Mt6 troublk. Les dirigeants se devaient A eux-rnmmes de
faire vite et bien, c'est-i-dire mieux que le gouvernenent prece!dent. Tout cela exigeait de leur part un effort considerable,
en inmne temps qu'une grande habilete.
C'est pourquoi il ne faut pas s'etonner si les premiers
temps de la liberation furent une epoque de tranquillitL. Pendant environ dix-huit mois. la police, qui avait conserv6 presque tout I'ancien personnel, se montrait assez aimable, et les
.oldats respectaient I'habitant. Les catholiques friquentaient
les 6glises en toute liberte, irs chantaient leurs prieres en OtR.
portes et fenetres ouvertes. Des policiers entraient parfois dans
1'6glise et ecoutaient le sermon ; c'est done quils avaient ordre
de surveiller, mais il n'en resultait rien de facheux, sans doute
parce que les pr6tres avaient la consigne de ne jamais parler
de politique. Ne vit-on pas m4me des policiers maintenir l'or-dre dans la magnifique ceremonie qui se c61bra en juin 1950,
i I'occasion du cinquantenaire de pretrise de Monseigneur de
Vienne ? La messe pontificale, ce16brde en plein air dans la
'.ur toute pavoisde de la residence 6piscopale de Tientsin, devant une assistance de plusieurs milliers de personnes, fut sui-
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vie par des chants et des compliments olferts a Monseimueu:'
par les d6lhgations de chacune des oeuvres du dioebse : ecoles
de tous degres, Ltgion de Marie. Action Catholique, HIpital.
6cole d'infirmieres. urphelinat, etc... Tout cela se passait sous
les veux de la police, sans la moindre protestation de sa part.
Les i'iissiInnaires presents a la fete, ne revenaient pas de leur
dtonnement ; ils n'ignoraient pas ce qui se passait dans les campagues. I.. h quehlue vingt kilomietres de la viile, tout exercice
du culte 0lait prohibe, !es chr•,tiens ne pouvaient se r6unir
pour prier ensemble, les pretres n'a\aient plus le droit de cel1brer la umesse dans les 6glises, converties d'ailleurs en salles
de riunion destinees a I'education politique du peuple, et souvent on leur d6fendait Intmei e ide:l;hrer dans leur propre chambre. Les clkhrtiens de Tientsin n'ignoraient pas ce que souffraient
ceux du dehors et c'est probablement ce qui leur donnait
corune un surcroit de ferveur ; on remarquait en effet que la
Legion de Marie, fondee quelques imois avant I'arriv· e des Rouges, faisait de rapides progres : plus de quarante centres
,praesidia) furent. tablis dans la cite. et I'activit4 des legionnaires des deux sexes s'averait reellement bienfaisante : conversions de paysans h la Ioi catliolique, retout aux pratiques
chritiennes de fidl'es attif.dis, mariages rdgularises, et, enfin.
frequentation spontande et fervente des sacrements de P6nitence et d'Eucharistie par la gendralit6 des fideles.
On peut dire que jusqu', la fin de t'annte 1950 les chreliens
tie furent guerc molestds, en tant cue chrdtiens. Mais ne croyons
pas que la tulerance qui leur 6tait accordde etait un effet de la
bienveillance des louges A l'Ngard de 1'Eglise catholique ; loin
de la ! Dijh, daus les frdquentes rdunions oii pretres et chretiens devaient assister, ils avaient entendu nombre de propos
nielnaiants pour la libertW dd culte chretien. Si on ne les mettait
pas encore ý execution. c'est que le plan d'attaque n'rtait pas
encore Olabor6 ou suflisaunment muri dans les hautes spheres.
Du reste. di]'s l'Ft de 19.1i, lorsque les ecclesiastiques 4trang·rs, :n rcsidetcie ii Tientsin. earen!t leur , permis de s6jour ,.
w.i leur !itnFttemicnt comprendre qu'ils ktaient des inddsirables
i5 ;l"i!'jun picrIn.tt;it de vivre dans la v-ille, mais pas ailleurs.
: r-,ffet. s'ais.-sa;i-l d'entreprendre un voyage, un.ddplacement.
i o':-ni.i't
.;i di.:~lnd:r ;)ermission h la police du quartier.
.. i!i"l-r 'ii!'il \''itser:nIe certaine somme et on les interro-a't sur lis :
'otifsin'ils av'aient de songer h ce voyage, puis on
IuL r'iirci .,.i:i•.i.t i r-,enir dans que'ques jours. En se presi:i.;it i:
:;,ii,:c ~:lle
£:',-:onde fois on l-.ur declarail : a NouS
nT'a:vcrs i:.:
-,( :e ,rncore d,,s autorifts suplricures a votre sujet :, C on ;ic'.d.ait - Noe \ous ridrangez plus : aussitot que votre .nfit
3 .-, ::a ,arvenu. nous vous avertirons. , Tout Otait
'.ni de la sor'i ;:
idemmrent, on ne restituait pas la taxe versde.
i(::sL ainsi que Jcpuis .;uillct 1919 aulun missionnaire 6tranger
n a pu prIcn e.'e i'ilet pour ir.s trai:s en direction de Peking,
Tangshan et Ihnanghai, du mo'is les *lits concedds furent extr6:aement rares. .,ur dois risons majeurcr.
IHIureusement que les
.iissionnaircs di: PIkin; ;)e subirent pis un pareil ostracisme:
i.s obtcenaicntt f:;c!c'em:nnt, 'r;rs pr.rm- de voyage et venaient '
Sentsin quand iis l' vouit•cil. Ce qui d4diontre bien que les meP 'reP
prises c-n.tro es (.trn:\';,-rs ,!tvaient souvent laissees.
Far'
-i. air, des f•uto'rit-s locr'l
A nrn!i que les laics 6trangers hai:it:( !Ti,,in
;~l- l•'~aor.,
P :, pri'
p•
dans eette inique mesure.
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Comme les ecclsiastiques, ils 6taient tenus de demander I'exit,
mais ils 6taient sirs d'obtenir leur visa.
Nous arrivons ainsi au seuil de cette annae 1951, annie fatidique pour les Missions de Chine. Au cours de toute I'annee
1950 un effort intense avail Iet fait pour infuser aux dducateurs
de tous degres un esprit nouveau, atfi de le communiquer a leurs
6lives, petits et grands. Des cours d'une p-dagogie sp4ciale leur
furent doun6s pendant les \acances scolaires, pour 6tudier la
vraie doctrine communiste. L'on insistait sur la necessite d'enseigner la science politique dans toutes les classes, m6me les
inftrieures. car cet enseigneuient devait tenir une bonne place
dans les programmes scolaires i partir des dcoles secondaires.
Cette innovation devait rencontrer un serieux obstacle parmi
les ecoles catholiques. Par contre, des personnalitds influentes
chez les protestants avaient declar6 pleinement adhtrer aux iddes
nouvelles, et se montraient d6sireuses de collaborer avec le Gouvernement pour promouvoir le progres du pays dans tous les
domaines; de plus, ils drclaraient que leurs corrdligionnaires
dtaient en etat de se passer de tout concours de la part des nations 6trangeres. tant pour la formation morale du peuple chinois, que pour l'entretien de n'importe quelle euvre d'utilit6 publique. II n'y a pas de doute qu'en kchange de ce conformisme,
ces personnages espiraient se concilier la faveur des autorites
du jour.
Les communistes savaient bien que les catholiques ne seraient pas aussi dociles. Das janvier 1951, les journaux communistes. les seuls qui paraissent dans le pays, inauguraient une
veritable campagne en vue d'6clairer l'opinion sur la grave question des eglises. Ils enoncerent d'abord les conditions auxquelles
devaient se conformer toutes les 6glises dtablies en Chine, si
elles voulaient continuer d'exister. Ces conditions, considdrdes
comnme essentielles, se reduisaient h trois. ayant q'lelque analogic avec le Triple Dnmisime de Sun Yat Sen.
C'dtait la triple autonomie &conomique, administrative et
doctrinale que I'on peut interpreter de plusieurs faqons. L'autorit6 eccl6siastique, sous la direction de l'Internonce Mgr Riberit
s'6mut, considera attentivement la question et reconnut que ces
trois principes pouvaient a'entendre de telle maniire que leur
application ne contrevenait en rien, ni au droit naturel, ni au
droit divin, et ecclesiastique. Un6 declaration fut publi6e par
les 6v6ques en \ue d'instruire les fidcles de la maniere dont ii
fallait entendre ces trois autonomies, et leur enjoignant de ne
les accepter que dans ce sens-lA.
Voici le sens adoptd par les 6veques :
1° Autonomie economique : les chrdtiens doivent eux-memes
subvefiir aux frais du culte et A I'entretien de leur cur6, ils dolvent aussi contribuer selon leurs moyens, . l'6tablissement des
ceuvres jug6es n6cessaires. Evidemment rien ne les empdche d'accepter les dons des particuliers, m6me s'ils sont dtrangers .au
pays;
2" Autonomnie administrative : il s'agit la de la collaboration
que doivent preter les fideles i I'autorit6 eccldsiastique dans la
grande oeuvre de la propagation de la foi, directement ou indirectement, par leur zble a aider les missionnaires dans toutes
sorles de travaux, mais toujours selon les directives de I'autorite eccldsiastique. C'est ce que I'on ddsigne par l'Action Catholique.
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si estimables i , Aussi, 11 est pernis d'espdrer que le jour oi
1'erreur sera confoudue, le jour oil ce grand pays reviendra de
ses Egarements. le catholicisme apparaitra aux foules comnim
dejA connu de rdputation, alors les conversions a la vraie foi se
multiplieront...
Revenons aux faits. Nous avons vu les chrdtiens de Tientsin
signer en vain une ddclaration trop bdnigne aux yeux des comniunistes. Conlnent s'y prendront ceux-ci pour faire adopter par
los fideles la forinuie du Gouvernement ? On sailt
que dans la
nouvelle Constitution diaborte A Peking, un article est ainsi
congu : , Tous les citovens sont libres de professer la religion
L'article suivant dit :- 4i Libert6 est donnee &
de leur choix.
chacun de combaltre telle religion qui ne lui plait pas. , Voiil
un exemple entre mille de la pr.cision des lois (!e ce pays. Le
17 janvier 1951. Ilpremier ministre Chou-Eul-Lai, con\oqua les
dv&ques et les pritres catholiques prdsents a Peking. Le ministre leur posa diverses questions sur la possibilit6 d'dtablir des
6glises nationales en Chine. Un 6evtque ayant dit que tout catholique depend de Rome, et que tout exrque tient ses pouvoirs directement du Pape, le ministre altirma aussitOt qu'it n'itait pas
question pour les catholiques de se separer du Papc.
Mais les ultra-couniiunistes moins si-rupuleux se servirent
de la presse officielle pour inonter une campagne diabolique qui
consistait A faire passer le Saint-P4re pour un imperialiste ; on
le qualilia m4ime de super-imperialiste, de connivence avec
I'Amerique. Tous les jours des articles calouinieux ne cessaient
de relater les crines abominables conmmis par le Pape, le premier des capitalistes. 1'oppresseur des peuples. etc...
Bicntot la lettre des 6vxques defendant aux catholiques la
collaboration directe avec les communistes en ce qui regarde la
nationalisation des dglises. fut mise au compte du Vatican. Des
lors. se sournettre au Pape signifiait adhtrer a Il'lnpdrialisme.
D'ailleurs, !e Pape n'a-t-il pas condamn6 le communisme ? Or,
c'est justeraent par le colnuunisine que la Chine s'est affranchie
de la tyrannie des Nations Occidentales, et qu'elle se relbve peu
A peu. II est done manifeste que tcus ceux qui sui\ent les directives de Rome sont nos ennemis. et si des chr6tiens chinois se
laissent dominer par le Vatican, ils sont coupables de l•se-Patrie.
ce sont des antipatriotes, par consdquent, ils seront punis commŽ
des traftres.
Qualifier cette campagne de diabolique n'est certainement
pas exager6. Diabolique, eile I'est, parce que le mensonge et la
calomnie sont son unique base ; elle 'est aussi parce qu'elle met
les catholiques dans une impasse : se maintenir sous l'obdet encourir
dience du Pape. c'est se mettre au ban de la societ4
la vindicte de I'autoritb. Pour tous ceux qui exergaient quelque
fonction r6tribude par 1'Etat - et ils sont nonbreux - c'etait
tout au moins la perte de leur emploi.
Ici se place un fai qui n'est pas inoui en Chine. Quelques
pretres (deux ou trois) d(jh assez compromis par un passe rien
moins qu'6difiant. se joignirent a des chritiens, jadis influent:.
a cause de leurs relations avec le parti Kuomintang (nationalistes,
parti de Tchang Kai Chek), alors au pouvoir, mais qui, a present, craignant d'etre suspects aux ccmmunistes, 6prouvaient le
besoin de se montrer zilds pour le nouveau parti, afin de racheter leur vie passee. Ils devaient done, selon le dicton, se montrer plus royalistes que le roi. Les pr6tres susdits sentaient sans
doute ce mnime besoin de s'exhiber comme de fervents partisans.
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l)u reste, depuis queldue temps, les uns et les autres, par leur
verbiage. leur audace et leur dUsir de popularit4, trainaient apres
eux bun nombre de chretiens, que 'on appelait c progressistes >
(no\ateurs), A cause de leurs iddes avancres.
Or, ces personlages se dounbrent la tache de faire signer la
faimeuse forimule par les chritiens. Que firent-ils ? lUs brouillerent les cartes. Les pretres. s'adressaut aux chretiens, leur aftirmaient qu'eux-memes connaissaient bien le droit canon et qu'ils
savaient qu'il n'y avait aucun ptchi A signer. Les autres s'introduisaient dans les famiilles, ou rcunissaient les chrdtiens par
quartiers et ne craignaient mimre pas de dire que I'6veque avait
recommu la necessite pour les tideles, de signer, sans quoi ils
perdraient leurs places. II n'y a\ail done plus A hesiter.
Les deux entitls Patriotisime et Religion 6tant mn~lees A plaisir, les rhretiens ne sa\aient plus bien de quoi il s'agissait; et
cUilome ils avaient siglne docileinent ue premiere fois la formule
des \e-ques. de iiime ils signeireit une seconde fois ce qu'on leur
affirnait etLe necessaire. Le lendemiain, leurs noms et prenoms
liguri'rent dans le Journal officiel, comine ayant accepte les trois
uuluiiuiiiies.

Ainsi, la campa-iie contre 1'Egise se fait, non sur le terrain
re!iiieux, nmais sous le couvert du t patriotisme ). En vertu du
i patriotisuae ,, ies quatre millions de catholiques chinois doi\eut cesser toutes relations avec les « inmperialistes , et les
, riactionnaires ,. La propagande officielle ddfinit conme a imperialistes ,, les iissionmaires 6trangers. le reprdsentant du Pape
et le Pape lui-minme, ainsi que les Cliinois, pr~tres ou religieuses, qui pretendent rester spirituellement unis a I'Eglise et au
Souverain Pontife. Les catholiques se voient placds devant une
sorte de dilenmne : en depit de la proclamation de la liberte reliUic-use, aimer sa ipatrie et tenir A sa foi sent des attitudes radicaleillent inculmpatibles entre !esquelles it faut choisir.
Les catholiques chinois et mmneie les prItres qui veulent
prouver leur patriotisme. sont mis en demeure d'accuser les
miissionnuaires et les 6ýeques t1lrangers ; dans les fr4quentes r6uion:is ;0uxIu'Iles ils doivent as.-iste. on leur dit ironiquement :
, Ne sa-vez-vous pas que nous somnies sous le gouvernement du
Suple ? \'ou. tes v\.us-:.:nes le peuple. comment se fait-il que
.
'I !!;iore:•z ave:- \os pirt•
enlltii, les etrangers, alors que

-, i- ri-l'
a:'ic 'r de suabter le inouvement du progres, et
i'.- ':.ou%,:\riz
exi-cr !'expulsion des plus coupables d'entre
u-:;, . c.':!i.n
'xrt ii~s 6vIques. et ntotoireiment l'internonce qui est
. i.rA.i.r
f
difs. opprtsseurs de la Chine ? ,
'.:

*is•.

.

-',;o:mnies publices dans les journaux commu-

Uis.( ett ;:,.m•s ;'ntlees iulle part. finissent par convaincre les
prit;
.,it is !i!iý;ionlrai:-es europcns ou amdricains sont des
-s iu o'"ai:n~i
et 'e leur propre nation. qui itablis g
tc av.;t
:'• ~ a!
sous le couvert de la religion h prcher
s:Line..
ou de .. ~uvires d ' iharitd a crcer, ne font que servir leur patrie,
par ie '.,,(,n 'de I 'eslionnage, on tue
od'exploiter la Chine. Nous,
misosioSn1iar
ancrs. nusra sarnn:O
.es des capitalistes, des ennemis de la Chiie : ritn do on .' po-! \enir de nous. Voilk le
p,.-juge auisi pnormne qu'ab'urde. diiah (existant auparavant dans
.caucoup d esprits. et qui s'est iina2uliireiment dovelopp6 en
exSqsion et en pro!ondeur, LrAce a Faij icte propagande.
ll
. ete x enoph
ie n'est ras san. influeicer les catholiques et
1!f !!e.s pritre,. I! v a ojilarmi (ux des difaillances
regretta-
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bles et des apostasies - peut-itre plus materielles que \olontaires, esperons-le - telle I'atlitude des chreliens de Tientsin. Les
plus influents de la ville, que I'on designe sous le norm de catechistes, c6dant pluS ou ioins volontiers aux exigences des communistes, rdsolurent d'accuser leur 6evque, Mgr de Vienne ; mais
il leur fallait un motif d'accusation. Dans les premiers jours de
mai 1951, ils allrrent en corps demander i leur v4eque de leur
faire voir les comptes temporels du diocese pour l'annde prtcddente. Monseigneur leur reponait qu'il n'a\ait aucun 'ompte a
leur inontrer. car les chretiens n'ont rien 4 voir dans les tinances du diocese. C'est au Pape que 1'dveque doit en rendre compte,
ou a son delegu6, I'lnternonce de Nanking. llsinsisterent, mais
en vain. Les jours suivants, ils vinrent en plus grand noibre et
renouvelerent leur petition, en empioyant des termes de plus
en plus arrogants ; et plusieurs d'entre eux s'installerent dans
les meilleures chambres. L'dUeque persistait dans son refus. Une
fois, vers minuit, ils allerent frapper A la porte de l'tevque,
l'obligerent i se lever et h comparaitre devant eux : alors ils le
sommerent de leur remettre les comptes immediaternent. sinon
ils allaient accuser l'6vuque d'avoir dilapidd les biens de 1'Eglise.
L'dvdque ne cdda pas. Alors, le lendemain 16 mai, les Inmees
chrdtiens vinrent au nombre d'une quarantaine. Ils declarerent
S1'reveque qu'il etait devenu leur prisonnier, et qu'eux-memes so
constituaient ses gardieus i tour de role. II lui intimirent l'ordre
de ne pas sortir de sa chambre, et iui assurerent qu'ils veilleraient eux-nmmes it ce qu'il ne reqfit aucune visite, ni de 1'exterieur, ni de ceux qui habitent A la rdsidence episcopale. Un
seul domestique sera admis pour faire sa chambre et pour lui
apporter ses repas ; et chaque fois que celui-ci p6netrera dans la
chambre de l'dvdque, il sera accompagn6 de deux gardiens. Ainsi
fut fait.
Une grande partie du rez-de-chaussee .fut occupee par les
chrdtiens, les autres appartements dont ils ne se servaient pas
furent mis sous scelles. L'etage etait habit6 par une vingtaine de
pr6tres, surveillis eux-mdmes par les chrdtiens. Quelqu'un d'entre eux voulut faire des remontrances aux chefs chretiens, sur la
maniere odieuse dont ils traitaient leur 6veque ; ils lui rdpondirent : (,Vous n'avez rien A voir dans cette affaire, rentrez chez
vous et n'en sortez pas ! a Ils permirent cependant aux pretres
d'exercer leur ministerea la cathedrale, et a ceux qui dtaient aumoniers d'aller celebrer la -messe dans les diverses communaut6s,
dont ils avaient la charge. Les deux pretres 6trangers qui se
trouvaient lh furent I'objet d'une surveillance un peu plus sdv6re ; ils mangeaient dans leur propre chambre et chaque fois
que le serviteur leur apportait le repas, un ou deux hommes entraient avec lui; de m6me lorsque un h6te, qui avait obtenu la
permission pour entrer, leur faisait visite.
Les deux premiers jours de son internement, Monseigneur
ne c6l6bra pas la messe, car il ne voulait demander aucune grace A
ses gebliers. Geux-ci, sentant peut-etre ce qu'il y avait de cruel
pour 1'4dvque d'etre privd de la messe, lui permirent de c61dbrer
dans l'oratoire qui 6tait & quelques pas de sa chambre. L'6v'que
y alla le lendemain, mais comme il a la vue tres basse, ii ne
s'apercut qu'k la fin de la messe que ses deux servants dtaient
des apostats - deux de ses gel6iers. - II n'y retourna pas, et
les autres jours il dit la messe seul sans servants, dans un petit
salon contigu f son bureau.

-- 318 Au cours de son interueneent, qui dura douze jours, l'dveque
ful cotnduit en auto a la police cintrale it deux reprises pour y
ttre interrog~ ; f'auteur de ces lignes ignore quelles furent les
questions posees. Le 26 mai, on \int a\ertir l'de6que que dans
deux jours. on \iendrait le prendre pour le conduire ailleurs, et
que. en ciseqluenie, il pou\ait pr6parer les effets qu'il desirerait emporter avec lui. Monuseigtirur prepara deux valises. II
pensait que peut-etre on allait Ie mettre dans une \raie prison.
Le 28 inai vers midi, ies \alises furent emporties, sans doute
pour en visiter le conteuu, et A quatre heures du soir une auto
avec deux policiers xint cueillir Fd'6xque et 1'emmener au port,
sans qu'il puisse faire se -adieux a personne. Les policiers 'invitUrent it mouter sur le Ilanyatoy, cargo d'une compagnie anglaise, en partance pour Hong-Kong. La police elle-mmine avait
retenu la place et pave les frais. Le lendenain 29 mai. quelques
misiiioiniaires ayanit eu biruit de 1'evinetent, se rendirent au quai
et purent saluer Algr de Vienn, et echanger quelques pardles
seu!einent, car ses deux policiers ne le quittaient pas. A neuf
!lho'ire. Ie ,atiau.!e\ait I'ancre. Nuus apprimes dans la suite que
l'is piirie.rs traitrvent leur prisunnier avec des 6gards, et ne lui
lai.-•iir.t :iia;irquer de rien au cours des six jours de navigation.
Aui-sit;'. arriis sur terrain anglais ils le laisserent en libertd.
MoniSi _..iur pi it place i bord d'un aN ion. et quelques jours aprcs
il atterris-ail it Ilonie.
Ausi.-itlt (lue !'auto emi!lanie
I'iai
!veque cut quitt6 la rdsidenc epiicojiaie. LItus les cliitlieins qui avaient fait la garde
reittr'lrclt ch-iez eux, -ans Iruit. Queiques jours apres on pouvait
lire tains ie joluriial

un airtihle .u

plus renluint des chretiens pro-

gresNistsc, fi'lI it;at Ja pli-e dl'a oir expulsi 1'edvique de Tientsin,
couuideiraiit cl~tte :lieiurl' *'iiiloie un premier pas fait dans ia
limnidu pro:rbis et altfiiiialt ql uiin second pas etai ai faire,
pl'us i!i:'!;
toint .ue le preitier.
I
t savoir, I'expulsion de 1'Interl!l(![te.
ii ivu ltplus t-rd. it la tin de juin, dans le minnie journal, on
!i>it quatre artilde.I.
-i;,.iir de quatre prdtres du diocese exposarint d ,liiffrits fauors ia adcessit d'exiger le renvoi du
!: s.r'irl ,.*rnllii
'Ii2in iro2riS de la Chine : llnternonce. Mgr RiSI. . ~li.
l
: '.!:ri,,n ides pritrcs du diocese eut lieu dans
,
. ;i,:;*;!,
j.iur~ de juillet. ei vue de statuer si, oui ou non,
i!"c
tr
:':
,,.\eair.it ,n conscience coopigrer A I'expulsion du
i"i'
'!l:t
(!ii
i
t':tPak. au nomi du patriotisme. Jusqu'ici nous
i-..oron- !r i--ultat de la discussion ; mais le seul fait d'avoir
;:i uon. '•'i,:
i.'i ti,•o en discussion nous parait plus que blAII c-t ýiair que pour ceux qui n'ont pas vecu sons le
conl;iinu:i>ti
en Chiiio. ii n'est pas facile d'expliquer ces
tions .t .i. cipr,!is.
C'est que caltloliques et pretres
se••i •Lent 1iris dan.- un ,4au qui ne fait que se resserrer

regime
hesitachinois
chaque

jour daai\dtage. 11- n'ont.aucun espoir de soulagement, ni de re-

cours a un, plu, haute au•oritt;. Ils oent tenus d'assister deux
ou trois lis par semaine pendant des mois A des reunions qui
durent trois et miome cinq li•ures. pendant lesquelles un porteparole du parti, charge
de leur endoctrinement. leur ddbite raison,;Pueents, proniesses et menaces I jet continu. Quand Forateur
e.
'atiau6 un autre le relai-, mais les auditeurs n'ont aucun
,r:it. On a mis du papier devant eux. ils doivent 6crire leurs
!:,:rcssions sur ce q(ui leur e eCtd dit, et tout ensemble, leurs
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opinions et leurs objections. A la fin de la seance on ramasse, on
collectionne tous ces papiers, et, A la prociaiue r6union on en discue. soit pour refuter, soit pour approu\er. Si eI resultat desir6
n'est pas obtenu, la police ira trouver les particuliers chez eux,
elle passera de faiiille en famille. elle posera des questions les
plus inattendues, provoquera d'interminables discussions et
exigera de signer des pieces dans lesquelles sont inscrits des delits que le signataire n'a jamais commis, ou bien de contresigner
des petitions. 11 arrive que, fatigue de ces longues seances. n'en
pouvant plus, on cede, sans rien approuver en fait.
Jusqu'ici nous a\ons dit ce qui s'est passi sous nos veux,
et cela suffit pour donner uue idde de ce qui se passe ailfeurs.
car les inethodes employees pour brimer les ttrangers avant de
les bannir. pour les perdre de r6putation par des accusations aussi
fausses qu'abjectes, cominme pour justifier les mesures que l'on
prend contre eux, ces mithodes. dis-je, sont essentiellenient les
mniCes dans toute la Chine : clles out le nmeusonge pour base.
Ce qui varie, ce sont les details de lieux et de circonstances
On dit aux etrangers : ,, Vous nientez ! , Lorsque \ous dites
que vous ltes innocent de tel crime, vous mentoz ! Vous dites
que vous ctes venu en Chine pour faire le bien aux Chinois, vous
mentez ! »
Dans une assemblde de hauts dirigeants du parti i Pdking,
quelques-uns suggerent la suppression des dix coinmandeinents
de Dieu, qui sont un reste de superstition occidentale. L'un d'eux
se leva et dit : < Gardons-nous en bien ! parmi les dix prdceptes,
le huiticme nous est trop precieux pour que nous le rejetions;
n'est-ce pas par lui que nous convainquons nos ennemis de
mensonge ? ,
Il y aurait encore beaucoup de choses a raconter sur la campagne infilme contre les orphelinats catholiques, et sur les arrestations d'dvoques et de missionnaires, mais nous Ilanquons de
renseignements pr6cis pour en parler avec exactitude. D'ailleurs la tempete bat son plein en ce moment-ci. il est trop tdt
de narrer des 6v6nenents qui se ddroulent actuellement.
Avant de terminer ce recit trbs incomplet, une remarque est
4 faire. Malgre la mauvaise foi et i'astuce dont font preuve les
persecuteurs de I'Eglise, ils ont quelques qualitss. dont il n'est
que juste de faire mention. Or, on ne peut pas nier qu'ils aient
apporttun peu d'ordre dans un pays tres troubl6 par la guerre
sino-japonaise, et surtout par I'incurie du gouvernenent prieddent. Its ont introduit parmi le peuple - dans les villes notamment - de I'entrain, de l'activitd et de la propretd. IIs ont fernim
les salles de jeu, les fumeries d'opium et les maisons'de toldrance. Parmi leurs innombrables fonctionnaires ils emploien'.
beaucoup de jeunes filles et de femmes : dans les bureaux, dans
la police et dans l'armie ; or, on les voit toujours correctement
vetues, et, extdrieurement du moins, quand les deux sexes se
rencontrent, on ne remarque jamais de paroles ou de gestes inconvenants. D'ailleurs les soidats sont disciplinds, et dans les
rues, ne se permettent jamais quelque manque de respect envers
les passants, seraient-ils dtrangers ; comme bravoure, nous les
avons vu h l'ceuvre lors de la prise de Tientsin, de plus, la guerre
en Corde nous renseigne sur leur courage. Ces gens, fanatisds,
ont un ideal, et ils savent l'inspirer aux autres ; i est vrai qu'ils
y prennent de la peine ; les longues sdances pendant !esquelles.
des heures durant, ils ressassent les memes arguments, ne sem-
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iliUpt pas les fatiguer. On peut dire aussi qu'en gndcral ils soul
a soilt spontandes.
''- r 4eime communite, tous vi\ent dans une atmosphere inima
ginablee ddelation et de crainte : il y a dans tous les milieux des
espiuos et des contre-espions, et it ne faut pas douter que ceuxci soient a leur tour surveilles. Par consequent, chacun se surveille soi-m-me dans s"s paroles, dans ses gestes et dans ses relations. Voila qui enleve beaucoup de prix aux susdites vertu-.
II faut done plaindre un peuple qui est devenu la proic de
cette erreur uunstrueuse qui, si elle etait mieux connue des peuples encore libres. Ieur inspirerait une telle horreur qu'ils ne In
laisseraiciit jamais p2nndtrier chez eux.
.Nocinbre 1951.)

subres. Nous le disons pas que ces a vertus

'iavaiux imiissionnaires en 1917 : N.B. : Dernier bilan envoye)
M.issiuns pariissiales. 19 : livtours de miission, 10 ; Premib:rs corninunions. 13: lietrailes paroissiales, 40 ; Retraites de
Flilles de la CharitP. 20 ; Serions de circonstance, 4.
N.-B. L.a mission est chariiae de la visite trirnestrielie de
19 miatisons .de Sdturs.

LE BoUSCAT BORDEAU.X)
Travaux de I'ireuipe lissionnaire pour 1'annce 1949
16 IrmissijOus !piroissiales : 11 a deux inissionnaires, 5 a un
':is(i>.nire ; 8 doe trois semaines, 8 de deux semaines.
:i r,"''raits (di coinilunuion solennelle ; 18 retraites de jeunes
';i!.si ; 1' .jio,J t,:res !.ariales : 15 retraites paroissiales d'une senai
: .2 triIluu:is : 1 rctraite de '-rand seminaire (1 retraite
1.- lcit Sin.inair'e)
1 neuvaine a Buglose; 4 retraites de
.':irs. Uner cii;qulantLine de predications de circonstance.

TOULOUSE

Maison de Missions I.azaristes
Travaux de 'annnc- 1951
3" missio;ns ;: 1. retours de mission : 5 retraites de Filles de
la Charit; : 61 retraites paroissiales ct iubiles ; 24 retraites de
rommunions solennelles ; 11 retraites cejeunes filles ; 4 retrait!s de Grands Sdninaires ; I retraite de Petit Seminaire ; 12 tra.aux divers (sermcns de circonstanoe, mois de Marie, etc.)
2 r'etraites ala .iison : route de Seysses, 136 (Pretres, Frdres,
*.'v!oi'r-nes de Saint-Vincent de I'au:l.
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SAINT VINCENT DE PAUL
SON

OEUVRE

ET SON INFLUENCE EN LORRAINE

par Joseph Girard, Prctre de la Mission

Dans les pages qui \ont suixre, on dkcrira quelles furent a
travers les siicles l'ruvre ct l'inlduence de
jaint Vincent de Paul
en sa doable famille spirituelle. Sdmiinaires et Missions out tra\valli respective\tent i. I'euvrc d'education sacerdotale et de
la \italit6 chrtliemne en pays lorr.ins. Les multiples formies de
la charite chrctieinnw se sent IInr ifesttes dans les fondations di\erses des Filles de la Charit'. spicialement it la fin du xv i" siecle et au d~hut du xviW", puis dans la setuinde nmoitie du xilx
siecle. La Compagnie de la Mission disparaitra. apres 1791, presque totalenmnt. pour ne revivre qu'apres 1918.
Le rayoimement de I'Yuvre de saint Vincent ne peut s'expliquer que dans le cadre de cette region de la France qu'est la
Lorraine. I1 convient d'en esquisser les contours historlques et
le trae de sa carte.
, It faut que uMonsieur Vincent soit Lorrain lui-nume pour
faire tant de bien au.x pauzres Lorrains. De Lels propos se chuclhotaient
e
a 1'poque de la guerre de Treute Airs, tandis que le
frLre .lathieu, dans sa bourse usee, transferait des millions de
la capitale A la Lorraine. Cinquante-trois fois, au moins, il reprit le baton du pelerin de la charitd. Sur place, pretres et freres
missionnaires, aux principaux postes de secours de Bar-le-Duc,
Verdun, Nancy, Pont-a-Mousson et Saint-Mihiel, distrihuaient
ces immenses lib6ralit6s de la charit6 francaise.
Saint Vincent, en 1640, longeait la fronti6re lorraine. 11 pensait un moment aller encourager ses fils qui. de Toul, avaient
Bt6 appelds aux plus grands carrefours de la misire. Comine Paul
avait envoyd son disciple Timothde A ses plus chers fidiles, Vincent ddpecha son remplagant. II 6crivait : u Ne poucant aller moimnme en personne faire les visites en Lorraine, j'y envoie Monsieur Dehorgny dont vous connaissez la simplicitd et la pidtd. ,
Le grand bienfaiteur de la Lorraine ne semble jamais itre venu
dans ce pays ( 6tranger L pour lequel pourtant ii a d6pensi toute
la finesse de son esprit et la d6licatesse de son cceur.
C'est en 1658 que les Filles de la Charit6 feront leur apparition h Metz, avec la fondation de la , Charite des Bouillons ,.
Bossuet, pour la fete de la Toussaint de la meme ann6e trouvait
de beaux accents pour chanter l'oeuvre des Dames et des Filles
de la Charitd : a Favorisez de tout votre pouvoir, s'keriait-il,
cette confrdrie charitable qui se consacre au service des pauvres
malades. Aimez ces filles charitables dont toute la gloire est
d'dtre les servantes des pauvres malades, victimes consacrdes
pour les soulager., Vincent de Paul eonsiderait ses Filles comme
ses 6vangdlistes de la vraie religion. Lors du premier depart
pour Metz, il leur disait : a Vous devez faire connaitre la saintetd de la religion catholique aux hdrdtiques et mdme aux
Juifs. ,
Dans les pages qui vont suivre, on rappellera aussi exactement que faire se pourra l'influence de l'teuvre de saint Vincent
depuis 1635 jusquau lendemain de la guerre de 1914 en pays
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lorrain. Les stminiaires lorrains seront cuntids a la Compagnie qu"
Vincent a fondee a Tout. Metz et Nancy. avant la Revolution. LUmissions continueront I'wruvre des sdminaires dans tous les dioceses de Lorraine.
Dans 'lhistoire des Filies de la Charite. en Lorraine, deux
Ages d'or seriut la tili du x\n sicle et le debut du xvsu, puis
le lendenain de la guerre de 1870.
Pour expliquer le raynieiienit de saint Vincent il importe
de presenter cette rt!ion de la Frauie au cours de son histoire.
Premieire partie
LES

IlRh;INES AIT XVII* SIECLE
CHAII'ITIE PILEMIERi

LA SITUATION IIISTORIQUE
Au iiimoent ou saint Vince<nt -ie Paul vint au secours de la
Lorraine, comment se prescnte ce pays , etranger , ? - Quelle
ern est ia g-erI,:phie politique et dio,-saine ? - Qui sont ses souveraiais " -uelle e.t la situatiol: miitaire et politique ?
§ 1". -

LAI

Gl1OGRAIPInlE

1'OLrTIQUE ET DIOCESAINE

11est ln .te dai'gir
ia .'o:-raphie politique et la geographie cclsiastique. Les lirnites de l'une et de I'autre ne correspondent pas toujours. au dtlhut du xvir siecle. Le choix des
dvxques et ia formatioi des clerc?. pour la mime raison, auront
une imnpoctance parlicu!iiere ur I'erhiquier politique (1).
i.- La i:lographiep,oliliuc de la Lorraine aux env•irons de 1600
l.cs urenr.ers bio!gra !ies d,- saint Vincent de Paul ddnommenlt 1" pays secouru par I'aptre de la charit6, au cours de la
gucrre de Trente Ans , la Lorraine et le duch6 de Bar , (par
exeim:ple Plierr* C.ollet. La ric de saint Vincent de Paul, Nancy.
1748. t. I, p. 286 .
l,'Ut:tdue de la Lorraine. dont, le comte Fr6deric (959-978) fut
le preniler due. ie',st. -onnue q,,e conjecturalement a l'aube de
son histoire. Cc duch,' fut taill pour une laible part dans le diocise de Trr-ves : dans celui de Metz pour une plus large part
ii enalote ie petit .,-chie de Verdun et sans doute la totalit6 du
Ci3-Lrs de Toul. La Lorraine iord sur la province ecclsiastique
de Reims avec Mouzon :t le Dormois, et sur celle de Lyon avec
a ssigny. au diocese de Langres.
Pirnitiv'. rent. !e duche n'avait pas de capitale. L'essentie!
daua
:s iusqu a(u xvr:e siecle, furent les trois bailliages de V6ge.
1 -a.
Naney. .t le hailliaze d'Allemagne avec Vaudrevange comme
cbef-iieu.
a' dup de Lorr.;ine etait vassal de l'Empire. En 1431, it fit
•"a,-:-m;stin
d' Q'arrois dout le pre rmier souverain fut le comte
Fr6-,_(,ric des Ard'.,,ns
•2).

t) VAr infra : L'.rig-ne
sm:,;air. le Saint-Simon. L'@veque de
MAtz iavoque canrme motif a•i,
I
ait ~.P, convenable
c
au
27oAque des ctraiers occ1pi.nt
~
p, ses suijets .).

es pl:cr

service du
-iui devraient 4tre rempues

2;Cf. Gicgra'h7ie lorraine publi'e );arune socidtd lorraine des

t .l irs
locales dan.n
I'enst.iyni,?int pitlrc arec le concours de 14 coUlat,•-.,t,;rs. Nan cy. i •7.p. '2.
• sui?.
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Administrativement, le Barrois coiprend, au xvui siecle, le
Barrois mouvant. qui est du ressort du Parlement de Paris, et lc
Barrois non inouailt. II est. divisi en quatre bailliages (euxmC-ries partages (-n prti\vt6s). h savoir les baiiliages de Bar, tout
entier du Barrois :uou\ant. de Clermont, notln iouvant, de SaintMAlhiel. non inouvant. et de Bassigny, en partie liouvant (SaintThiebaut) el en parlie non mouvant (Bournont).
A ces quatre bailliages s'ajoutait celui du marquisat de
l-•'it--Mlousson. y c.mpris la la',onnie de Viviers. La plus grande
pa'tie du liarrois se trouvait dans les diwceses de Toul et de
Verdun. Sa capitale A partir du xnr siecle, fut Bar-le-Duc (3).
En 969, Cotmmercy devint le centre d'u.ie peute principaut6
\vasale des 6vcques de Metz Son souverai'n portait le litre de
damoiseau. Louis XIV occupera c(tte pritcipaute. En 1707, it
I'abandonia au duc Ldopold.
de Lorraine avait atteint dans
A peu de chose pres, le duchl
les dernieres annees du xv\ sihcle sa plus grande extension.
La yt:oy-raihie diocsaainc de la Lorraine
aux enciirons de 1600
I.'histoire de -ette ofographie demande de ne pas -:)nfondre
les trois termes de dioc'se, d'ev~che et de ville epis.cipale. Le
dioc'se est une circonscription ecclvsiastique deierminiee par
IRome. Elle est conipltenment independarite des divisions civles.
Les trois diocses de Metz. Toul et Verdun ont subsistd presque
sans chanlgement jusqu'en 1776. En 1777. Nancy et Saint-Die foiinLront avec Tout un nouveau partiege de l'ancien diocese de
Toul. (La creation dun grand smuinaire a Nancy, en 1779. tenu
par la Miss;on. suit le partage diocesain.1 L'dwv'ch est une prinattachde . la dignit6 6piscopale. Son
cipaut. ancien comtt)
administration esi sans rapport a-er celle du diocese dans lequel
son temporel est situ6. La ville 4piscopale faisait, A l'origine, partie du ternmorel. mais en Lorraine, commec ailleurs, !es nobles
et les bourgeois de cette ville reussirent A supplanter 1'dvtque et
4 lui enlever les rwtdrogatives seigneuria!es. L'A\eque continuait
k 4tre le chef spirituel de la cit6 sans en 6tre le maitre temporel,
et ine priticipauti boucgeoise ddtetidue tantt nmodeste (Verdun).
tant6t considdrable (Metz). se forma dans la ville 6piscopale. On
dira, par exemple : Nrncv (capitaie de la Lorraine) est situde
dans le diocese de Toul: ienri II. en 1582, occupe les trois villes
dpiscopales et non les trois vt\chis ; Louis XIII, au trait6 de
Vic (1621) nme la main sur l'eviche de Mletz (4). Un autre exemple intlresse notre histoire plus directement : la ville de Vie
2. -

;3) Ibid., p. 17 : , En 1301, au traitA de Bruges. le comtPe de Bar,
Henri III, se reconnut vassal du roi de France. Philippe le Bel, pour
toutes les terres t l'ouest de la Meuse : e'est le Barrois mouvant. En 1354, le roi de France, Jean le Bon, dont le Comte Robert avait
(Ipouse la fille, accorda & son gendre ]a digniti dtucale. En 1484. cent
trcnte ans plus tard, le Barrois fut uni A la Lorraine au profit dr
Rend II. Le titre de due de Bar fut ddsormais porte par les dues de
Lorraine, y compris Stani-las, jusqu'en 1776.
(4) GUographie lorraine, p. 21 et suiv., et Jean Schneider, La fin
de 'avouerfe et de la ministdrialitd episcopate & Metz (xntx-xive sitcles) dans Annuaire de la Societd d'Histoire et d'Archoologie de la
Lorraine, t. XLVIII 1947), p. 1-16.
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t\vques

de

bi;.

L de la Lorraine furent ceux de
Les qdatre sii;es piscopaux
l'rv:es.. MCtz, Toul et Verdun. 'IrT es avait le titre archiepiscopal. 1 comprenait une partie iiiinime de nos departenients des
Ardennes Cariuniii;n. de la Meuse (Stenay, M1ontinmdy) et de !a
Moselle Sierck
);. La partie lorraine de i'archidiocbse de Tr-r
\ . fol'rtlait I'ari'hidiaclui de Lounguyon. Une petite partie de
'archiidiacomn de Tholey futiuzalementi
lorraine.
Le diocrse de Melz toutuhait au nord au diocese de Tr6ve.au inord-(s it celui de Mayeire. a I'est I celui de Worms, Spire et
Stras.liiurg. au sud a :elui de Toul, ha 'ouest f celui de Verdun
Ds-i 8.85. on le tiruume di\is4l en quatre arctidiacon6s (Metz, Marsal, Vic, Sarrebouru). A la ll4twir;e, i'archidiacond de Sarrebour-"
fut amnputl
des deux ar-liipr,'trn's de Neumioutiers et Bouquenoin1, d<e\vnulls jrite.staitls

)5 <is'.

I.e dioct-se tde Toul. lorrain. par excellence. correspondait a
penu prrs ih notre dtpartement dth. Vos ses,
la majorite de celui
dIe Mlurthe-ett-Moselle. it a naIitii
de celui de la -Meuse. 11 ttait
l'un ýi ui tenant, exceptiton 'ait e e M~uyeit\i qui etait enclavi\
dans le diocese de Metz. Dis le xit- sii'cle, ii a six archidiacouns.
I.' diircse de Verdun. le plus petit des quatre. est 1'ancien
:niiti, de Verdun. De forne presque circulaire. il s'etend autour

di•

lI

\ill e rpis:opale et cupte (quatre areltidiaconts (5 ter).

§ II.

-

LES COL\ERAINS

DE LA L.ORIAINE AU XVII'

SIECLE

On peut dire que pendant toute cette pdriode la Lorraine
tlait aux- prises avec la France et axec I'Europe.
L'a\i•nement de C'harles IV. due de Lorraine. le 31 juillet
!62j.
toincide av\e 1'enltre de Richelieu dans les conseils de
I.uuis XIII, le 29 mars prtcddent. D'un cOt6, on cut un jeune
honr e tiiec vingt ans. 1lancý, beau Cavalier, hiomuie de guerre
\alrureux ayant des qualites ta'tiques, mais pas de stratigiie
al;able. SNi le 5 avril 16)-i. il porta les ariies des 'age de quatort.i alis. i:e fut la passion et presque I'occupation de toute s;
.ie. I'(Por ,tr e un trai homiine d'Etat. ii aurait fallu au due Char:s 1V. conervxoir avec clairvoyance, agir avec prudence et s'eu
'.nir ta s<s dt-seis. I! n'en fut rien. Au momnent le plus critiqut
,i, sn ihistoire. la I.orraine tlait tuoni•te entre les mains d'un
*\"!iturier 6 .

1i ,i., r'.ar';ulitrement ce itre. I'evque de Metz s'intlressait I
ic. En ji, ii .n verra lMgr GC;lior
d'Aubusson (1669-1697), choisi"
*:ois ti is- ,le ia CharitC pour l'hupilal de Vic.
'- .\ ,,nsu!ltr : Atlas historique du dioc.se d.e Metz, par G. Bourge
;tt N. Dorvaux, Montigny, 107, cartes 1 et 6.
: bis) A ce changement, il est fail allu-ion indirecte dans les lettres
patnites on faxrur rfu Seminaire Saint-Simon, a Metz.
: ter, Ces divisions ecclesiastiqu, s ont eu souvent plus d'importance
que les dlivision civiles : les di\isions eceldsiastiques 6taient plus logiques el mains incohlrentes que :es divisions civiles ;elles avaient une
remarquable staDilite. Ainsi .leInne d'Are 6tait-elle lorraine ou champenoise ? Peu impcrte ! Elle itlait ( ddi:'ise de To u l , et, comme telle.
avail le droit
dp se dire lorraine.

(6) On trouve dans P. Colet. o.c.,
Charles IV oih i'ioge et blljm'
j
ent, Uoss

1.
I.
av

p. 286, un portrait de
ec art : Charles IV, prince

railard intrepidp . *ride te ioire, a'sez fort pour donner de t'inqui ltde it ses vosii., trop faibe pour s. soutlenir contre eux, toujours
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En face de ce jeune hommiie, se dressait le cardinal de Ilichelieu, honnme d'Etat veritable, a muri dans le rhve d'un Rhin
frainais ,,, resolu & associer le due it son systbme d'alliances
contre I'Autriche. L'alliance de raison de la France a\ec la Lorraine echoua. Au lieu de ndgocier, Charles IV ciomplota contre
la France avec une in\raiselmblable igeriete. sans souci du lendemain. Coup sur coup, quatre conllits dclaterent.
Louis XIII. au mois d'aolit 1626. exile en Lorraine Marie de
Rlohan, duchesse de Chevreuse. Charles la recoit et complote avec
elle contre Richelieu. Le cardinal se contente de rappeler la duchesse et attend I'heure de se venger du Lorrain (1626-1628).
En 1629. Louis XIII se brouille avec son frere Gaston. due
d'Orlhans, qui veut epouser contre son gre la lille du due de Mantoue. Gaston quitte le royaume et Charles IV, le recevant, le traite
en roi. L'arrivie de Louis XIII a Metz arrote le due tout net.
Convoqud 4 Vic, Charles IV doit signer, le 6 janvier 1632, un traitl
huniliant (1629-1632).
En 1632, Gastoti vient d'6pouser Marguerite de VaudeiuonL.
la soeur cadette du due de Lorraine ; grande colPre au conseii du
Roi. L'armde franraise pe:ktre en Lorraine sans detclaration de
guerre et s'y promene rapidemert. Charles IV est olllig6 de capituler A Liverdun. le 20 juin 1632.
L'annee d'apr.ss. les accointances du due a\ec 1'Empire sont
de plus en plus etroites et le mariage de Gaston est maintenant
connu officiellemnent. Lors de ce quatriine conflit. Nancy est pris
par les troupes francaises. La famille du due se disperse. Le due
lui-mneme abdicue et. F'espace de trente ans durant. il se promine
hors du pays. Son dernier exploit fut d'epouser ligitiilmement. le
4 novembre 1665. a soixante-cinq ans, Mademoiselle d'Apremont.
plus jeune que lui de quarante-huit ans. II ineurt dans un obscur
village du Palatinat, a Allenlach, le 18 ddeembre 1675.
Quelques traits vont ectairer le drame lorrain qui n'a pas
un caractere regional. Le gouvernement fran'ais s'est range du
c6td des protestants pendant la guerre de Trente Ans. II u'Wtait
pas question de soutenir le mouvement reformiste mais simp!ement de profiter de I'emharras dans lequel la guerre mettrait
I'empereur et le roi d'Espagne. II .'agissail de refouler le premier au deli du lhin et le second au deli des Pyrenees ; la
France, de la sorte, en mir'me temps que des fronticres solides.
aurait une plus grande unit6 politique. En sonune, il fallait rdsoudre le probleme du Rhin, double du probliine des PyrTenes.
La Lorraine n'avait aucune raison valable de participer A la
guerre mais de\ait fatalemnent vy tre entrainee pour d6fendre
son independancc. En vue d'aborder les Imperiaux, Richelieu
devra s'emparer de la Lorraine hostile i une alliance de raison.
prdt A faire des acconmodements et plus pret encore it [es rompre. 'n
heros de cetle trempe avait tout ce qui dtait necessaire pour ddsoler ses
propres Etats, et ii ne pouvait guare compter su<r Ia prolection du Dien
des armees, depuis surlout que, lassd de son epouse & qui il devait la
couronne, il cut contractd un second et scandaleux mariage avec la
princesse de Cantecroiz. ', On sait que La Vie de saint. Vincent de Paul.
par Collet, n'a pas pu paraltre &IParis a cause du Parlement de tendance jans6niste, et du Roi lui-mime. Le livre est dldie au Roi de
Polngne. due de Lorraine et de Bar ". La dIdicace s'exprime ainsi :
, A l'abri de votre auguste nom, saint Vincent de Paul triomphera une
seconde fois des ennemis de sa gloire, et son triomphe sera toujours
celui de I'Eglise Romaine. ,
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La position de celte dtrnitýre 6tait d'autant plus critique que la
France, d&s avant la guerre de Trente Ans, s'elait procuree av\e
habillet un pied-i-terre dans le duchU de Lorraine. Les troik
villes episcopales. Metz. Toul, Verdun, jouissaient de la protection effective du Hui de France, depuis 155 2. Les gouverneurs y
.S-,it InInu1ii"s par Ie souverain de France.
Charles V 1675-1690). nexeu de Charles IV, fut appel6 au
trn'ne it I'agede trente-deux ans. En h(ritage, il recevait un duch6 a reconuquerir, des sujets injustemnent maltraites a proteger.
toute une popularitO it recouvrer. 11 avail peu de soldats, point
d'argent, rien que l'alliance imperiale, cornpromettante aux eyux
des Lorrains eux-mintms. 11 fut un duc in parlibus, mais un bon
Europeen. Charles V porta tres haut par ses exploits le nom lorrain, mais il ne fut pendant quinze ans qu'une esp6rance et un
nuon. I1 out une innuense rcnomrnde dans la chrdtient4 entire
pour avoir puissainiient aid4i
it d6bloquer Vienne. le 12 septem1lie 1683 : en Lorraine, il dut laisser le champ libre h I'assimiiation fran(aise qui. a I'aide de 1'orcupation, ne fit que progresser
idans le duchld.
I111. -

ETAT MILITAItE ET SOCIAL DE LA LOiR

INE DE 1631 A 1639

II n'us faut re\4,nir ahl',pqlue de Charles IV en conflit avec
nlFrance. l.a situation mnilitaire et j'etat social resultant de la
,uerre de Trente Ans doiveiit itre eonnus. Leur description introduit imiii':diateient A I'action de saint Vincent dans cette
triste conjoncture.
1° Situja1tion mattriclle cl csprit des arlmies, en 1'annde 1636
Au point cuhininant. en I6:36. nous vovons la nalheureuse
Lorraine f'ouie par sept corps ;'a;trme I la fois : trois corps de
troupes 'ran;aises, deux corps tfl'inpilriaux, le corps du due Charles IV' ct c(iui de-s Suidois, suit un total de cent cinquante mille
Ihoinrimes. s;al- roijiptcr ls xalets et les femmes Cvalues A cinquantiO i•ill-. I.es diffi':ronlt phliases de la guerre n'offrent pas
d'ini;rt'L ici. I.a sitnation ;i;i•irielle et F'esprit des armnies, par
oiltie. expliuic,'nt I,tat de misbre incroyable dans lequel la Lorr:i
fntli hn'-i
)
e.
1,- Lorraiis ;'.ai,'nt un vquipage en mauvais etat. Leurs
i.vaux iortaicnit ti.- crins en guise de brides et se trouxaient
:,
do s>-l!I. [s soildats 6aient dsuenillhs : leurs arqueu. et lfcurs ;-I;•olts a tel point dtelriords qu'il leur arrivait
·
" ti;. r(i
iois isoup s.s
pooir faire feu. LOs officiers sans
~u\
srid .,x:
.U-.,i,!
.,- xa-ctions des soidals en alldguant le service
:1u *'u-.
lIs triis (xviches. ils prtcextaient 'lhostilitd des hah-a;.s
,i*ait.s
\nus frn•in;ais. Certains capitaines lorrains avaient
e!i
ait incs riie surr ilaurs itendards cos miole significatifs : Frappe
fort. i, cd'ls loutt. nrto•• s rien. , Cor:T;nri
il n'v axait aucun comnis-.iirp dce guerre ciiar- de pourvoir a la subsistance de I'arIe o(l iharles IV. officiers et soldats ýlaient dans la necessitl
l'assurer cux--n:mes !eur ravitailienient. Les cavaliers ne possdiaient, a I'exception des officiers. ii armes. ni selles pour leurs
-hevaux. Ils ne s'en portaient pas m.oins en eclaireurs jusque
iians
les rnontagnes et sur hls bords de la Sarre. Ils avaient la
rt'putation d'Mtre do bons soldats. L'intendant de Vaubourg dcrira
'in pru plus tard : ," Les Lorrains sont assez propres pour la
ar-rrr: ils ainent surtout 1 service de la cavalerie, parce qu'ils
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sont accoutumds des leur jeuiunesse a tre autour de petits chevaux dont ils se serxent pour le labourage a 7).
L'armie• franrauise etait plus humaine a certains dgards.
Louis X111 payait les officiers t raison de huit moutres pour se
conlforier aux usages des allids. 11 fournissait la moitid du pain
des soldats. lais les nigligences des mnunitionnaires dtaient frdquentes mialgrd les ordres sdivres de Richelieu. Les gentiishomines, en particulier. qui avaient dit versis dans les compagnies
reguliires ne purent supporter la misere qui les 6trcignait de
toute part dans un pays ravag6 par des armies nuinbreuses et
indisciplindes Pour iviter la critiqud et la ddbandade, il fallait
se battre, occuper le soldat et le nourrir en faisant de continuelles rdquisitions. Louis XIII paya d'exemple en counlandant luiminle le sidge et la prise de Saint-Mihiel ;7 bis). L'arinee francaise comprenait des Ecossais, des Ptrigourdins. des Gascons,
des Normands, des Navarrais, des Suisses et des Auverguats,
d'apres le journal de Jean Bauchez. greffier de Plappeville .Moselle).
Les troupes suddoises se montrrrent les plus fdroces. Ils
poursuivront a I'endroit des Lorrains catholiques l'assouvissement de leurs rancunes protestautes. Aujourd'hui encore, dans
les vallies de la Sarre, les paysans attribuent aux Suddois les
ruines dont ils d6couvrent la trace. Suivant un manuscrit de
Henri Champion, curd d'Ottonville, c'etait une troupe immonde
et epouvantable d'etres n'ayant d'humiain que la fornie. Une de
ces bandes portait comme Etendard une figure de femme fendue
de haut en bas et environnee de glaives et de haches avec ce mot
Lotharingia.C'dtait une trop iidble image de la malheureuse Lorraine. Le meme curd d'Ottonville erit : a Ces barbares confondant tout dan.F leur rage de destruction, le sacrd et le profane,
n'dpargnirentni les hommes ni lears habitations, eleverent les
calices, les aubes, les chasubles et les linges sacrds, profanerent
plus de six cents dglises dans le voisinage, ddtruisantles reliques,
renverserent les autels et pousserent leur brutalitd jusqu'dt fouler aux pieds, en beaucoup de localitds, le corps adorable du
Christ. , Par tout le pays, on ne vit que massacres, incendies et
pillages (7 ter).
L'armde des Impyriuux, au dire de notre curd d'Ottonville.
dtait assez hdtdroclite : u composee de Creates, de Hongrois, de
Polonais et de je ne sais quels hommes qu'on ne se fut jamais
attendu de voir dans notre pays . Jean Bauchez gagne encore
en 9ottoresque dans son 6numeration : il y compte , des Crowacs, des Polacs, Apolitains, Anabaptistes, au urai dire Turcs et
Barbares i. La plaie des Suddois passe pour une plaie de sauterelies, celle des Impdriaux comme plaie des chenilles : elle andantit pendant prbs de six semaines presque tous les villages de la
vallde de la Nied par la ddvastation et I'incendie. On reculait
d'horreur devant leurs mdfaits : , Ils pendirent de petits enfants
de six d sept ans i des branches d'arbres.Pousses par une cruaute
inouie, les soldats de Ferdinand II baillUonnrent quelgues hommes, leur ouvrirent la bouche et y introduisirent de l'eau de
(7) Arch. Nat., H* 1588 (ancien 4.784). reg. Mss. fol. 40.
<7 bis) La charitf exercde par les prdtres de la Mission & SaintMiliel revetira un caractere special dans cette ville. Louis XIII avait failli
6tre tud sous ses murs. Des reprtsailles terribles se flrent & 1endroit
des habitants.
(7 ter) TUmoignage d'Abramn Musigotus : Nancy, bibliothtque, mss.
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fumlticr. \'yant qu'ils ne pouca'int leur donner ni or ni argent.
il< soutl'rcut d picds joints sur lcur centre et I'on entendait de
loin Ic bruit que aisalien(teur entrailles en s'entr'ouvrant. Plus
de quatrc-riunts de ccs nmalhcuruix moururent. Les enfants d:
in t cuzx-it:ftes n'chappprent pas a la fureur des Imd'au
I'tifW
periaux », (8).
Restent les Caruates, partisans du due de Lorraine. Ils occupaient les cialeaux : c Antis et ennemis lear etaient d'une aussi
juste ygurre, sous ,prtextequ'otn *tait rebelle au due, parce qu'on
nabandowuiit pas sa famiille pour prendre les armes et pour de-venir aussi mn'chants qu'eux , (9).
La conduite de la guerre ne relevait pas de la strat6gie mais
du hasard des circonstances, et, pour une bonue part. les op6rations militaires ne se justitiaient que par la necessitW du ravitaillement et.le desir du pillage. 11 n'y avait pas de commandement unique et les armles de< deux parties etaient internationales. Bien souvent, on doinait Fassaut h un gros village ; aucune grande bataille n'eut lieu : en nombre relativement restreint d'en-:agemnrts de inoindre envergure. , Ces troupes paraissaient dacantaye faire la querre aux civils lorrains qu'd leus
adrcrsaires, (10). Cc mode de faire la guerre provoquait la desertion totale des habitants
PI'approche d'une troupe quelconquP. Les lbois abritaient pendant des mois les fugitifs.
2° L';tal social rdsultant de la guerre de Trente Ans
La suite de ces dEvastations de la Lorraine a Rtd racontle
par los chroniqueors du teieps : t Les chcmens oit ces ,iations
,:trangiwrcs passicent Eiaient parsemE de corps morts : l'un dtait
creve, l'autre r6ti, fun la t,:te couplAe I'autre la langue, les bras
jetds C ctt ; les ptrndant !es pieds en ltnut is cheminees, les fai~ant nourir dans les fours, upr's que ces malins les avaient
chauffes. I 'ktouff:e de 'a fiume ; les aalres morts, its les je!etient
dcdcn? tout ci-ants pour les ranconner. A la parfin, Ces
du:r armnes tant Suddois qu'lnmprihau, firent mourir la troi..;ln e parti. di.crns
es
di pays de Lorraine, car, depuis le pays de
.;rfabant rrs Sainl-Hlu1bert-cn-Ardenne jusqu'au pays messin et
.p(rloutr C'ontravras. on ne faisait quc trouver des bdtes et gens
:; ;rs
.- pfnr lis i'hemi);;
;'Jean Bauc Iez,.
La prst et !a ;!o'nine achev-rent de d6peupler la Lorraine.
.I rinl' .il.
n raina;:sa un matin cinquante-deux morts de ia
.,uiu.
11 r.'y- ut i-as u peu je secours mIdicaux. On essava de
.',ingprisir
de?: fumigations
raw
et la destruction des maiions
*contaain ,: . Ma!i 7ue faire des nmrts ? A Dieuze. on les jette
'la.ts i'ctan!:·. lap'isd dmsormais Ie clmetiere des Imperiaux. ,( Aupar:c'ranlf. o, a'it
fnait drs proces pour acquiriret posseder des
tcrr,'s. r•'t•. ,a.nne 1635. on se dispute avec acharnement I'espace
niccssairc, cr irn fm beau. Parlout les cimetibres furent remlis ,: ar0,7.,aris. qur;oiue, comme A Boulay, dix ou douze corps
fulssint oin;',ves da',s une seunee foste.
(Le Cure d'Ottonville.)
La pc-st. la fi;-vre le Hongrie. et d'autres calamitds semaient la
mort de lou ets.
,
VEint ensuite le specti e de la famine. Plus de
bras pour cultiver ia terre. plus de bestiaux et souxent pas
C
't Voir les pages de F. De
, RobWr' dans I'istoire des campagnes
'9) M3Imoires du marqujis :e BDc;'vau.

1o

llst,(ire

rIeLo:raine... p. j'i

-ir'2.
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d'instruments de travail. Dans le Pays-Haut, au delh de Metz, on
revint exclusivement pendant six ans au moins. A la culture de
]a beche. On prefcrait patrfos .irer la cllarrue et la herse a la
bricole. Les marchands e itaient les villes contauinees, ce qui
muitipliait la inort de la faim et donna occasion k l'anthropophagie. Un habitant de Thiaueourt fut convaincu d'avoir mange
six demoiselles. A Saint-Avold, on dit que le inaire fut ddvore par ses administres (It).
La d6population, fruit de tous ces malheurs. atteignit les
deux-tiers des habitants en beaucoup de regions de la Lorraine.
En 1644, ii ne restait plus a Luneville que trente families.
Frouard comptait cent menages en 1633 : il reste cinq ou six
habitants en 1635. Quatre-vingts villages sont definitivement
raves de la carte. Les lettres des missionnaires de saint Vincent
et les missives de renierciements de la population secourue remettront sous nos yeux le tableau ici esquiss6.
§ IV. -

LA SITUATION POLITIQUE

AU MOMENT DE LA PREMIERE OCCUPATION FRANCAISE

La politique d'occupation de la France ajoute a l'etat miserable de la Lorraine Louis XIII, maitre du pays, ordonna l'installation h Nancy d'un conseil sourerain. II durera de 1634 i
1637. 11 lui inconmle .
1° De faire observer les ordres du Roi en matiere de police,
de s6curit6, de ravitaillement;
2° De recueiilir le serment de f;delit. des nouveaux sujets ;
3" De veiller h ce que le clerg6 priat pour le roi ;
4* De presider " la destruction des chateaux.
La nomination comme gouverneur de La Ferte-SdnectBre,
ajoutera au poids de I'occupation. Ce brillant soldat laissera un
p6nible souvenir. Nancy devra satisfaire a ses caprices. II coftera
A la ville, reduite a six ou sept mille bourgeois non indigents,
deux cent mille livres chaque annde.
Le Roi avait fourni la formule du serment de fiddlitd recueilli par le conseil souverain : acYous jurez et promettez d Dieu
de bien et fidelement servir eners tous et contre tous le roi de
de France, votre souverain seigneur, A cause de son duchI
et
pays de Lorraine,duchd de Bar et pays barrois et de ne rien entreprendre contre son service ni contre la s6curite et conservation des villes, et places desdits duchds et pays en l'obdissance de
Sa Majestd, afin de lui obeir et t ses ministres et officiers, ainsi
vous le jurez et promettez. , La sinceritd laissant h desirer, le
Roi, le 8 octobre, ordonna de completer la formule par ces paroles : u (Vous le jurez...) de cwur conmme de bouche, sans aucune
exception, subtilitd et 6vasion mentale. , Les feintes n'en continuerent pas moins. Souvent la noblesse n'6tait pas h la maison
(11) Les traits de ce genre sont nomhreux au cours de la guerre
de Trente Ans, M1hmoires et Chroniques les rapportent A l'envi (Beauvan,
Conrard, Guillemin, Florange). Dans la suite, on trouvera des recits
analogues dans les leltres des missionnaires. Tel ce trait : a SaintMihiel, les femmes se jettent sur le cadavre d'un cheval mort et
analogues dans les lettres ess missionnaires. Ainsi a Saint-Mihiel encore,
un missionnaire relate le fait tie femmes se jetant sur un cheval mort
et remplissant leurs tabliers de sa chair corrompue (L. Abelly, La Vie
du vdritable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, Paris, 1664, !iv. II,
chap. XI, sec. 1", p. 381).
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le jour de la prestation du serinent. Le 26 avril 1635, on fut
averti que le refus de serment entrainerait. la confiscation des
biens.
La priere pour le Ioi de la part du clerg6 se heurta aux
iloimes ditficuits. MWime tentative de peser par la menace sur
le zele des intdrcsoes : , A tous curds des paroisses, primats, precuts ou doyets d'eglises collL:iales, chanoines, chapitres et comimunautes et ti toutes personnes ayant l'administrationet le youcernement des maisons religieuses ;il est ordonnR)
de faire prieres publiques pour le IHoi ca prines et messes, a perine de saisie
de Icur tmporel ct
et d',lr pr ccdcd contre cux comme rebelles et
perturbaltursdu repus public. ) Cet arrt fut affich6 aux porte;
de toutes los 'glises et lu au prne. A Nancy, souls les Oratoriens.
qui Otaient Franais.a,
para.i-senl s'itre execut.is. Au salut, its
clhantiýet le

a Domtinie,

suluram fac retcmn ,. Illico la formule fut

reprise : ( /far ducemn, ducen ,. par une bande d'enfants qui
s'il;vera
tleux cents aprlj- trois seniaines. La police apporte
son secours, mllais on xain. On ;,ricf're classer 1'affaire.
U'utres reipresailles (couniscations de biens, bannissernent)
jpru\uquerei:t souM\;et l'insulbrdination et le miurtre. Le banditisiine des pay;sns -;aguie .u terrain. L'aiarchie auigmnnte.
Telle (-t la situation Iolitique, militaire et sociale de- la
Lo'raine au iiuliieri ouf saiiit Vi.ncent de Pa'ul s'apprcte A veuir
au -secours de la Lorraine. p!oug,ie dans an A:bime de malheur et
d- n;isire. Il intlervicnrdra tolt d'abord par ses missionnaires de
Toul qui. en cetie alnnie de 1635, viennent de s'installer dans
celtv villc. 11 le fira ensuite par Its confreries de la CharitW qui
.uivert f'al-tiun des nissioruaires
L'action spirituelle s'exercera par les Missions. A letz (1644
et 1658), elles sont prechees avee eclat.
I.a 'chrilt- d's Bouillouts. a letz encore, en 1658, verra la
i;rrniibre eltrde d"ýz Filles de la Charitc en Lorraine.
Aprbs a\;,ir pi;:scent6 ils !iis-ionnaires dc Toul. on les suir;- (
'tour
u:hsaction de charit ii traverls de multiples sentiers
dia l; is-re lorraine.
CliAI'ITRE

DECUXii.ME

SAINT TINCENT DE PAUL ET L'(EUVRE
I,:

A. CHAIITE CORPORELLIE ET SPIRITUELLE
EN LORRAINE :1605-1658)

GuTLitr l's c•rp-i pour sauver les aines, ou bien, guerir les
,:rpis ,t sauver !•
rumes en minme tenps fut dLs le ddbut le
-rand Ip!i:icipr qui de\;iit guider ceux qui venaient se mettre i
'ecole de -aint Vincent de Paul : los nissionnaires envovys en.
Lorraine, lus IDales de ]a Chariti
r;:i allaient op6rer bient6t
ici ou la et lcs Surs de la Charite des Bouillons a Metz.
Article I". L'ocuvre des niissionnaires.
La naison de Toul, foniie en 1635. fut le premier 6tablis•::ient de la Congr'-ation de la Mission en province. La guerre
0! Trente Ans fera de Toul !e point de d6part du rayoimement
:iarilalte dp saint Vincent en Lorraine.
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LA MAaISON DE TOUL, POINT DE DEIAIRT DE LA CIIA.1HT
DE SAINT

VINCENT EN LORRAINE

, La Lorraine et Ic duche de Bar. ecrit Collet, furent le premier champ qui s'oucrit au zele de saint Vincent , ,t1). Bientit, la province de Champagne figurera parmi les jeunes provinces surgies pour la premniire fois d une petite assemblee generale
des pretres de la Mission, fondee en 1625 avec les maisons de
Trovye et de Toul (13).
Au cours de I'aniee 1635, deux missionnaires vinrent se fixer
a Toul pour accomplir les ceu\res ordinaires de la petite Compagnie : missons, conferences ecclisiastiques et retraites. Ces
deux missionnaires furent lMMf.
Lambert et Colde (14).
Its s'installerent dans la inaison du Saint-Esprit.Cet etablissement avait 6tO confi6 en 1238 par Emeric Barat, mailre echevin
de Toul, afin de servir d'hOpital aux orphelins et aux iirirmes.
En 1635, I'ordre du Saint-Esprit ne comprenait plus que deux
religieux a Toul. Le benefice appartenait & Maitre Dominique
Thouvignon '15).
Saint Vincent avait envoyv ses missionnaires A la demande
de Charles-Chretien de Gournay, 6veque de Scythie, qui administrait alors le vaste dioebse de Toul. Un peu plus tard ii en sera
1'6v6que (16). Maitre Thouvignon avait resignd son b6ndfice en
faevur de Charles-Chr6tien de Gournay. moyennant une pension
de deux mille lifres barrois. Celui-ci l'offrit aux pretres de la
Mission et Jean DehorAny en devint titulaire par acte royal de
mai 1635. Le mois suivant (16 juin), les religieux, a leur tour.
>cederent h Jean Dehorgny tous leurs droits sur la maison et
I'hospice (17).
Les enfants de saint Vincent 6taient venus h Tout pour etablir un t< s6minaire de pr6tres en cette maison du Saint-Esprit,
pour travailler h l'instruction du pauvre peuple de la campagne
et des ordinands de ce diocese >. Avant de rIaliser le smninaire.
selon une formule encore tout h fait 61ementaire, il y aura plusieurs obstacles a 6carter.
Et d'abord se reposait le prohleme de la 16gitinmit de la possession de leur nouvelle maison. L'ordre du Saint-Esprit en contesta la legitime transmission. Le grand-maitre de 1'Ordre. qui
etait alors Etienne Vaius. 6v'que de Cyrene, d6fendit les droits
de la Commanderie. II y eut un procis qui traina en longueur.
Jean Midot. docteur en theologie. conseiiler au Parlement de
Metz, grand archidiacre, chanoine et vicaire g6neral de Toul,
,, porte fort nos interfts n, ecrivait saint Vincent, au mois de
janvier 1638. Jean Midot 6tait hien consid6r6 en cour de Rome
et en cour de Lorraine.
Le deuxieme obstacle venait des charges de I'hOpital. MM.
Lambert aux Couteaux et Colde etaient venus a Toul pour se
consacrer tout entiers au double but de la maison : les missions
:12) Collet, o.c.. t. I. liv. IV, p. 286. Nancy, 1U48.
(13) P. Coste. Monsieur Vincent. Paris, 1932, t. II, p. 75.
'14) Notices sur les Pretres, Clercs et Frdres d(funts, 1" sdrie,
t. I, p. 512.
(15) Eugene Martin, Histoire des dioceses de Toul, Nancy et de
Saint-Did. Nancy, 1900-1903, t. II, p. 208 et suiv.
'(16) Auparavant, Chrttien de Gournay avait gouvern6 le diocese
de Toul it titre de suffragrant.
(17) E. Martin. o.c., au meme endroit que supra.
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et les ordinands. mais fl'hl'ital !es absorbait considdrablement.
In arranii:ement nouveau liiit par ilre consacr6 dans un accord
17Imars 1637, : la Mission recexait les tiers des imeubles et des
imiu-nlules gteris par les frirres du Saint-Esprit. Au cours du conflit. Paris fut plus d'une fois sur le point de rappeler les nisriunitaircs.
Un troisii'mie obstacle surgit de la double paroisse que les
pritres de la Mission avaient a desservir, celle d'Ecrouxes et une
autre i Toul. Saint Vincent leur demandait de se faire remplacer
par d.s - iaires, mais les prrtres de la Mission hesitaient : le
plus clair de Icur reveniu di;paraiss.aat du fait mrme.
C(:Enes que <, apres les alnees 1637 A 1641 que l'oeuvre des
missions luiictionna r'g;ulieremiivnt. Mais entre ces deux dates. la
charitd. excrcee i l'oard les alaiiwts. prenait le temps et les
sueurs s
lsinissionnaires de Toul ,n 18).
La prciii'e question qui vient a l'esprit est celle de savoir
cominlent saint Vincent de Paul eut connaissance de Fetat misialble de la Lorraine. Metz, Toul et Verdun etaient Franyais depuis que le rui Henri II s'dtait annexe la province des TroisE\i'clhs (1552). Probablernent fut-il inform6 par les missionnaires naguiý're Ltahlis en la ville de Toul. M1.Coste ajoute : a Ce
ful aussi par les 6eiigres a Paris que saint Vincent connut, dans
toute son horreur. la situation lamentable de la population lorraine , (19). Ce sera chose certaine un peu plus tard.
l.'cibli:sernent des pritres de la Missioln -r Tout valut xraisemirblablement a cette ville les premiers secours (20). A quelle
date '? Voila qui est un peu plus difficile a prdciser. Jean Didot
ou .Midft., deja rencontre, envoic A saint Vincent une lettre de
reconnaissance off il exprilne la gratitude des dilffrentes cate-.ories de personnes qui ont etd obligdes par la charit4 venue de
France : soixante malades retiris dans leur maison et une centaine dans les faubourgs. les pauvres honteux et plusieurs soldtats des armies du roi. Ces hienfaits se sont manifestes ,, depuis
tenviron deux ans ,,. La lettre est datee de dcembre 1639 (ddcm!n'bre 1638. dit Collet). Nous sommes ainsi report6s A l'annde
ii27 o, i !:i3. au plus tut. Un autre certificat Cmane des religieu.eý domiji•t'ainies d.s dieux maisons de Toul font remonter plus
b:';t enicore. car elles parlent de deux ans et demi. L'abb6
Deilaiye
fixe- !e point ie ddpart des charitts de saint Vincent en
S:Ii n e- 1630 21). I 1 nombre des malades a d(i varier. A un moSen-. M. du Ciudray it son confri re M1.Biucher hdbergent quai.ti:e Dau1vris en leur propre demeure. ct cent cinquante dans
ftaubour_.s. Les heureux b6neficiaires n'avaient pas d'expres-,1on a-eoz ,loquente pour dire leur gratitude. Les Dominicains
,u raivnd ou.ent de Toul 6crivaient : ,< Nous pouvons dire et din,,ns ar'c tout le diocese de Toul : Beni soit Dieu, qui nous a
e
,/.
,,_s ;tg
s lde pair, dans un temps si calamiteux, pour le
Iien d*., 't
r1-ile at la consolatio, dle son peuple, et pour nous
,n

p'arti',liv.

qu•i its ont fait et font rncore.

les jours, les
charitts de !l,,rs bicnv. nous donnant du bld, dutous
bois, des fruits,
"i18)
iOn rouvera une :ptitl, no'ice cocernant chaque missionnaire
' it a fin.
'19) P. Coste, M3Vinsieur Vinrenl , t. If, p. 54.
"20; Ainsi pense P. C.ste.
l
J
J.-F.
Deblay',
La (7n rit dve sint Tincent de Paul en Lor.q:.l 1';35-1i:7t'
an-.y 'i;~
p. 22.
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subcenant ainsi t notre grande necessit6. Le sentiment intdrieur
nous presse d'en rendre ce temoiynagc n (22). Avec minotion saint
Vincent disait des missionnaires : < Its nourrissent les pauvres
imalades, et assistent acec une charitd qui tire les larmes de ceux
qui l'entendent, et it est bien (t craindre qu'ils ne succombent , (1639).
Toul vient en premier lieu dans I'ordre des charitcs de saint
Vincent en Lorraine. Deblaye note que sa situation itait un peu
priviltgide avec Metz et Verdun : , Nous verrons tout h l'heure
que les capitales des Trois-Ev\chis eurent une part a peu pros
egale dans la misere de la contrie ; seulement tout d'abord il
fut, peut-4tre, plus facile de trouver . Paris des secours pour
des villes toutes francaises que pour des villes lorraines ; ainsi
il organisa son entreprise charitable plus promptement et sans
heurter la susceptibilit6 nationale , (23).
La charite est inginieuse comment saint Vincent a-t-il proctdd pour la rendre elficace ? En 1639, nous apprenons que le
fondateur de la Mission denianda A sa ComniunautW. d'implorer
la piti6 de Dieu et le pardon par le truchement de la penitence:
a Voici & temps de la pdnitence, s'ecri:it-il, puisque Dieu afflige
son peuple. N'est-ce pas a nous autres d'dtre aux pieds des autels
pour pleurer leurs pichis ? Cela est d'obligation ; mais de plus
ne decons-nous pas retrancher quelque chose de notre ordinaire
pour leur soulaemnent ? - Ce texte du prophlte Joel reoit une
application concrite it Saint-Lazare pendant trois ou quatre ans,
la Communauti n'eut d'autie Iaio que du pain bis.
C'ttait une petite dconomie devant une misere sans limite.
Saint Vincent osa faire une ddmarche aupres de Richelieu. Se
jetanti ses pieds. il fit au cardinal ie tableau des inaux qui affligeaiecl !a Lorraine et lui d6peignit les desordres diplorables qui
en rdsultaient au point de vue moral et religieux. L'adjuration
finale ltait veritablement pathetique : < Monseigneur, donueznou.s la paix, ayez piti6 de nous, donnez la paix C la France. * Le
cardinal lui repondit en soupirant : << H6las ! Monsieur Vincent,
cette paix, je la souhaite autant que vous, mais la paix ne depend
pas de moi, (24).
Puisque ia solution radicale so derobait, il fallut reprendre
le bAton de pblerin de la charit6 pour s'opposer a la famine et
h la maladie. II fallait de I'argent a tout prix. Dans une lettre h
le peu d'argent que
Jp
M. du Coudray, il demande de menager
nous envoyons ,.Le missionnaire a cette belle riponse, au dire
de Monsieur Vincent : ( 11 me mande... ou que je l'assiste ou que
je le rappelle, ou que je le laisse mourir avee ces pauvres
gens , (25).
Trouver de I'argent et d'une maniere permanente, cela suppose une organisation de la charite : a Le serviteur de Dieu rdchauffa par le feu de ses discours et par ses larmes meme l'esprit
de compassion qui avait besoin d'etre ranimi. II mit en mouvement les pieuses Dames de son Assembl6e , (26). D'autres personnes vinrent s'y joindre : <( Quelques autres personnes de con(22) Collet, o.c., t. I, liv. IV, p. 291.
(23) O.c., p. 23.

(24) Abelly, La Vie de saint Vincent de Paul, edition 1891, liv. I.
chap. XXXV, p. 251.
(25) P. Coste, Saint Vincent, t. I, p. 538.
(26) Collet, o.c., liv. IV, p. 288.
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ditiion 4 dIe Jdet ir de I'un et de F'autre sexe de la uille de Paris ,
Au riejt des mkis'es, ia risolution est prise de (( secour-ir ce(
pauxres :zvns ý? quoljue prix qnue e f~t ,,. Un plan est trace et
des reIiiý; ients stint adoptis. On recuehiiierait les fonds nt~cessaires
ct on It's rerait diStrilbuer axvec contri'le de 1'eiploi, budget des
rerottes vit des d&penses.
zioisic
mi,'s
naires doi' ent le Lenir ati
ewiranl : - 'utis ne dIies ricn du nombre des put' ores. 6crit-i1 i
NT.du :utidray. ties piot rrs des champs refiris dans la ville ou
au fatrbotivy. atcrqucbs rous di'dribuez. Je fais voir cela A ces
bljojImes dames lot's les itvis. de tous Ics aittrts lieuxr. It nWy a que
ToWl dont j' ne leaur ati p.S fail roiri., ij y a assez tongtemps. Et
cela Ics Otocole fort. N\otLs em/)boyt'tfles santedi jAss6 deux oil
trois Iichuris ii coir les omtrrs ICuCes, (bat elles itaient raties do

I.e Hloi ct la IHeinje ftiieaf parmli
it's donateurs les plus gdn6reiux. Mnin s,,ul coup louis X111 donnw, quaranto-cinq mille livreQ
pour assister les reliipux ct los relizieuses (( pour
rtre distriiuies pIar Illii ". Jusqu' la %eille de -a monrt. te lloi renouvellera
Zliios raitis 2m8. La Heoine vin\'voa des tontures de lits de deuil
ii a~ ajivi si-rv-i tiux ftmn~ralifs du IHui. L.a duches.ie I'AiguilLu:-.uiit' doe Riclhelieu, toute noamnitivente. procura de son cWti·
dos iltolll5t u' ix pauxres reiI--ieuses dans Plextri-me
indigeicee
,)n distrihunit aux imaisons reliiciuees des pi'ces entie.res
W'IY)t!ft".. afin r'i(,le1·s vitil isent eler-zmiaer
leurs habits 4 ieiw
fa~win. in fctpriiissait ý'tqJuV!ij'is-ufllo ,j';u'hu des voiles et des
zoiuli'r-s. tant ell-'s c'taieiit diinmti's de toutes choses ) f>9)
I 's mi3s'i
zionaire zvxaiet ]a er'-e de distrihuer les sommnes
d'aun.nes i-teexeitlies. 1 os prirt-s: de Toul ravitaillaient Ia ville
et ses vlnvironý. L.e nioijre de eus inallieuroux est a116 en augnwantant. Fne jiartie d'ntati'
v'im 0taient soignies dans ia maison
ties miissioiiairres. :eux qti itaietit .alides (i servaient dans 1A
!I,-,onInioitimi

1-t 1!,

petite.o'ar ius nRi't

point d'hi(,pital n. Le 26 juil-

MIfontsifeuir Vinent' fait tin compte rendu a Bernard Codlo inz
f.'s r
rl'h I Lornine rontinment totjotzrs par La
dtifltI,'.
wxsrirjo,'
d"· ~ii.
UVon a arisfý an *'oin des rilles de Tou1 .
31,tz. 1.' ,'di
Ni. nvol 0ew
Iar.
B, telt' d- Saint-Miliitil et du Pont-d31' imst-o. ; la. istsrc '`fait týi fqrawle qcit'lle n'rst pas intagina!,M. 1 fi,'oi w' ny i.ij
do rdisife;. Its m,isxsonnaires qui V, sont, qui
o dif d'''l1r-'·
'ho st's
itipI~iifs f (/I i font peine ; l'on V mannit 1!c. yu/O it serj~eias .. '30
r
e'am
azsun
*0s nmisqionnairos qui opt(rhrent en Lorr.. a: \t j'itAt dto dfilart et-ux do TonI. JSan Bkcu et Rondet.
t'csý. i;;tifiiard. ½uitnt. Delesteile et Bourdet partirent pour
cIt-orrai!.
-izcis ip rourant du mois d'axril r1639 ) et se partag6rPot
2i,m!,iý1,ePs do decuix dlans les ti'ois rrlgions de la Lorraine
Ba"-br-1wol Vor-Mt.
Nancy. TVn autre dlilpart permit d'assurer le
vxvAiI:tit-nm"'t doe M;- "t dos environs. Detux autres postes furenL
OIVor'
'~rc~
'~ai:u'-\lihiol
x-ers Ian\ ior 1640W, et Pont-k-Miousson >:·ai do- la m -n~nllnr.
%7.h~aeune deS sept r&ýgions recevaient
tine uutbo intion do -inq "ents lijres5 app rti4s de Paris par le
um4'rc ihdhieu flo .auamiI '3t'. Vinwentt
dte aul fait le point dans
27;
ý2S

29

1-. Cfste. Sairif Vii.'t tO. It. 1.
Coste, Mot.,or I tnreid !. TI. p4.55t3Un7*
Abelly, o.c.. 70% 11, vlmp·rlý X1,

Sfet. 1, P 5(,')

m0 Saint 1tncent 'CosWlo
, 11. p. ;'
-;31 Voir t!fI1(m j,!j 1.t
I nkiji iti's
:aiýic nnahres i h a fin.
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ine letLre it Louis Lebreton (12 octobre 1639. : Toul, Verdun,
Nancy et Bar-le-Duc out alors des missionunaires \enus , pour
assister corporcllement et spirituellement le paucre peuple des
chumps retire duns ces villes. Corporellement en leur departant
pour cinq cents lieres de pain par mois en chaque ville, qui reviennent d deux mille cinq cents lieres qu'il faut que nous trouvions par mois, et par la grice de Dieu, cela n'a point manqud
jusques d prdsent, et, si j'esp-re, que nious n'y manquerons pas,
pour le moins acons-nous du fonds pour cttel annde o. Les prEtres itaient entourds de , freres de la Congregation qui avaient
des secrets contre la peste et qui savaient la inedecine et la chirurgie , (32). On secourait a spirituellement en leur enseignant
h tous les choses necessaires A salut et leur faisant faire une
confession generale de toute la vie passde d'abord, et continuer de
deux ou de trois en trois mois ,. Le I1gendaire frbre Mathieu
porte I'argent et ramene des pauvres en France ,, le plus qu'il
pourra. It en amena cent le mois passe. 6crit Vincent, entre lesquels it y avait quarante-six demoiselles et autres qu'il a conduites et nourries jusques en cette ville, oit I'on en a ddjd plact
la plupart; et en attendant I'on les nourrit dans une maison oit
I'on a pris soin des enfants trouvds. Quelques bonnes dames
(surtout la duchesse d'Aiguillon) font des merceilies pour nous
aider en cela ,.
La sagesse, 1'experience et la charit6 firent rediger B saint
Vincent en faveur des missionnaires un r6glement dat6 du 15
avril 1639. Grace A lui , ils ne pouvaient offenser ni les dveques,
ni les gouverneurs, ni les magistrats. 11 lear prescrivait de consuiter les cures, ou quand il n'y e', arait point, ce qui arrivait
souvent, les personnes les plus qualifides des lieux qu'ils visitaient, afin d'dt.iter la surprise et de proportionner les secours
aux besoins et t lan condition de ceux & qui ils devaient ttre appliquds n (33).
On achetait de la farine que I'on portait chez le cure ou
quelque dame charitable. La quantit6 jugee n6cessaire pour une
semaine itait enfournde et ainsi de suite. Le potage itait distribud A ceux qui ne supportaient pas le pain. Rarement on donnait
de l'argent. La tournee continuait et on s'arr6tait davantage of
plus de misere s6vissait. L'essentiel etait d'empe&her de mourir
de misere et de faim. On riunissait les pauvres pour les exhorter spirituellement, cat6chiser les enfants, preparer les mourants
et conseiller a tous la confession ginerale.
Le ,, sage reglement n n'emppchait pas les difficult6s nouvelles. Les donafeurs avaient droit de regard sur les ressources
qu'ils fournissaient. Vincent veillait h la bonne application de
leurs intentions particulieres. M. du Coudray lui donnait des soucis. L'intendant des Trois-Evech6s, Anne Mangot. seigneur de
Villarceaux, recevait des plaintes. Le 17 juin 1639, le Supirieur
de Toul recevait cette recommandation : , Mathieu vous apporte
votre petit fait et vous ajusterez votre depense it cela. Pour les
deuz mille livres que vous avez recues de M. de Saint-Nicolas pour
les religieuses, au nom de Dieu, Monsieur, n'en divertissez rien &
autre usage, sons quelque prdtexte de charitd que cela puisse
etre. It n'y a point de charit6 qui ne soit accompagnde de justice,
ni qui ne nous permette de faire plus que nous pouvons raison(32) Collet, o.c., liv. IV, p. 290.
(33) Ibid.
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,idhlcutl n 3'J•. Quetques jours aprbs, le conseil est etendu :
Iluns Ics tiissiounaires : " Voici Mathieu qui cous a apporil votre
flit... Je rous ai dcrit qu'il est nctessaire que vous fassiez les distribulions par I'ordre de 31. de Villarccaux.et le fassiez faire de
inmme. J'esprce que cous acv•e cet ordre sigyj de lui el que cous
Ic suicre er.rxactement. ("est. Monsieur. de quoi je cous prie trex

humblmen'litcetft de retirer acquit de chrique monastere de ce qu,'
r'"us Icur donnecrcz. Et pour les distributions a faire dans les autres cilles oil i y;a des perisotins de la Comipagaie, vous leur ini-ulquercz ccla. qu'ils suicent entii'retentt l'ordre que vous a donni,
mwildit Sivur de Villarccaux et qu'ils retiennent quiltance de tout
ir

qu'ils dnitneroai

parce qlu'il nous en faut compter quc, sous

,Ilutcque prtlc.rtc que ce suit, I'un en divertisse ni applique ailIurs pus une inaille. Et m'cn e'ncerrez, s'il cous plait, par le
frif'r Malthiciu ne coplie de I'flat, siytnd de M. de Villarceaux 0t
d/v son ordonaance, s'il y ron t, c(t eimandere: tous les mois les

uv,,oins que rous auire distribu•,'.s ou donadl

ordrc qu'on distri-

bieu aux autr,'s licu.r. Jaimais il nt s'est vu un plus yraud ordre
,'cI -reluiqtu',on rrqIicrt et qlu'•n olscrv'e , ( 1 juillet 1640).

Saint VinLcent apprtlait enfin par i'intermidiaire d'un \isi-

ti-icu, .• . Decloruny. Iappui et la consolation a ses pretres. M. De-

'h,,.y fit le tlour i
la L.orraine : un peu partout il souligne :'
i;d-irsse du follulteur de la Mission l'editication qu'il 6prouve.
in coup d'o-il sur les iicnfaits apportCs par le canal des
itiss-iiolniair- s dai ls pl
irincipaux centres et quelques catdgories
sl;cj'ialemtict co(,mpli'te I'iiprssion d'une conjuration de pidtd et
dile lharit lai:sei p;tr I'action d(e incent de Paul.
SII. --

StI

LES TRACES DES FIL-S DE SAINT VINCENT DE PAUL

A TII\VERS L
L1

OII0IAINE DE.:ASTEE ET AFFAMEE

La ville dr Met: a ct6 tres affligze pendant la guerre de
Trente Ans : * la puucr,'t y taitu inconcerable et l'abord des
jiatr"re's extrliardii(ircs ,

(Abelly,. Sans doute ( aucune tenta-

tiv ne
Ie fut faite cotre les trois \illes francaises au cours de la
.i~Ierre ni de la part de Charles IV. ni par les allies. Mais de cela
il ue faudrait pas conclure que ces trois villes 6piscopales aient
,-,i , parg.:•iI.
par la Inisere communie. La peste. la famine et la

rwtrric, ne ,:oTlnaissenltni barribre, ni douanes , (35). Les premiers
,i-r;,~l•hs de saint Vincent ont brosse le tableau de la misere.
.'arnrte des nmendiants atteignait parfois quatre ou cinq mille.
Sia les miatinls in trouvait dix ou douze morts sans parler d'un
<up.phlntent de dlisparus qui avaient Rtd la proie des loups. En
ioiein Jour rcux-ci attaquaient femnies et enfants. Its envahissaini !'iour's eIt illages et pen6traient jusque dans la ville, la
nuit. par les riches des murailles '36). Les religieuses dtaient
l!us mal parta,(es encore : ( 'honneur de ces Vierges les plus
pares dt;aient en doanrer. La faim. meie de tous les exces, 6tait
sur le point dr porter piusieurs communaut6s religieuses a rompre leurs clh'tures, dans un temps oi les plus fortes murailles
>;taie(nt un trop faiile rempart contre la licence , (37).
34) Costp, S,'li

Vlinicolt. 1. II, p. 54.

35) Deblaye, /.'., p. 22-23.
'36) On dit ordinair (pie le Parle'nlnt de Mctz a fin.

ilinstire de la Lorrroje, p. 43M.
37) Collet. o.c.. iiv. IV, chap. 291-293.

oir :
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Un ei\,que, saint et energique, aurait peut-etre pu faire face
cette situation. Henri de Bourbon etait irninensenent riche,
mais te fit rien pour son peuple. Le pauvre prCtre des l.andes le
fit a sa place. Les re'igieuses eurent des secours particulierement. Les clhevins et les Treize de la ville de Metz tinrent h
exprimer leur reconnaissance. lUs dcrivirent h saint Vincent :
, Monsieur. vous nous ave: si vtroitement obligys, en survenant,
comme cous I'ace: fait, a l'indigence et aela nicessitd e.rltrme de
nos paucres mendiants, honteu.r et malades. et particulieretnent
des paucres monastb»res de religieuses de cette ville. qcue nous
serions des ingrats,si nous demeurions plus longtemps sans vous
ttmoiyner le ressentinment que nous en avons ; pouvant vous assurer qule les aum•inies que vous avez envoyees par deqe, ne pouraient ctre micur departies et employee;
s qu'envers nos paucres,
rui sont ici en yratd nombre. et notiamient a Iendroit des reliyiieuses qui sont destitudes de tout secours humain ; les unes ne
jouissent pas de leurs petits reccnus depuis la guerre et les autres ne rececunt plus rien des personnes accommoddes de cette
l'aumine parce que les moyeas leur en
rille qui lear faisuient
seot 6tes. Ce qui nous oblige de vous supplier, comme nous faisons trns humblement, Monsieur, de vouloir continuer, tant enrers lesdits pauvres qu'envers les monasteres de cette ville, les
memes subventions que vous avez faites jusqu'ici. C'est un sujet
de yrand mCrite ct pour ceux qua font une si bonne auvre et
pour cous, monsieur, qui en avez la conduite, que rous administrez arec tant de prudence et d'adresse n (octobre 1640) (38). En
Iannee 1647, le veu des echevins et Treize 6tait toujours exauce.
conline l'attestent les petils re<us autographes signes par les religieuses. Ces petits billets sont tout A la fois precis et delicats.
La superieure et la a procureuse , de la Congregation de NotreDame de Metz confessent , avoir recu de Monsieur Mathieu des
Rdvrrends PNres de la Mission, la somme de deux cents livres
du Roi, des aumdnes qu'il plait d Sa Majestd ddpartir aux paucres
religieuses.de Lorraine, pour laquelle nous prdsenterons incessameat 4 Dieu nos veux et nos tres humbles prieres pour la santd
et conversation du Roi et pour -a prosperitd de ses armes et de
sies Etats et Grandeurs , (4 mars 1647). Le second billet porte la
signature de Soeur Philippe Houzel, a prieure indigne de SainteMarie-Magdeleine de Metz ,.Elle , a recu l'aum6ne que Sa MajestO nous donne charitablement,qui est la somme de deux cents
septante livres de Roi et de quinze aunes de Paris de serge fine
de Londres, par les mains de notre bon pere de la Mission, le
pere Mathieu, afin que nous priions Dieu pour elle, pour la
Reine, pour tous les Etats et pour la prospiritdde ses armes, ce
que nous sommes trbs obligdes de faire et ferons par la grace de
.Votre-Seigneur. , Argent et 4toffes sont accordes aux religieuses (39). L'humble , mere prieure des religieuses Carmelites de
Metz accuse reception de deux cents livres tournois qui est la
participation que Sa Majestd fait aux pauvres religieuses de Lorraine ',.Un detail informe quant B la proportion de persolnes
secourues. Deux cents livres tournois sont attributes A vingt personnes. lIes Visitandines touchent deux cent septante livres ; les

i

;38) AbeIly, o.c., liv. II, ch. XI, p. 488-489.
(39) On pourra trouver des renseignements sur la plupart de ce:;
religieuses dans N. Dorvaux, Les anciens pouillds du diocese de Metz,
Nancy, 1902.
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1 t'r'6chCrlie's•s de Saint-Dominiique ,,quatre cents livres ; les
Clarisses, cent septante livres. Le 8 mars, le frbre Mathieu achbvx
son tour de 'a \ille de Metz :4 mars la Congr6gation de NotreDanie, le 6 les Chanoinesses de Sainte-Marie, le 7 les Carmelites, les Visitandines et les IPrcheresses. le 8 les Clarisses) a\vr
les DaIiniani~es ,.ILa pau\re imere abbesse est Scour Jeanne de
f'licarnation qui kcrit tout le reiu de sa main avec une jolie
petite dcriture bien redguliire et agreable
I'ceil : u Je soussiyiude, humble'mere abbesse 'lu paurre monastre de ' , Ave Maria ) de Metz, confcisef aroir recu trois cents licres du Ioi, qui
nous oat vt d'dlicrdes par fr're Mathieu, des pretres de la Missionide Saint-Lazare de Paris, de l'aumiane du toi, d cette fin do
prier Dicu pour Sa Majcstt; nous n'y manq/uerons pas. En certification de .(I
quo dessus, nous signons celte presente, ce 8' mars
1617 ,.Ainsi sept miaisons de religieuses ont dtd faxorisdes delilbralitis royales. Si l'on se rf'iore a la sonim e versee aux Carmilits : deux cents livres pour \ingt persomnes, on peut conclure
que chaque religiuse-e recevait dix livres pour un mois.
La cille de Ierdun ltait en rmiilleure situation que Metz.
u par eiqui e Ile :oriurs des imalheireux 6t.ait inoirs considerable I Verdun : cette \ille avait cee.enldant un tri : grand nesoin
des a;u!iit:ncs
iCol'et). Son Cvlqiue. Francois de Lorraine Chaliginy. ne ,ni-eeait pas plus que llemri de B1i:ur'on au de'oir de
la charit,: qu'i; d,,\:it ,. son peu[:le. Los pr.tres de la M1is.iio:!
sejouriIcIeroni
(daii( troisieine poste do secours au noins troi.ans : 1it6:,
I;ii: et ltil.
Chau:ie j.*ui. i's devaient secourir quatre. cinq et l11IILne six tients pawuvtxT.
cin:uante ou soixante i:alads, ui.e tr:-;!tainc dIe patu\res honleux, sans parler idautres
nialheureux. Ils distribuaient du pain. Le soin spirituel fut con
solant b Verdin. [.pe petits ft-iilnt spar3rs des 'ranids ipour qu'on
puisse 'eur donn:er une instruction plus adaptie. Ies mourant.
s'en allaient r6ron'orlts et lf,nmissionnaires en furent tris tou,lcds. 1.'u d'(.eux (tcriiait a saint Vincent :
O Monsieur, quo
d'li(ces en patrdis par la pauvrcte. Depuis que je suis en Lorroaie, jai assisti plus de mille pauvres a la mort : tous paraisxsenty 'tre parfailiement bicn disposes. Voila bien des intercesszcrs au cel pour letrs bienfaiteurs , (1643).
A Verdun. commne a Metz. les religieuses furent secourues
ls au'm•nes rova'es. Trois couvents en beneficierent : les
I:a:7arr-i!:lites 'cent trente livres).* les B6nedictines (trente pistoles
'*t cuiize aurns de Paris de serge fine noire.) les Clarisses (deux
Sints lixrcs). Frbre Mathieu fait une maison par jour, un peu
•Cniine Metz T"'. 2 et 3 avril 1647). Comme h Metz, les dchevins
reconnaissants avaient envoyv leur missive de remerciement i
.aint, Vi:ie; t ;40).
Noaiy
flt ra;itaill par Jean BOcu. Les besoins dtaient anaoi-.ics. i.e pre:;nicr biographe de saint Vincent a cdairement re-

sumi

!etravail accompli au cours des annoes 1639 h 1641 :
' Premnierement a ceux qui dlaient en santd, au nombre de
quntre ou *inq cents, on donnait tous Ics jours du pain et du
po'are. On leur faisait aussi tous les jours des instructions par
lesquelles on les disposait a se confesser et a communicr presque
'ous les mois. Les ?issionnairesretenaient par charild une par-te
de ces paurres en la maison oi its logeaient.
i0.Le souvenir des bienfaiis s'cst cxprime & Verdun dans les
r;:res anneos du xix sib.ei" par l'r--,tion d'un autel k la cath6drale.

-

339 -

a 2° Its retcraient encore chez eux. quantite de malades qu'ils
nourrissaient et p.ansaicnt. Outrv ces ialades, ils en fircnt rececoir d'autres dans l'hipilal de Saint-Julien (40 bis,, auxquels its

donnerent du linyc et de l'argent pour eux ; et acant qua de les
y encuyer, its les y faisaicnt confesser et coinluiunier. 11 y avait
de plus pour l'ordioaire, trente, quarante ou cinquante autres
malades logos cd et Il dans la ville, auxquels its encoyaicat chaque jour, du pain, du potaye et de la viande ?

a

3" Its assistuient deux sortes ide pauvres honteux . les uns

ctaient dri mtdiocre rondiron. au.cquels ils fournissaient ccrtaine
quantitt de pain par semaine ;. les autres &taicntpersonnes de
qualitd, taut eccldsiasliques que laiques, fort neccssiteux et honteux, au nombre de trente ou environ, auJ:quels ils dounaient
quclque argent par mois, scion la condition et les besoins d'un
chacun.
( 4* Its prircnt un soin particulier de quantite de pauvres
mnres ncurrices, auxquelles -ls donnaicnt de I'argent. de la farine, du pain et du potage.
( 5* Ils faisaicut panser les malades et les blesstis ct paynient
les chiruryiens ct les remedes. Eux-mmncs, avaicnt. pour faire
quantite de cures, quelques remetdes secrets qu'on lear avail enseiynds. qui Icur coittaient peu, ct qui ne laissaient pus d'apporter un tres grand soulagement aux pauvres.
6"
0
tls
distribuaient du linge et des habits 4 tous les pauvres qui n'en avaient pas. A mesure qu'ils leur donnaient des chemises propre, ils lcur prenaient les sales pour les faire blanchir
et raccommoder. quclquefois jusqu'a six ou sept douzaines qui
scrvaicnt pour d'autres , "41).
De la vil!e de Nancy par des personnes diverses les aumines
furent rdpandues plus loin. Les petits requs, en apparence de si
humble interot, nous en informent. FrBre Dominique Le Brun, par
exemple. le prieur du couvent des Frires Precheurs de Nancy, i
requ par les mains du curd de Saint-Sdbastien, pour les religieuses de Saint-Dominique de Charmes, la somme de sept pistoles
et trente aunes d'dtoffe blanche par aum6ne. Elies aussi devront
prier incessamment pour la prosp4ritv de Sa Alajeste (7 f6vrier
1647). Ce billet minime a son inter&t. Nous pouvons suivre l'itindraire de FrBre Renard qui cst h Nancy au mois de fevrier, a
Metz au mois de mars, A Verdun au mois d'avril. 11 partait probablement de Tout pour se rendre h Metz et de 1I se rendre A
Paris en passant par Verdun. Bar-le-Duc 0tait la porte entre la
France et ja Lorraine. I.e reglement des missionnaires prdvoyait
qu'arrivds dans une localit6, ils dexaient se rendre 1''glise pour
saluer le Saint-Sacrement, puis au presbytlre. Le cure (ici celui
de Saint-Sebastien) se renseignait sur I'etat des b6ndficiaires
dignes de I'aumone. On peut s'arreter encore sur le ddtail de
l'1toffe fournie : 6toffe blanche pour les Dominicaines, serge
noire pour les Benedictines. Curieux aussi est la priere pour Sa
Majest6. au cour inmme de la capitale de la Lorraine.
D'autres religieuses delivrent leur attestation d'avoir une
certaine somme au titre des aumSnes royales : le maitre orf6vre
d'Affincourt transmet de la part de frEre Mathieu deux cents livres aux Filles de la Congtrgation Notre-Dame de Dieuze. Elles
sont vingt et une. A celles de Marsal, au nombre de huit, le m6me
140 bis) H6pital de Saint-Joseph, dit Abelly ; & tort.
'41) Abely, liv. II. ch. XI, sect. I, p. 489-491.

intcritdiaire donne cent livres. Le cure de Saint-Sbastlien, sictur
MAariuand, kiiidi ia Dominique Le Brun une autre somme pour
i los reli'icuses PrI'cheresses de Vic n. Les religieuses de BlaInout uouchent cinluante lixres. La Congrdgation de Notre-Danie
de Lundville revoit cent lixres , par les mains de M. le Cure de
Saint-Sblastien ).Les Clarisses de Bar doi\ent tire nombreusrs. trois cent.-, li\res leur etaut fournies. Ces Clarissve ont l ,t
[oIdtivs en 1197 par Philippe de Gueldres 142). La liste con-

tinue : les 3in'dictiins tie liamberillers. nonante livres : les
Dominiiiaines de Raintin. cent livres : les religieuses du TierstOrdrc do saint Franqois. cent trente. Enfin un dernier interriiddiaire nous est indiqud : Frire Martin Taillard, religieux
Itr1collet. a fait Ils d(iiarches ndcessaires pour procurer aux
Clarissts de M.irct•lurt. tleux- cents livres. Le requ rev4t utne

forine un peu difflrente : i .o\',ssoussijynd, frbre Martin Tail-

lard, ldsliin' pa.r le cominiMndlentcnt du IH';dreudissime PNre G-mdral pour Ie soul:l:iinrt el le serrice du ionastere des Hevtecrides Mirecs ct Suurs rligioiuses de Sainte-Claire du couvent
le.lirec-,urt. contfesse ati'ir fait roc rowr et reru
bIur noinm t
piiur ieles des mains du bun freres Mathicu. missionnaire, lt

son1ni td deux rents litres qu'il a pLu tau Roi de donner par
autIninE, rt charitt au.r paut'res religicuses de Lorraine et si!l.itm,,nt aru.e paucres reliflicuses de Sainte-Claire audit .Aireiurlt. Ellts deincureront obliyrcs ui continuer Ieurs prieres
et ornious ,inor In conservotion 't sonld, prosperite de leurs
Majcstts et donnant la pr'scnte decharqe audit frere Mathieu
dr drit.er c:nts Ilrri's ijit LoIsdils reUljicuses out reues de Xancy
ie: 3" Idemarirs I.i7. ,
Le posle -eI sc.-ours de Nancy ravonne au loin et semble
:otisidcrable. \u le grand nombre de requs relexvs dans son'c..sort : dix-neuf sur cinquante et un. On n'a peut-6tre pas

assez souligane re fait (i3;.
nne chose 6toanante aussi. C'est. quc
fritre Mathieu nintervient pas directement. semble-t-il. mais
al,.
s. F-rt d'intermr6diaires beaucoup plus qu'a .ielz et i Verliln. -ils soinnes au creur de la Lorraine (44).
IlBr-lh'-)uc est an autre canton de secours. a la porte

de
*: Iran,.' pt de la Lorraine. I ne des belles pages de la charit6
-:y pays lorrain a Rtd Pcrite par les enfants de saint Vincent.
.*iros en est d'abord M. de Montitvit. II etait entre dans
la
mn,:rie le 19 axril 1638. A l'age de vingt-six ans. La dd-s e est navrante A Bar-le-Duc. Dans cette ville, aux habi:;.t s'ajoutent des rffugids au nombre de huit cents on envi,.Ne pouvant trouver de ressources ni dans les campagnes
idans les villes dont I'entre leur 6tait interdite, ils se retiint
-; en France par pelotons. En ville. on vovait un grand nomh*e de pauvres, qui mouraient de faim. de frold, de maladie et de

-;
re, couches sur le pav6, dans les carrefours et devant le.
des eglises et des bourgeois , (Abelly). Les premiers sed•.s
tirsfurent vite epuises. Avec lenvoi des nissionnaires, la
;-trits stra orga'nis.e 4galement a Bar-le-Due (fin de
I'annee
;42) Duchcsse ic- Lorraine. 6pousv de Rtnie II.
13) P. Coste :nle lui con-acre pas s'pt lignes .Monsieur Vincent,
. . p. 600).
ii)Deblaye note : L'Uconomie eni ce genre avait tout ce qu'il
:i. je ne dis pas pour blesser la difiea
tsse, mais pour r6volter la
iature... - D'un autre point Ido vue, on louche le meme problbme.
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1639). Ileeus avec bontd par les PIres Jisuites. M. de Monttrit
et le frere Levasseur eurent le logement clez eux. Le zicle de
M. de Montevit I'usa trop tot : il tomba inalade ct mourut epuise
de fatigue, le 19 janvier 1640. Sa patience, sa pietd, sa docilite
aux orares du medecin edifibrent le colliie dont le recteur. le
P're Roussel. ecrivit cette lettre admirable ai Monsieur Vincent : ,iII est mort, comme je desire ct comniir je denmaule i
Dieu de mourir. Les deux chapitres de Bar honorreent son conroz. comme aussi les Pv'res Auyustins. Mais ec qui honora le
plus son enterrement, ce furent six d sept cents paucrs qui accoiipaUjnerent son corps, chacun un cicrge a la
lmain.
el jqui
pluraient aussi fort que s'ils eussent 6td au contoi de leur
pere. Les pauvres lui decaicnt bien celte reconnaissance ; it
avoit pris cette maludie en qgutrissaat leurs maux et en solanyuant leur ptiucrct ; il elait loujours pori• i eu x el ne respirait
point d'autre air que leur puanteur.It cntendait leur confession
avrec autant d'assiduitl et le matin et I'apres-dinle, que je n'ai
janais pu gayner sur lui qu'il prit une seule fois reliche d'une
promenade.
Aous l'arous fait enterrer :c'etait un geste plein de delicatesse) pr&s du confessionnal oil i a pris sa maladie et oil it a
fait le plus beau recueil de tirites dont ii jouit nmaintcnant an
ciel.
Deux jours devant qu'il mourtit, son compayaon tomba malade d'une fievre continue qui l'a tenu dans le danger de la mort
l'espace de huit jours ; ii se porte bien maintenant. S mlaladie
a etd l'effet d'un trop grand travail et d'une trop grande assiduite parmi les paucres. La reille e Noil, iifut cinyt-quatre
heures sans manger et sans dornir, it ne quitta point le confcssionnal que pour dire la messe. Vos Messieurs sont souples et
tres dociles en tout, hormis dans les atis qu'on leur donne de
prendre un peu de repos. Uis croient que leurs corps ne sont pas
en chair, on que leur vie ne doit durer qu'un an.
Pour le frire, c'est un jeune homme extrWmemnent pieux;
il a servi ces deux pretres avec toute la patience et I'assiduit,
que les malades les plus difficiles eussent pu desirer (Abelly).
M. de Montevit, immobilise par le mal, fut remplacd par M. Boucher. venu de Toul. La veille de Noel, on vient de remarquer
1'exploit pastoral qu'il fournit. Remis a peine, M. Boucler reprit le travail kcrasant. Au mois de fdvrier 1640, il fait le point.
A claque distribution il donne des habits i vingt-cinq ou trente
personnes. II s'adresse a saint Vincent avec joie : " Depuis peu,
j'en ai habilld, de compte fait, deu.r cent soix.ante. Mais ne vous
dirais-je pas, Monsieur, combien j'en ai habilt spirituellement
par la confession gqnerale et par la sainte communion. Dans.
l'espace d'un mois seulement, j'en ai comptd plus de huit cents.
J'espere que ce cardme, nous en ferons encore davantage. Nous
donnons a I'h6pital une pistole et demie tous les mois pour les
malades que nous y envoyons ; et parce qu'il y en a environ
quatre-vingts qui sont plus malades que les autres, nous leur
donnons du potage, de la viande et du pain. »
Une des particularitis de la mission charitable de Bar, ce fut
la presence de pauvres passants. Porte de la Lorraine, Bar reqoit
les innombrables pauvres qui fuyaient leur pays. Les confreres
de Toul et de Nancy les dirigeaient vers Bar-le-Duc pour y
trouver du pain et .uelque argent pour le voyage (Collet).
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t hft I:alitantit de la \ille sevissait un:
egiit.s
Parn:i cos c
tpidei'iit de Leigie. Lo.s miý-ionnaires soignaient quotidienneit:.it-cii, nialadeus Cette galte, paisse et corr.,l
ment environ
si\v-, degouitait tuut Le umonde. Leur remiide secret faisait metveille i traxers la ville ct la Lorraine et le mal disparut peu .
soustapporls par les frires de la Mission.
laux
ptui. grahe,
par saint Vincent de Paul passa A BarLe visitcur enivov
l'-LAuc. en juilclt !61i0 . M. DmJuis reimpla',a peu apres 1. Bou-.
lhrr i qui saint Vimncont uoniia la chlarze d'initier son succesVot•s lui m•ontrerez. s'il rous
:
Seur encore sa;us expr(Ifwtc
des P,'I,lat. comninft rous faiels et prir':z tl Rliderenul I're
res Ji;suits eti de liti faire la mitice charitd d'hospitaliti qui
cous ct de I'assister de ses bons et saints coineils. Vous lui mettrfe entrelr s mainis l'argiynt et les provisions que vous aurec el
z ai noire cher frCre David (Levasseur) de le rerecoimmmndert
yarder ca .otre-Seigya'ur et Notre-Seiyneur en lui et lui ob5ir
dlo minte. Acant partir vcous ritir're:quitiance de tout I'argcnt
que vous in''r: dlou-, aux rrliicuscs. et mettrez entre les mains
idusicur IlDpuis. preidrez o.iigf; tie M. le Gourerneur et Lieuteen Lorraine. ct de M33. les Maire et dcherins cl
enl
atnlt-l;:nr
autrcs principau.r habitants, i.n leur prt'sentant ledit sieur Dupuis cl Iltur recunitoandant. n
I.es quilttitces nous rt'.-lent uiki. fois encore le nom des
r1liiicuses qui prnfitirenit des lar;'iecs royales et les soaniun\vrsees. On a vu les Claris-ses de Bar recueillir leur quote-part.
La Congitr·alion Notre-Damie do Bar obtient cent soixante-dix
lrcres dn , ,:nr,,ble
frrere 31athicr , au nom de de la Reine
Rh;cgene. ( L'Aunble mre Ant-clle 'acs Annenciedes des Dix Icrta ,,. rent, cinquau;nte fraii:-s.
Ie
.- iltat -loi al Iec
tetravai! dr charith corporelle et spirituellh <"-t \r:quc datns ia *,'crBpondance de Monsieur Vinirt.
11 ~crif ? 1 I• I.ret-,t : , I Moitvit est
s mt
cn rdpalation td'un soaint.... tnldis qu'il travaillait a la nourriture corou six.r cents panv.rres. qui i'ont acconpautjn tous
port '?,' de 'it',
awi ltombn.it. : .I. l;'olurllr dr-ise lilt rIapport plus circon3tanli< :
p<
liril,-'r')ii
,l touties les .;emaines, nos missionnaires
iJ,~~unrt it quuiitilW ,le pau'-risc du limnl," t partirulieremnentdes
':,lmi.es : its retirnt
lIs 'ieilles pukir les faire blaichir, ac'o, ,utdcr ct serrir i id'outres. ou bi-n its les meltent en piic. i pi'ir .palnsr lo.s hii-ssis ct ulcdrds.
a Srcond,,nJe'iti. is pe.nscnt eux-,lmes iCi quantitW de ma.!i't- dr a ti ;iri!'
ii y en acait ci-derant vinft-cinq. ct it i•
restCf i no'l dintc. Cecltc nImauie est fort commune par toutle la
L.or;.',rc. I'-n :,'.s
los autrcs villes. if y a de res malades e propor ionr. ' its .I.tn, Tiiu merci, parlout pansm s fort soigneusemenf ct rt acariiib.anent. rn telle sorte quce tous en gufrissent
par un re:ud, t .," souverain que nos frfres ont appris.
- El en j-oi
,i-.'elIicu, nor pr,"tre.f r'ici font une ddpense
rcoisidr!role. mais trc. utile, pour rectroir les pauvres passants,
.ar nos
iIItonaaires q1ui sont a Saniy, a Tout et en d'autres
lieuiv
leur adresscnt sourent des troupes de pautres pour les
Snlcoyer en France. ii cause que cctte viile est la porte de la
Lorraine. et ils leur fournissent Icur nourriture et quelque aritnt pour le voyage , ;juillet 1640).
Monsieur Vincent term;iiait sa lettre du 24 fdvrier A M. Le
irt'con : ,. Nous conainuons .h assister ces pauvres de cinq cents
i'r,'
:.ar
fi mtois dtans char·au
desdites villes : Bar, Mletz, Toui,
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Verdun et Nancy ; mais ccrnes. Moonsieur, j'apprdhen'de bien que
nous ne puissions continuer lonugttmps, tant it y a difficultd de
Iroucer deux. mille cinq cents licres par mois. , It continua et
trouma des soni'nes beaucoup plus considerables, car aux cinq
\illes ienteionCdes, ii en ajouta quelques autres.
P'ont-a-Mousson cst un poste li'yrement posterieur (mai
1640). Sans doute la guerre Ctait alors apaisde : les facultds de
droit et de Indecine de 'ULniversite purent reprendre leurs travaux (44). II restail les suites terribles de la guerre. Les pretres de la Mission y furent dpilchls en ap6tres de la Charite.
Les ca
atoris
siecourues solt A peu pri's les memes qu'a la ville
de Bar. Les mendiants se cliffrent a quatre ou cinq cents. Le
spectacle ne inanqua pas de les 6tonner : c Ils dtaient si defigurds que jamais ils n'en avaient vu de plus dignes de compassion. Les quatre curts de la viile leur ddsignirent ies plus misdrables. Les pauvres honteux comptaient cinquante ou soixante,
parmi eux quelques personnes de qualitd r6duites a la faim et
a la pauvretd. , Ine centaine de malades dLaient rdpandus dans
la ville. On les visita, on leur donna du linge et des habits,
comme on faisait ailleurs. Les malieureuses mdres chargees
d'un enfant et les jeunes filles exposdes re(urent des secours.
La mithode de I'assistance se perfectionna encore quelque
peu. a Aux uns on donnait du pain, aux autres de la farine, de
la viande, des potages, de I'argent. des outils, des chaussures,
des habits selon les hesoins. Les missionnaires payaient les chirurgiens et les remtdes, pausaient les plaies, cherchaient un logement pour les malades et un refuge pour les jeunes filles. Aux
hommes qui voulaient travailler, dans les bois, on fournissait
des outils. Uis y allaient en groupes d cause du danger des
loups n (45). Les missionnaires firent des distributions journalieres et.ordiuaires & plusieurs centaines de pauvres rffugies.
La campagne attira leur attention sur les indications d'un bon
rurd. Les fenmmes et les eniants, en effet. dans les hourgs voisins n'osaient pas toujours quitter leur maison par peur des
b6tes fdroces. Le brave curd fut chargd de nourrir avec une
somme d'argent qu'on lui confia ces pauvres gens abandonnis,
dont la faim pouvait prendre la forme de la rage et de l'anthropophagie. Un proces-verbal 6piscopal fait mention d'ui
enfant ddvord par des jeunes gens.
La mission spirituelle suivait le rythme des autres lieux.
Tous furent exhortLs de faire une confession g6ndrale, ce dont
on s'acquitta bien. Dans les paroisses privees de prdtres, les
enfants mouraient parfois sans le bapteme. Saint Vincent fit
chercher deux pr6tres qui furent changes, moyennant une juste
rdtribution, de parcourir le diocese de Toul pour baptiser les
enfants qui ne l'avaient pas dtr et d'apprendre aux personnes
les plus sages du canton h administrer le. baptdme. Dans la suite,
il serait ainsi pard au danger des enfants morts sans baptlme.
Quatre conununautes (Visitandines, Congrdgation de NotreDame, Clarisses et Carmelites) profiterent des gendrosites
royales. Le maire et les echevins demanderent avec insistance
de continuer la charit6 A'l'endroit de la ville de Pont-A-Mousson
(d6cembre 1640) : ala ndcessitd y est au mdme degre qu'elle a
jamais ted. II y a deux ans que la rdcolte a manqud, les troupes
45

Cf. Coste, Monsieur Vincent, t. II, p. 599.
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out fail t•iiUmgr nos blis en herbe. les yarnisons continuelles nw
inos un:t lais.z;d qir des obj.tls de compassion ; ceu qui eiaient
accouitmodds sont rnduits i la imitedicit. ,,
Les secours cteroytys a Saint-Mihiel furent portes par le secoud r.oupe de missionnaires \enus en Lorraine. L'un d'entre
eux a\ait informin saint Vincent que plus de trois cents pauvreae(aient ldans une tris grande ntcessit, et plus de trois cents
auttres a la dlruiiier• iietssit6 : , Plus d'une centaine, kerivailil. pr&,s,'ntait'lt I'exterieur d'un spectre : la peau etait si retiree.
si affrcuse, si desserhde, qu'on ne p.,ucvnit les rcyarder siav
horreur ; en gindral. c':tait la chose la plus ,'pouvantable qu'ov
puit jaitmtis roir : il.' ne ci'catent que de certataes racincs, qu'il.
all-iiet hrce-r
ct
dans lcs champs ; plusicurs jeunes demniisells
moutraienit de aim et se trotuaient trWs expos6es i, (46).
I'ihiioir'e des animtes prkecdentes explique l'ktat de la ville
de Saint-Mihiet. En 1635, a deux reprises, le gouverneur fran1'ais d1e la \ ule avait 6td ddloga par les Lorrains. Louis XIII avail
entrepris la reconqutlte de Saint-Mihiel. en personne. S'6tant
;\atnc-.' triap prbs des remparts de la citd, un houlet brisa unc
rciuw et 1'inmpeiale de son carrosse, blessa et tua les homnies
de son cscorte Apres la prise de la ville, la repression fut terribl'
: les chefs furent conduits ala Bastille ; trente-six officici s jetiF' dans diverses prisons et les soldats condamnnis aux
gali:res de Marseille. Les instructions de Richelieu exigeaient
, dvJx uu trois mille de ces rebelles pour les galeres ,. Les
coiitributiuns de guerre furent evaluees i quatre cent quarante*septmille trois cent douze francs barrois. Tous les habitantdlueaicnt les payer. On s'explique mieux ainsi le triste rapport
vnvoy4 a Paris par le nissionnaire, au mois de mars 1640 : ( I'
.'c.t trour,: i la decrniere distribution de pain que nous avott.s
fo;le mille cent trente-deux pauvrcs sans les malade., qui soul
,* irand nonzre. ct que nious assistons de nodrriture et de re:"'r':s ,ropres.
'
Lie visiteur. d6lBgui par Monsieur Vincent en
ILorraine, lui ddcrivait la tristesse de la situation & Saint-Mi'lii : , Jo, cous dirai, Monsieur, des choses admirables de cette
rl'e et qtui sembleraicnt incroyables, si nous ne les avions vues.
*: ',r- tous les pieiaumre mnendiants dont j'ai parig, la plus grande
:rg:;e die• habitants de la Wille, et surtout la noblesse, endurent
'
/i'nm
i• rque ,cla tc sc peut exprimer ni imaginer, et ce
I'1r pr's
., dplorable, c'est qu'ils n'osent rien demander. I:
!
n i•,•lues-uns
'
ms
qui s'enhardissent, mais d'autres mour.*,
·
lu.!tJLt. Et j'ai Imoi-nmme parIld des personnes de condi'or qm,; n" font incessammnent que pleurer pour cette occasion.
', u',, .-nutre chose bien etrange : une femme veure n'ayant
,'us?
ri'r'
iour elle ni pour ses trois cnfants, et se voyant r::,e ),mourir de faim. elle dcorcha une couleuvre et la mil
••r 'cs crhfrbolns pour la r6tir et la manger, ne pouvant avoir
,'-.ihose. Notre confrere qui reside ici, en ayant etO averti, y
i',c,,rf,
ct. ayant vu cela, ii y mit remede. 1 ne meurt dans la
: 110ru,
cheral, de quelgue nmaladie que ce soit, qu'on ne se
'wrrcheincontinent pour le manger. 1I n'y a que deux ou trois
urs qu' l' d tIrouva une femme A l'aum6ne publique qui avait
de c'ttie hair infecte plein son devantier ; elle en donnait aux
a;,; s panures pour de petits morceaux de pain.
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SCUne jcuni demoiselle a die pendant plusicurs" jours dans
la ddlib6ration de vendre ce qu'elle avait de plus cher au monde
pour avoir un peu de pain, et elle en a mrme cherchd plusieurs
fois les occasions : Dieu soit loud et remercie de ce qu'elle ne
les ait pas trouvees et qu'elle est d present hors de danger. Un
autre cas fort dIplorable cst que les prdtres, qui sont tous, Dieu
merci, de vie e.cmrilaire, souffrent la meme ndcessitd et n'ont
pas de pain d manger ; jusque-ld qu'un cure qui est & demielicuc de la ville s'est reduit d tirer la ch7arrue, etant atteld avec
ses paroissiens e la place des rheraux. Cela n'est-il pas deplorable, Monsieur, de coir un pr'tre et un curd reduit en cct Htat?
II ne faut plu., alter en Turquie pour voir les pretres condamnes
d labourer la terre, puisqu'ils s'y reduisent cux-memes a nos
portes, y Ctant contraints par la necessit6.
Au reste, Monsieur, Notrc-Scigncur scysi bon qu'il semnble
avoir privileyid Saint-Mihiel de l'esprit de devotion et de patience ; car, parmi I'indigence extreme des biens temporels, les
habitants sont si avides des spirituels qu'il se trouve jusqu't
deux mille personnes pour I'entendre ; c'est beaucoup pour une
petite ville oif la plupart des grandes maisons sont desertes. Les
pauvres inimes sont fort soigneux d'y assister et de se prdsenter aux sacrements. Tous getnralement font une estime non pareille du missionnaire qui est ici, qui les instruit et les soutlae ; et tel s'estime heureux de lui avoir parld une fois ; aussi
s'enploie-t-il avec grande charitd et beaucoup de travail d set
frontidres. II s'est mime laissd tellement accabler des confessions gdndrales et par le defaut de nourriture, qu'il en a det
malade. n
M. Dehorgny constatait qu'il fallait beaucoup de pain pour
nourrir mille cent trente-deux affamis. L'argent requ de Paris
semblait se multiplier dans les mains du missionnaire. On s'6tonnait et I'on 6tait tout prkt de croire que Dieu renouvelait
le miracle de la multiplication des pains et de la manne au
desert. Le visiteur achevait son rapport par ces mots : " Je vois
lh manifestement la bue;dirtion de Dieu qui fait multiplier le
bien. n
La santi de M1. Gudrin. le missionnaire de Saint-Mihiel.
s'altlra sous le poids des fatigues et des privations. It revint en
septeimbre 1641. M. Dupuis lui succida jusqu'en janvier 1642.
Saint Vincent songeait alors c d I'abandonnement entier de la
viull sans qu'un autre vous sucecde , (47). En fait, jusqu'en
1643, Saint-Mihiel, comme les autres villes de Lorraine, fut secourue. En cette ann6e, il restait peu de malades dans la ville
et les habitants pouvaient se reinettre au travail. En cette annee 1613. les lieutenant, prdv6t, conseil et gouverneur de la
ville insisteront cependant aupres de saint Vincent pour qu'il
continue I'euvre de sa charitd.
Plus longtemps, et on s'explique facilement pourquoi, les
pauvres religieuses eurent une subvention royale. Les religieuses de 1'Annonciade, dites GClestes, les Carm6lites et la Congrdgation de Notre-Dame recurent respectivement trois cents Iivres, trois cents et cinq cents. La Congrdgation de Notre-Dame
devait posseder le personnel le plus 6levd.
:17) Coste, Monsieur Vincent, t. II, p. 595.

Saint Vincent etait interveniu d'une autre 1'acon : ii deiianda au lioi que la ~;arniisun de Saint-Mihiel soil diminude.
C'tlait d'autant dinlinuer les taxes militaires de la ville.

Les biographes de saint Vincent de Paul arr6tent l'histoire
de la ciiaritd de saint Vincent au cours de la guerre de Trelite
Ans aux six villes que l'on vient de parcourir successivement.
11 v cut d'autres xilles, cuiiie e laisse enter.die Abeily (48
,, ajoute-t-il. Ce point de
Slela seret trop long 't ennuyrUu
\ue re peut .lus arrtler eci. De Luntdille, il nous reste !a
iettre jt
i les util-icrs etcgens du coi;seil de Luneville env'uyel.a g.ratitlde et la de-cription de I'etat de
irelt ~isaiil Viln:icnt.
!a viile flor;wilt la .raiie de ces lignes : , Depuis plusieurs annics. cIti
pit'.cre cllc a 0et affliifje de peste, de guerre ct de
oi elle estf
faiini.
jquilo'ut r)duite qu point de 'extrndmit
nous n'acons regU quc des riti.
present ; au becu dr co.nsuoal•
.iclti(r's de liapart idenos.cr~:aciers :t des cruautts du c6tc dcs
soidats iquiInots ontl enlcte• Ic pci de pain que nous acions :
,:n srortc qu'it sciblaitrqaue le iel n'acait plus que de la riyueur
pour t'nous, lorsqu'i
dc cos enfusans en Notre-Seigneur, etant
arril:r iri ,,•Ir!It' dI'autti cs a gro.utderent tc)mpI)rd l'excs de
.,sInutix ct rc lc'd notre espf(raince eC la misdricorde du bon
Di,~u. f'li.sqluc nos p(:ct-is out p"roowjuic sa coire, nous balsons
huliirh'nil,
it Il main
q(f i les punit, et rececons aussi les effets
lde
.
diirinei doutr'ur acec des ressentiments de reconnaissance
(xtranordijiaircs. .ous bi'lissons les instruments de son infini,
cl'ui'wce, tant crux qMui nous soulagent de leurs charitds si opportun.s qur ccux qui nous les procurent et distribuent (49!.
Si loun '-ut urne p:-cuve de la vtrite des fails alleguds, il sufit
de jeter un cmup dýcil sur un inventaire des archives des Chamhr,. s d coiltplts. La guerre a incendi6. ruine et desold le pays.
Souvent la Ilupart des habitants ont disparu et il est impossible
de tirer ui celsfluclconque dcs diffrents villages (50).
I.cs reins olficicls des auim6nes en Lorraine en 1647 aecusent q•1'troi- r'o:inlunautiLs de SSwurs ont eu part aux largesso.'
du Itoi : la :ungrdgation de Notre-Danie de Lundville et celle
tfdr;la:ino•-illl
r repliee sur Lundville, et les religieuses du TiersI i.lr,
di S;aiit-Fran(ois.
N,.u-i
.iý:lnr!uoris de ddtails concernant I'assistance des aur '; ilUls di,Lorraine. Collet conclut son rdcit par ces mots :
c: Lis distr('t'tions de pain, de potaye et de viande ayant cessa
en Lo :(
,r
' n l'annce 143, Monsieur Vincent en rappela lI
plupart de ses missionnaires parce qu'il n'y restait plus que peu
de ,inlad,- r-t que les pauvres gens. ayant un peu de reldche du
c6ic des .sldrats,se mirent a travaillcr pour yagner leur vie. Lcs
anuia.rins pourianl ie ccssercut pas pour cela. On les continutl
encor,'' riq lo si.rains dRepuis piour le sotlagement des plus miserablcs, et Mionsi:ur Vincent fit en sorte qu'on les itendit presque dans tout,:(s ias aitres villes de Lorraine, comme d ChateauSalins, Driuze. Mar.sl. Moyenvic. Epmnal. lemniremont, Mirecourt.

Ch4tel-sur-t3!;.twllc. ,tenay et liambervillers. Par ce moyen, non
-18) O.c.. p. 50i.
9) Anlb ly. r.c.,
l v..
ch. XI, sec .
a56Debl:liv, ,.e.
p. 75-77.

p. 501.
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seulcment on assista grand nombre de pauvres honteux, de
bourgeois ruines et de families nobles qui, ne pouvant faide valoir lter bien, etnienf en elat diplorable, mais on fit enrore sub sister toutes les Communautis religieuses, tant d'howmes que
de filles. On eeur distrib'iait tous les s s des aumot nes considerables qui itaient distribudes selon les ndcessitds des mnaisons, car on donnait aux unes trois ou quatre cents iivres par
quartier et aux nutres cinq ou six ccnts, selon leur nownbrc et
leurs beboins. Le missionnaire employd a cette distribution en
rciirait un rceu de chaque iaison , (51). On a cite les billes
des communautls de Soaurs. On mentionnera cette unique attestation d& religieux for'mulee dins une lettre du PNre Felicien,
vicaire, Provincial des Capucins de Lorraine. Au norn de ses
freres, il remercie saint Vincent a peu pres comme saint Paul
remerciait Phildmon, de ce qu'il a soulage dans leur extrine besoin les serviteurs de Dieu : (t quia viscera Sanctorum requieverunt per te , (20 mai 1613) (52). L'argent 6tait n6cessaire
pour se procurer le vivre. II fallait aussi de quoi se loger et
se vutir. Des cargaisons diverses ont rejoint la Lorraine. En
1640, saint Vincent c<fournit des meubles aux Annonciades de
Vaucouneurs qui, chassees de leur monast&re, n'avaient trouv6
en y entrant que les murailles. Tantdt ii envoie des habits et
des couvertures aux Carmelites tant de Xeuchdteau que de Pontn--Mousson, oit ii s'en garde encore une en mmmoire de sa 'charitd. Tant6t, dans un eneoi de sept cents livres destindes d des
messes pour le cardinal de Richelieu, il veut que les Cordeliers
de Vir soient les mieux partayts, parce qu'ils souffrent davantage. Souvent et tris soucent, it agit a la fois pour tous les religieux , (53). Le calcul des sommes distribudes par les mains
du frire Mathieu en fa\eur des seules religieuses, en 1647. peut
donner une idde des distributions faites et des bendficiaires
touchdes par ces biens. Les bendficiaires sont r6parties en cinquante et un couvents situds en vingt-sept villes ou bourgs. La
dispersion g6ographique de ces couxents montre que d'un bout
h I'autre de la Lorraine, les representants de saint Vincent ont
apport6 son nom et la sollicitude de son coeur. Collet a cette parole a peine exag6rde : ,< Au fond quelques sentiments qu'eussent pour lui les communautes de Lorraine, it dtait difficile que
la reconnaissance fut proportionnie aux bienfaits. Nuit et jour,
le saint homme s'occupait de leurs miseres et des moyens d'y
pourvoir. Leurs cris, semblables a ceux d'un malade qui expire,
frappaient sans cesse les oreilles de son ccewr , (54). Le mdme
tableau rdcapitulatif donne le total des sommes distribudes.
Pour la seule annie 1647, I'envoi comporte la sonme de neuf
mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres..
Le Roi 4tait le grand bienfaiteur de ces communautes. II
eut pitid des monasteres de Lorraine en mettant a leur disposition quarante-cinq mille livres et en ordonnant de leur apporter r4gulibrement du pain de munition. Saint Vincent avait
informd de la situation rdelle et suggerd la solution & apporter
au mal. On a dit qu'il vint au secours de plus de six cents re(51)
(52)
(53)
(54)

Collet, o.c., liv. IV, p. 307.
Le meme.
Ibid.
Collet, o.c., liv. IV, p. 306.

-- ,1is ligieuses :55). Si 'oun rompte. romme un la fait plus haut, il
faudrait largeiment depasser re ehilTre et pousser jusqu'h neuf
cents religieuses secourule. I.ts reli.iPLux furent peut-Mtre moins
nonibreux. En 1640. un rule des secours accord6s donne un total
55) Un cou, Id'il l'nIstmnhIblli
siir e voyage die Frbre Mathieu en
1M17 donnrra une ilde de rIampleur de ces charit6s. Le tableau ne
coinprend qlu leIs religiusces -ecouirucs. II n'est pas fait mention dps
religieux

et

de la population

entibre tie Lorraine

postes dl. sciiurs. r'ct'vient Is; liei'raliti.
les

qui, des

diffarents

de la France. On groupera

ucomminautl's par ordres diff6rnts et par dales de reception :
1. Anninciaids :
i
feufchitetau. 28 janvier : 70 livres.
a Badlonciller. 6 f~\r'ir : 21W0 livres.
a Epinal, 8 Ift.rier: 220 livres.
a Brulires.
·
fTvrier : "
ivr<s.
SS.init-Nirolas. 8 f-vrier : 72 livres.
a Bar. 11 ftvrier : 150 livres.
l' I'nt--.Mou.ison, 7 mars : 210 livres.
. Sit-Mihtiel. 2 avril : 300 livr.s.
a 1'Vrennes. 6 avril : M0 li\vrs 10 sols.
Total : 9 •iiimnastlrles dl'Ainttuciades ayvnt reeu 1.102 livr1it siols.
2. Conrr
atiiilln de Nitre-Dams
:
S\:eufrhdteau. 28 janvier : t10 livres.
a lcezelise. 5 fvrier : 170 livres.
I Diruze, I; fivrier : 200 livres.
5 Marial. 6 fi\vripr : 100 livre.
a Epinal. 7 fvripr : 120 livres.
i l,,imntf. 7 f\v.ri.r : .'
livres.
SVi r, 7 f,-vrior : 100 livres.
I NoinyU, 8 f6vrier : 225 livres.
h l.ln;rile. 11 f0ivrior : 100 livres.
SIlandorilnler. 13 fevrier : 20 livres '?'

l'luuevi<* li;.

SRBa,
li f- vrifr : 170 livres.
a .iror,,irl. 15 fevrier : 250 livres.
Setz.
mars
w
: 200 iEvrr-s.
SI'ont-i-ouslrt,~o.
mnars : 200 livres.
a
12 mar- : )0 livres.
12ainl-Mfl.
T:.ta, : l
i•i..c: n- :i ntl r•n lia solmne do 2.681 livres.
3. Cloaiis.i-,
:
V',fr.iv,it,-,<
aP;ivi'r
, 30
: 2m'
00 livres.
I H
ar.i 1 f',rier : i00 livr c-.
P ontl-ii-Mulssoi,nll. 5 mnars : 3)
li'vres.
. Vireotrt. 5 mars : 2, 0iv
rns.
SiVl:, 7 iiar- : t00 livres.
* V[':. M i!iirs
: 170
\livr.s
1Vc'tfin. : a ril : *2 0 livres.
T.-Il : 7 *'iisons :yant renu l.110 Pivrf.
-. D')imiinie'ainr .* :
Shnrils.o
5s fivrier :
Ulivres.
a Vic. 6 fevri-r : 20, livres.
;i ':nlin. 2. fdvrier : 100 ivr,..
S .'1e:, 7 mars : 400 livres
Total : -l maisons ayant rr';u 770 livres.
5. Saeurs grises FilEes de s.aint Francois) ':
h Dieuze. t' fevrier : 200 livrs.
a Orme (Nancy)-. 8 fiveir : iT70 livres.
a Lundrile. 28 fevrier : 130 livres.
"(hdteat-Salins. 15 mars : 150 livres.
TotalP
Iaisons yant recu
650 livres (Collet, o.c., 1. IN
p.. : 308;.."
-
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de mille cent vingt-sept persunnes consacres &tDieu, aidees
dans leur misere.
La ville de Pont-h-.Muusson nous a appris que saint \incent
s'occupait encore de la campagne et vttnait par personnes intcrposdes it 'aide des pauxres abandourn.is. Vivres et nourriture
spirituelle lurent procures dan.s la nesure du possible.
On ne saurait achever
cet Iistorique de la charitti dc saint
Vincent en Lorraine sans un itot particulier sue le frere Mathieu Renard. II est le grand heros des aumnines de Lorraine.
Fr6re Mathieu Iegnard dtaitl'rere coadjuteur de la Congregation de la Mission. On l'a appel4 ( :ine v'aie Providence pour
les monastbres de Lorraine. n II 6tait tris coinu. Rien a'est
curieux comme de lire les qualificalifs qui lui sont decernes
dans les petits billets de refus. C'est a le frere Mathieu de la
Mission. Monsieur frere Mathieu de la Mission. frCre Mathieu
de la Charitd, le bon frere Mathieu, le tres charitable frere Mathieu. le Reverend Pere Mathieu, le vendrable frere Mathieu, le
tres certueux et charitahle frere Mathieu. Monsieur Mathieu,
notre bon Pire de la Mission, le Pere Mathieu, Monsieur frere
Mathieu, le Revdrend FrBre. , La plupart du temps, c'est le
, frere Mathieu ). Une fois m6me, ii est , le bon jrtre Mathieu
de l'Oratoire ,.
C'est lui que saint Vincent envoyait periodiquement comme
un missionnaire ambulant remettre aux confrbres, aux autorites
locales ou aux monastlres les aumrnes qui leur dtaient destinees. Pour cette mission delicate et dangereuse, il fallait ua
homme de confiance intelligent, d6brouillard, de robuste sante,
qui eat bon pied, bon ceil et une rare presence d'esprit. Ces
qualites etaient indispensables car la Lorraine 6tait alors infestie de bandits et de soldats, ce qui revenait au meme. Quiconque portait quelque argent 6tait ddtrouss6 sans scrupule. Le
frere Regnard, surnommn
Renard, possedait tout cela. II 6tait
ne 4 Brienne-le-ChAteau. au diocese de Troyes. II fit cinquantetrois voyages de 1639 A 1649 et jamais ii ne fut vold. On savait
pourtant apres un- certain temps, qui il etait et ce qu'il rapportait : son passage etait signald, guettd. Sa bourse enferm6e
dans une besace tres dechiree, semblable a celle que portaient
les gueux, contenait d'ordinaire vingt mille livres, quelquefois
6. Benedictines :
I Saint-Nicolas, 12 fivrier : 160 livres.
I Ramberviller, 28 fevrier : 90 livres.
i Saint-Avold, 12 mars : 52 livres.
a Verdun ;Saint-Maur), 2 avril : 300 livres.
Total : 4 maisons avant requ 602 livres.
7. Visitation :
aPont-d-Mousson, 26 fevrier : 120 livres.
& Metz, 7 mars : 270 livres.
.A Marville, 8 avril : 70 livres.
Total : 3 maisons ayant recu 460 livres.
8. Carmdlites :
a Pont-d-Mousson, 5 mars : 400 livres.
a Metz, 7 mars
: 200 livres.
,
a Verdun, 1"
avril : 130 livres.
a Saint-Mihiel. 1" avril : 300 livres.
Total : 4 maisons ayant revu 1.030 livres.
9. Sainte Marie-Madeleine, A Metz, 6 mars : 270 livree.
10. Ave Maria, a Metz, 8 mars : 310 livres.
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par un sentier ddrobe. On le crovait encore a
uoindiny qu'il
etait d6ja at Pont-h-Mousson : , C:est. a croire. dirent les Cravates e, apprenant ia nouvcile au cliAtcau. Que Dieu ou plut6t
le diable I'a fait envoler par-dessus les bois. ,
On sut bientSt en Lorraine la protection s.e;ci.le de Dicv
dont semblait jouir le frire Mathieu. On se seit•ait plus tranquille quand on voyaaeait a'ee lui. Ainsi pensa ia comitesse de
Montgomery. Elle avait quelque raisr.n de redauter les dangers
des chemins. Malgrd les passeports du due de Lorraine et ta
di-nitl des rois de France et d'Espa-nie qui l'avaient munic de
toutes les assurances ddsiratles. eile fut devalisie et son ar'ent
eniportl
par une hande de volours. Ayant appris que i l'r~re
Mathien devait soi-re le 'hemiin de ietz Ah erdun qu'ellu devait yrealdrc. la comtesse lui olTrit son -arrosse avec ces paroles :
Venez
e av-c :noi ; volre co:npanlic me sera une sauve-rarde plus assure que tcus les passeports du monde. i
Quand le frere revenait & Paris, !a Reine aimait N I'appeler
inour entendre le recit de ses aventures et des stratainmes qu'il
inventait pour se tirer d'un mauvais pas : " Je dois aux prieres
de Monsieur Vincent, ajoutait-il, la protection invisiile qui nme
suit parlout. ,,
Saint Vincent continua ses aumunes a la Lorraine neuf ou
dix ans (Abelly). huit A dix ans (Deblaye). dix ans (Coste). On
peut distinguer diverses 6tapes. Les premibres charit6s furent
pour la ville de Toul, entre 1636 et 1637. Une mission de prAtres, group6s deux A deux et envoyds en trois regions diffTrentes part en 1639 pour Bar-le-Duc, Verdun et Nancy. En 161n.
deux autres centres s',tablissent h Pont-a-Mousson et a Saintlihiel. Frere Mathieu est missionnaire ambulant, char-g du ravitaillement financier et autre. Les secours aux religieuses existent certainement encore en 1647, alors que depuis 1643, les
centres principaux semblent cesser de fonctionner. En 1657. la
lettre d'un superieur d'ordre sollicite encore des lib6ralitds (57).
II faudrait done ligbrement nuancer la duree des aurnines en
Lorraine.
Dans sa relation, le frere Renard estime a un million six
cent mille livres le montant des sommes distribudes, auxquelles
il faut ajouter la valeur des dons en 6toffes, meubles, objets de
culture, etc... L'abb6 Deblaye, A !a fin du siecle dernier, notait :
" Ce n'est plus alors A un million six cent mille livres, c'est a
deux millions au moins qu'il faut porter le total des secours
envoyes en Lorraine, c'est-a-dire a pres de huit millions de notre monnaie actuelle , (58). En 1949, il serait difficile de fixer
une equivalence sur l'dchelle mobile de notre monnaie.
Quant aux fruits portis par ces aum6nes, le premier biographe de saint Vincent juge : its ont eu pour effet :
St*1 De conserver la vie et de rendre la sant6 & un nombre
infini de personnes malades, languissantes et extinudes par la
faim, par le froid, par la nudit6 et par toutes sortes de mis6res;
, 2" De les instruire et disposer A recevoir dignement les
sacrements et h mener une bonne vie ;
, 3* D'assister les moribonds pour les aider a bien mourir;
(57) Deblaye, o.c., p. 8 et suiv.
(58) Id., p. 135-136.
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' i"lie .araitir d'un uiulr•tae hoilitux un grand nui•imb
:iotlru.es illles que la nicessite axait reduites a d'itr;ai-.!4

:trActiitLs ,
douner nioyetl aiplusieurs comnmuunautes rea 5° En!in, 'Ie
ligieuses de -arde Ir ur htilure, leurs \(tux et leurs. reglt'. et
de maintenir le ser\ice divin en leur maison, car saus ces assislautes la plul'irt auricnti

tl
t

:ouilraintes d'errer par le

pour chercher i suutenir leIr \ie,Iicit

minlide

sanls grand danger de

leur cotuisieiice ) ('i9).
.Nous a\'lis \u ies pautres. Lorrains

en bou

nombre, se-

.:ourus par les Imis-ionnaires dans la ville de Bar, porte de la
Lorraine. Les nissiumiaiires de Toul et de Nancy dirigeaient
\ers Bar les celmiiants Jtour y rece\vir quelque argent pour le
Mloage et du pain pour je stjouur. 1e frlre Mathieu, de son 6tde.
\a agir et fa\uriser cetle etttiiiation en vue d'une priser\ation•

iourale de la jeunesse f',mininie. II repr6senta i saint Vinelllt
et aux D)ames de son A.\em-l'lf, qu'il y avait dans cette proiiniwe des jeunes lilles. iiime de condition qui, n'ayant ni pare-tls.,

ii iiens pour subsister, se trouvaient exposees

A

la ten-

tation en suite de la faim, et h l'insolente et brutale libert6 des
olficiers et s~oldats. Emus par les re'its du frere, saint Vincent
ct les Darnes deciduirent de faire \enir i Paris les jeunes Lorirines que leur pauvretd rendait plus accessibles a perdre leur
iinmrrenm,
les orphelins et ininme les enfants des families ruiI etait impossible a frire Mathieu de s'occuper de tous
,.*ux qui entraitult lans cettfe triple eatgorie. 11 choisit parmi
'ux cuix qui taient plus dignes de piti6. Plusieurs mois de
suite il rexint h Saint-Lazare escortW d'un groupe considerable
de jeunes xoyageurs, qu'il nourrissait en cours de route, deux
-ent soixante jeunes tilies clhapperent ainsi aux dangers qui
les guettaient chez elles.
Vincent (de Paul partagoa a\ec Madeimoise:le Legras le soin
i!to rAtte nmloc:le colonie. Les Da'.ies de quplait~ firent connaitre
!a chose aux principales families de Paris. Vincent trouva les
m-ii
s die \i\re Saint-l azare re.:ueillit les petits gari;ons : la
, taismi des Enifalts Trouvds. les jeunes lilies. Celles-ci fure'it
:'..
:
s.s.ICn

leur

'ondition

: Jes unes conmme demoiselles

de

',:;';iulie ; es autres colnme fenmnes de chambre ou de peine.
* l'tiis
i- gar;uns :iltýndaient. sans manquer de rien, I'age oft
irr;aient
ugagner leur vie par le travail (60).
Le- courant d'ciigration tdeposait a Paris une multitude
-ultrrs L.rrains que le frWre Mathieu n'avait pas besoin de
u;'Juir'e. -ous avoni vu a Bar qu'ils s'en allaient en pelotor:s
*:i.eris \rrs la France. Ils se glissaient d'autres fois a trave:'
•:ii
:, s.Ic. leur petit paquet sur le dos. risquant leur vie peuii-re.
nais mnoins que s'ils Ctaient restes chez eux. Arrives dans
capitale. les r6fugies se rendaient droit i Saint-Lazare ot ils
;ziuent devoir trouver aide et secours. , Votre charite est si
.rande, 6crivait a saint Vincent. en 1643, le Phre P. Fourrie'.
:;cctur du col!,ge de Nancy (61). que tout le monde a recours
Sille. Chacun vous considere ici comrne I'asile des pauvres af(59)
60)
61)
T;

Abelly, o.., liv. II, ch. XI, sect. 1" p. 507.
Ibid., p. .
C.. p. 419. Saint Vincent, t. I, p. 591.
Abelly. o.c.. p. 504.
Des Robert, Campatgnes de Charles IV, p. 530.
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fligds. C'est pourquoi plusieurs viennent a moi atin de vous les
adresser, et, par c mnoyen, ils ressentent les effets de votre
bont6. En xoici deux dont la vertu et la qualit6 excileront a
bon droit votre cuur charitable . les assister. ,
En attendant de trouver les nioyens de iettre en 6tat ces
pauvrcs emigris de gagner leur vie. Vincent les logea en diffdrents endroits du voisinage. II leur procura du pain et des v&tements. II ne semble pas avoir eu . leur endroit les crainte5
du marquis de Chabley, un traitre de la cause lorraiue, qui
tcrivait a Richelieu : a Beaucoup d'6trangers et de L.orrain.
se sent retirts B Paris depuis quelques nois (lettre du 10 avril
1ti36). Je prends la libertW de dire a Votre Eminence, qu'il me
semble que le prctexte de la misere de ce pays et de ses voisins, n'est pas suffisant pour servir et donner les moyens h des
personnes mal atlectiounces. de s'habituer h Paris, oi la personne sacrde du l{oi ct cell ede \ore Emiinnce, si prdcieuse et
de se montrer
si ancessaire a toute la chretientW, ont accoutumr
si souvent. y ayant assez d'autres villes dans le royaume, oi
ces gens-lK pourraient aller attendre vraiment ce qu'ils souhaitent avec tant d'ardeur et de passion. Je laisse h Votre Eminence la consideration de la consequence de ce discours, et la
supplie tres humblement de pardonner i la sinccrit6 de mon
affection ),(62).
II s'apergut que
Saint Vincent s'occupa aussi de leur inme.
parmi eux it y on avait plusieurs qui, faute de pasteurs, dont
les uns etaient morts et les autres avaient pris la fuite, ne
s'etaient pas depuis un temps considerable approch6s des saerements, il leur fit faire une mission. A sa demande, quelques
occlesiastiques de la Conference des Mardis leur donnerent la
mission A la Chapelle, pres de Paris (de cette dpoque), en 1639.
1641 et 1642, pour les preparer h faire leurs Pfques (63).
Monsieur Perrochel dirigea la mission de 1642. Elle fut encore plus favorable aux pauvres Lorrains. A ces missions prirent part des Dames de la Charit6.: , Un grand nombre de personnes de condition de Paris, les unes pour prendre part au
travail, les autres aux fruits et aux mdrites de l'ceuvre par
leurs bienfaits et leurs aumines, (64). II faut y ajouter I'effet
de leur conversation et leur bon exemple.
II vint au secours du frere d'un de ces rdfugids qui 6tait
chanoine de Verdun. Le b6neficiaire de la charite obtenue, dans
une lettre, appelle Monsieur Vincent a l'un des plus saints et
des plus charitables personnages de ce siecle , (65).
C'est vers le mmme temps (1640). que le saint homnme so
chargea d'une communaute de religieuses Benddictines, qui
dtaient pretes de mourir de faim. Elles 6talent venues de Rambervillers A Saint-Mihiel, pour s'y dtablir. Un temps de disette.
et d'une disette qui d6peuplait les plus anciens monasteres.
n'dtait pas bien propre pour un nouvel 6tablissement. Celui des
enfants de saint Vincent qui travaillait & Saint-Mihiel. lui en
donna avis. Le Saint, apres en avoir confird a\ec les Dames de
sor Assemhlbe. fit venir i Paris ces religieuses delaissdes. Elles
6taient au nombre de quatorze. On les recut et on les traita
(62)
(63)
(64)
o.., liv.
(65)

Des Robert, Campagnes de Charles IV, p. 530.
P. Coste, Saint Vincent, t. I, p. 552, n* 81.
Abelly, liv. II, ch. XXXV, p. 247 ; ch. XI, p. 502. IV, p. 309-310.
Id., o.c., p. 502-503.
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a\ec tuute !attetiiuo que ini
leitet des tiles co-nsacrdes a Dicu
l.a miani're ddiliante dunt elles se conduisirent, fit coinnaiLr
que Dieu nie les eprou\ait, que parce qu'elies utaieii agreablla ses veux , ,66).
[Lur Supirieure est connue sous le noin de u MeIre Mlechtildc
du Saint-Sacreient ,. Sorn iistuire inerite une mention. Elle
otait nee i Saint-Die, ie 31 decermbre 1619 ou 1614 (selon d'autres;. de Jean Bared et de Marguerite Guyon. Elle recut au baplunie le prinom de Catherine. et sc consacra au Seigneur. e.i
premier lieu, dans le ionastbre des Awnonciades des Dix Ver[us, au faubourg de Bruyeres, en 1631. Elle y fit profession et
regut le noin de swcur de Saint-Jean I'Evaindliste. En 1635. les
reliieus-s ayau t ie4 obligees de quitter leur demeure, a raison
des guerrrs qui dtsolaient alors la Iorraine, elle demeura peii
darit trois ans au iriilieu des personlnes du nonde : ni;lie coiliiimnait
e ne xoulut lui donner une relraite tant lait graindi
la inisere du pays. A la guerre en effet, s'6taient jointes la famine et la pAc-e. Ayant perdu la plupart des rcli.icuses dont
elle tlail de\enue la Superieure, o. iui conseillait de quitter
souit
4rdre pour t-itr-r dans ume mnoison r-foriode. Mais. presque
en mnie:i
te'm•ps 1637). elle reut do ses Superieures une obddiei-co lui disant do quitter Corinercy oh elle se trou\alt ave'"
le p,,tit troupeau restant et de ýe rendre auorbs de son per..
C'est au cours de scii sKjour i Saint-Di6 qu'elle entendit parler
a\e ;,'vailt-it- des ei6nodictines de lanhberxillers. La prieurf, d,
ce ioniastire :ui lit offrir sa mncison, pour elle et pour sa petite
con lnuirauti. Intalle dans suon nouveau doinicile. elle v denmeura un ar, durant. sour!ise h la rbgie de saint Benoit, sans
aucilrie mitigation. I.e 2 juillet 1639, elle prit I'habit de ce
nomI!el istituit. crhaigea soi nom en colui de Mcchtilde du
Saint--Sanre;me!t et fit profession le 11 juillet 1610. Bient6t les
i'*alhlturs de la I.orraine la forcerent de quitter avec ses que!rue's
·ur.s. la niaison de Rarhervillers et. de se retirer t Saintlhiit!. La ses parivres files souffrirent de toutes les suites de
la disptte en fait de privations et de misbres jusqu'a ce que
Dieu ait inspird h M. Gudrin, pr6tre de la Mission (67), d'in.orlmer saint Vincent qui en parla aux Dames de la Charit6. II
Sd-nwaldr a Mlarip de Beauvilliers de recevoir dans son mn,i:;;';.
rer (iurqu;,s-unes de :co infortundes religieuses de Lor•-,I.'aibsse y oonsentit et designa la MWre Mechtilde et une
,i,*
.4 ,I'cs. Elles arriverent A Montmartre le 21 aoit 1641. l.a
reo le:rtiide fut d'abord chargIe malgr6 elle de l'hospice de
S• i;t-V!,.
: puis. mise a la tote d'un monastbre que la mar.:ui;c .- ?loiiu
avait fond6 a Caen. Entre temps la plupart dc-s
-;.nd t;..;i de Rambervillers v dtaient rentries et reelamerent
a'iis;i-•inace pour Superieure la Mere Mechti'de. Elle reviiit
: i.,'.
."'rvillcrs mais dut bientit pour les memes motifs retourwe
!I,:ntartre avec quatre de ses filles, les plus jeunes. La
i;,t
-'l;r, de Louis XIV, h la suite d'un voeu qu'elle avait fail.
'tailit une maison religieuse dont les membres se consacro,i~nf u cu!te perp6tuel du Tres Saint-Sacrement, en rdpara:o dpc outrages qu'iI avait recus pendant la guerre. Anne
i \utriche souhaita placer cette institution A Rambervillers,
r6'i CGollet. o.c.. liv. IV, p. 310.
'T 1 La date de 1640 donnMe par Collet prosente une difflcult;.
S ail
t
641. M.
.Gurin pourrait ltre le missionnaire en question.
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alurs du diocese de Metz. L'eveque titulaire. consult6 a ce sujet, opposa plusieurs ditficult.s. bastes sur l'insuffisance des
revenus de la maisun et de la foudation. II consentil cependant
!e 9 mars 1653. I.a Dame de Chliteau-Vieux avant fourni largement de nouveaux rc\enu.s. La prelmire exposition du SaintSacrement cut lieu le 25 mars 1653 et lIaunee sui\ante comiienga I'adoration perpituelle du jour et de la nuit. La Mere
lechtilde ridigea les statuts du nouvel institut : elle obligea
par v\eu ses religieuses, non sculement h I'adoration perpetuelle
du Tres Saint-Sacretient, imais aussi a une r4paration solennelle et permanente (67 bis).
La guerre de Trente Ans cut des cous6quences considerables pour la noblesse lorraine. La destruction de presque tous
les chateaux et des remparts des places fortes aclieva de ddraciner toute la fNodalitd et aniantit les resistances eventuelles.
Dans un pays oil les chiteaux etaient deja relatiemenut peu
nomibreux, et A une date aussi tardive, le coup porte A la noblesse fut definitif. Les terres de tous ceux qui avaient suivi
Charles IV furent de plus confisqudes (i8). Iorsqu'lls demneuraient en possession de leurs biens. ceux-ci etaient ddserts et
incultes. Leur detresse 6tait encore plus grande qu rcelle du
petit peuple parce qu'ils n'osaient pas tendre la main. IIs fori.aient la cat;gorie des pauvres honteux. de ceux. par consdquent. que personne ne secourait parce qu'on ne connaissait pas
leur misire. Parmi les rdfugies A Paris, ii y avail surtout des
femmes et des enfants et les faibles qui n'avaient rien pour se
d6fendre.
On vint en avertir saint Vincent. et on lui proposa de venir
au secours de la noblesse lorraine. II aurait pu en dtre embarque vou3
O Monsieur,
M(
rass6. Il rdpondit a son interlocuteur :
me faites de plaisir. Oui. il est juste d'assister et de soulager
i7 bis) Saint Vincent cut soin de cette;lme d'lile, au dire ild
I'Abl• Br6mond. II a racontid la -c6ne de linauguralion du nouvel
instilut. Le 12 mars. Anne d'Autriche ptait Xenue presider 4 la mise
rn cldture des religieuses et a la pose de la Croix. L.e s&rr. un splendide
saint. accompagn6 par la musique tdu rol. eut lieu. Mais voici que
ýsudain le silence se fait. La rrine se leve : tous les yeux sont flx)s;
sur elle. El!e se dirige vers le milieu du chleur, of. se trouve un poteau
siirmontP
d'une torche allumee, et auquel une corde est suspendue.
Anne d'Autriche, flile. ipouse et mnire de roi - on peut bien pcrmeltre
A ce rtcit un peu d'Mloquence - prend cttelcorde. se la passe au cou.
lombe A gennux et. dans cette po-tuire humili6e. s'adressant au Rni
Jesus siigeant sur son tr6ne eucharistiqur
, ltle prononce d'une voix
haute et pleine de componction 6nergique -- lendre plutdt les
paroles suivantes : . Mon Dieu et mon Sauveur... digne Victime du
Trss-Haut... je vous adore du fond de mon coeur dans votre divin
sacrement. avec dessein de rdparer toutes les irrdvdrences, profanations
et impidids qui ont det commises contre vous dans ce redoutable myst're. Je me prosterne devant votre sainte Majeste pour vous y adorer
pr-sentement au nom de tons ceux qui fe vous y ont jamais rendi
aucun devoir, et qui peut-Utre seront assez malheureux pour ne vous
y rendre jamais. * Anne d'Autriche. reine de France, savait ce que la
erance avait 4 reparer. elle fit cette reparation elle-m4me. ostensiblemnent. C'tail le pur amour et les autres tendances profondes de ce
temps-lk qu'on retrouve dans cette scene qui se passe, et c'est voulu,
on terre de Lorraine. Voir listoire du sentiment reliqieu.. IX, p. 210.
68) Histoire de Lorraine, p. 119.
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rltti pau\re noblesse, pour honorer Notre-Seigneur, qui dtait
trib noble ct trI's pauvre. tout ensemble , (69).
Dans une atfaire aussi pressee. il efit et ficheux d'attenlre. Aprbs axoir ctsuii'tc Dieu scion sa coutume, il prit trois
resolutions. La pre(,nire, de tin point toucher aux aumones qui
d#laient incessaninelnt t'tre porttces en Lorraine. oti (lles
etaient u6cessaires it des milliers de pauvres. La seconde, da
uc Jas iiettre cvtte nouvlLle charge sur le compte des Dames
de la Charite qui avaicint d.iija lcsoin de toute leur vertu pour
contiiuer ce qu'clles a\aienti si gendreusement commenc6. La
troisiiime. fut de fortier unte association de gentilshommes, qui
pleins tie foi, de g6ndrosit cet de charitd. se feraient un devoir
de re!igion ct un point d'houineur de soulager en mrme temps
dli's iIImembres de J,'sus-lChrist et des Imembres de leur ordre.
" des luhoises a\cc lesquels ilt aNaient la double fraternite de
la croix et du blason , 7()).
Vincent jeta les vyux aultour de lui. sur le groupe des
-iarnlds chreticns qui s'ap;tliquaicnt aux ,nuvresde charit6. Le
liaron de lenty lui semrbia tout indique. Gaston de Rentv etait
nti en 1611 au Bdni-Bocage C(:alkados). 11 6tait. dit Abelly,
, aussi noble par sa vertu que par sa naissance ,. Apris avoir
uerroylion
Lorraine h lal te d'uiie compagnie de cavaliers. it
se lixa i P'aris t se mit sous la conduite du PNre de Condren,
s'aiiinna aux pratiques de pid"td et aux oeuvres de charit6. La
recitation de I'll'ice divin. 1',raison. les examens de conscience.
occupaient une partie de sa ijurnee ; il se levait la nuit pour
reciter mnatines. In j our ptar ýuaine 6tait consacre h la
l
isite
des nmalades de I'Hitel-Dieu. qu'ii instruisait et consolait, un
autre jour i la visite des h6pitaux. II allait voir les pauvres a
domicile avec les Sceurs de la paroisse Saint-Paul. Les Lorraini
refugids a Paris pour y trouver un asile, les captifs de Bar-'
barie, les forcats de Marseille. les missionnaires du Levant, etc..
trouvaient, n lui un lenereux bienfaiteur. On pourrait allong'e;
la liste de ses reuvres :71). I.e baron de Rentv sera le principal
auxiliaire de saint Vincent dans 1'assistance des nobles lorrains refugies h Paris.
Quand saint Vincent lui cut expose son plan, le baron tie
!•.nty accepta. Ii ne fut pas difficile de trouver sept ou huit auSres sei -neurs. II n'en fallait pas davantage. Le baron de Reity
;aiura; insuffler son zle a ses coopcrateurs. Une premiere assemjit;e se tint. Monsieur Vincent indiqua le but de I'euvre. II fut arrite qu'on cormencerait par dresser un Rtat des personnes composant cette famnil!e de r6fugif!s. et ensuite on aviserait aux
movens de fournir a un chacun, des secours proportionnis a sa
cnditin-i tel ses besoins. Le baron se chargea lui-m6me de
I'cnqu4te. Sur srn rapport, a l'assemblee suivante, les seigneurs
-e cotiserent et f rent le premier fonds d'un mois. Ils revinrent
it premier dimaiche du mois suivant A Saint-Lazare pour constituer a nouveau la somme n6cessaire. Il en sera ainsi pendant
huit ans :72;. sans que 1'ardeur de leur charitd se soit atte:69) Abelly,
(70) Deblaye,

.c., liv. I, p. 24.
.-., p. 109.

: liv. II. p. 503.

7Tlt Sa vie a
~-crite p-r le P. Saint-Jure : La vie de M. 4e
Renty, Paris, 1651.
I72" Pendant sept GOuhuit ans. dit Abellv 'p. 502) ; Deblaye : pendant pros de vingi ans 'p. 113;.
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nude. La nianiere de distribuer ces aumiones etait particulierement delicate de la part de ces gentilshonmes. Its les distribuaient eux-rnmmes, gardant la discrdtion la plus absolue et
s'efforcant, -par la delicatesse de leurs proced6s. d'enlever a
leur aum6ne tout ce que ce mot comporte d'humiliant. Its traitalent d'6gal A egal et semblaient payer une dette.
Saint Vincent ajoutait toujours son obole a celle des seigieurs. Quand il manquait quelque chose a la somme fixee, il
compldtait. Un jour, trois cents livres firent d6faut. C'est chose
providentielle, devait se dire Vincent. II venait justement do
toucher cette sonune pour remplacer son vieux cheval. La pauvre bLte dut continuer son service.
Une autre fois, le ddticit montait & deux cents livres. Saint
Vincent fit appeler son procureur et lui demanda. A l'dcart, de
quel argent ii disposait. II lui repondit qu'il n'avait que ce qui
;tait nicessaire pour pourxoir le lendenain aux adcessitds ordinaires de la communaut6, qui !tait alors fort nombreuse. t Et
combien y a-t-il, lui dit Monsieur Vincent ? - Cinquante ecus,
lui fut-il rdpondu. - Je vous prie, continua-t-il. de me les aller
qudrir. , La somme fut d'autant relevec. Un des seigneurs qui
avait vu et entendu fit parvenir i Saint-Lazare un sac de mille
francs.
Quand la caisse etait vide, Vincent empruntait. En 1650, on
a trouve une lettre de lui A M•. d'Epinay. Superieur de Toul
(done un peu plus tard) : u II est necessaire qu'en cette saison,
nous empruntions pour nous nourrir et pour soulager les pau\res , (73).
Les seigneurs de l'Association ne se contenterent pas de
porter les subsides h la noblesse de Lorraine; ils aimaient a les
visiter aussi et h leur rendre tous les services que l'on se rend
entre amis.
Quand les troubles en Lorraine furent tn peu apaises, la
plus grande partie de cette noblesse rentra chez elle. Au d6part,
Vincent les munit de I'argent necessaire pour le voyage, et ce
qu'il fallait pour vivre quelque temps apres. Quant aux demeurants. il continua a les soutenir quelles que a fussent d'ailleurs
ses charges et ses embarras >. Faut-il ajouter en effet pour finir
que saint Vincent avait en mnme temps que les Lorrains bien
d'autres gens A soutenir. D'autres provinces avaient en effet
suhi le contre-coup de la guerre : I'Artois d'abord, puis la Picardie et la Champagne.
COMMLENT JUGER L'ACTION CHARITABLE DE SAINT VINCENT ?
COMMENT

FUT-ELLE JLUGE A TRAVERS

LES

SIECLES

?

, II faut que Monsieur Vincent soit Lorrain lui-meme pour
faire tant de bien aux pauvres Lorrains n. disait-on B Paris (74). Saint Vincent agissait par charit6 chr6tienne. et ses
pretres et freres ne pouvaient avoir d'autre objectif. Qu'on relise toutes ses paroles concernant. ce beau chapitre de sa charit6 : elles respirent la pure doctrine du Christ : , Ce que vous
aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est A moi-mdme que
Sous 1'aurez fait. * - a II est juste, dit-il A la personne qui
xient l'informer de la situation miserable de la noblesse lor'73) Collet, o.c., p. 315 (note). livre IV.
,74) Trente-aeuvieme t6moin au proes de battication : Maric
Bessert.
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rmine, it 'st justc d'assister et do soulager cette pauvre noblesse,
pour honurer Nutre-Sei.;neur, qui 6tait trus noble et tres pau-

vre tout einsciible. , C'est une simple transposition du , dlit

du Seigneur : C\'sl it
A wIoi-mtii;me que \ous l'avez fait ', aii
nque l'un \euille y \(ir une transposition d'un aspect du imyi
tore \~.cu i-i-las par le Christ. Nous lne aisons peut-6tre plus
attention qu'i't F'poque de la guerre de Trente Ans. la charitý
chrttienrt
excri-e par !a France i l1endroit de la Lorraine avaiL
quasi fdaaleinllnt des incidences politiques. En 1633, Louis XIII
est en -uerre a\e c Charles IV de Lorr:tine ; il juge Ie miniiint
\enu de - doinmner une iourrade ii Nancy ,. C'est le di'ult de la
nterre deTielnte
AIns pour la Lorraine. Ces incidences paraissent jusque dans les premiers biographes de saint Vincent.
Abelly. par exemple juge la Lorraine, pourtant attaqude, conmne
ciulpalle : ,i l.a Provideiwe ldiine. vou:ant purger cette terre
par les caux de la tribulatitin (elles senblent avoir passe par
Ie pays 1un pen plus sou\vent qu'aillcur),. cormmenqa par lui
f';ir» rissniitir des 1'annee 1635 les trois fltaux... n" t Or. conni t
Dieu n'oul,'ii(
jamais la misudricorde. au milieu des plus rigou'relsestex(cutions de an justice en cltte vie. voulant donner queilqu consolation et soulagement a ce peuple afflig6. il suscila
l'esplrit de Monsieur Vincent , (75,.
Collet ne parle pas autrieient. Citueilious seulement un trait
qui miontre !e bout de I'oreille : a Vincent aimait mieux se r;duiire it etiiprunter. pour faire ie bien. que d'abandonner nl scT'
de cesx tr-ai'lcrs (76). ci 11 faut que Monsieur Vincent soil Lor-

rain lui-mnitle ,. On voit que la parole repctee h Paris a une

sav\ur loute particulire : Vincent est un de ces etranger-.
uvila cre qtuelle signitie ; re n'est pas seulement une phrase bien
tourni e.

1.a clharitt- franiauis#- rV4pu-;init p'resque dans certains Cus
Se'xercer en fax ur de certains Lorrains. Qu'on relise donr
:onitt i,
pr;Ip)
l ,.l
n;iun'»lles fai t es A Saint-Mihiel : . Le noni
'i'ine 1 rcetl \ille uli odi(leux i. la France. parce que quelquv,ianus
illu airaan
it.
111 cI'up de canon tire de ses remipartý.
Si\;!lI brisi, une partie du carrosse dans lequel itait le Roi. Ct,,.r:rl•it le saint prI.re agit avec tant de 'orce, soil aupres dti
i:i !~i-lorie. jiu'il en-aRea n diminuer la garnison. soit auprli
i"
pi
n:'n,i charitaliles. que cetle viile fut toujours compri.lan'.
la di lriiution des aum6nes qu'il procurait i la L-or:' ] 77 .

..

ij.'.i
'

;

':

(alisf et*ilre ee que certaines demandes pouxaie
radoxal : le Conseil Souverain de Louis XIII,

I:., f31i.
exir

le serment de fidlitt et des prieres poi

!',,our motif ide refus. on voit les professeurs de Pont-l,PI'
u"<,-',* prendre ti chemnin de I'exil : Pierre Fourier mourra •:
.1', i.•t'O.
-,i!
Ses filles pourtant sont secourues par les liWorall';- i;iles et sur les petits reous du frtre Mathiou. on pourra
irc : liýs aumiones recues , nous obligent de redoubler n' ; c t nos pribres pour Sa Majest.
) Cel!es de Vtzelise ajo'iOr(int :
Nous prions Dieu qu'i! soil la recompense eternill
6
ti Sa Majest . ,, Epinal : , Comme ellez proiettent de le faire.
,

75 .\belly, of., liv. II, p 485-i86.
76' Collet. o.c.. liv. IV, p. 315.
7 P. no0.
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Les pauvres religivuses ne p(is.iiint sans doult plus, en 16i7,
i la situation de 163'a.
l.e fail est douC- lia : les incidences poiitiques sautaient aux
yeux des conteimporains. La France des -grands clhreiens du
xvui sirt-le a su passer par-dessus des points tie heurl possible.
C:'est lit un fail indiidiable.
En Lorraine, comlment a-I-on compris la charit de saint
Vincent ? On a reproduit les lettres pleines de recilaissanre
adresstes par des particuliers ou les representaints des comriu -nautes. On lie s'est done plus soucid de divergenves possibles
entre pays. Mlais ies historiens de la .uorraiue. coriment ont-ils
jug6 la clarite de saint Vincent ?
L'abbW Maynard s'est pos6 la question ,78). 11 constate I'absence d'une miention quelconque de saint Vincent. L'opinion
(78) O.c., p. 139-1-10, voici la lisle 6tablie par cte auteur.
Sur le souvenir et l'oubli de saint Vincent au pays lorrain : . Nous
orons le regrel, note I'historien de la Lorraine, Auguste Digot ,l
d'ajouter 1'dnumdration de taut de bienfaits (de saint Vincent (de Paul,
fiible rdparaoiwo
des maur
que nos ancetres les considreilnt crone >une
que la France leur ait causes. Obeissant & un sentiment d'animosite que
la lot naturelle justifierait aisement, la pluptirt tie nos hisloriens oit
vlardd le silence sur la gdnereuse intervention de l'hanwie de Dieu. et
Lionnois qui a dcrit avec tant de ddfails re que notre pays a endure
pendant la premiere moiti: du rigne de ChArles IT, n'a mme p.rs
prononce le nom de saint Vincent de Paul. Qu'on en juge par les ref.rences qui suivenl :
1. - Memoires de Btanuvau, dent la preniire
; dition remlunle i
'anane 1686 oil 1687. 11 n'en est pas dit un mot (2).
(2) D'aprs catalogue des livres et documents inmprirnes du
Fonds Lorrain de la bibliothique municipale de Nancy, 1898. Beanvau (de), Memoires du marquis de Beaucau. pour Selir A l'histoir,
de Charles IV, due de Lorraine et de Bar, Cologne, 1689. in-i?.
2. lisloire de Toul, du P. Benoit Picard, en dale de 1707 ,3 :
M. de ionurnay pria saint Vincent de oultoir (li (Idoner qu••ntqUes-t!Ut
de sa Congrigation pour aroir soin du Smnlinoire qu'il avail dcsscin
d'dtablir. Ce pieux et vanerable seiriteur de Dieu, qui lui etait anni rv
'qui avait deja fait paraitre dans cette paroisse les effets singul;rs etci s
charite. ne put refuser an pr/lot une demande aussi juste. It "noroi r
Pn 1635 deux prdtres qui furent loges au Saint-Estrrit. ,
'3) R.P. Benoit Picart, Histoire eccldsiaslique el polilique de
la ville et du diocese de Toul, Toul. 1707.
3. - Dom Aug. Calinet, dans son Histire de Lorraine, 1" edition.
1728, menlionne, 1. III, col. 671, 1'Vablissement du Seminaire de Toni.
mais ne dit mot des ctarites de saint Vincent.
4. - Roussel, Histoire de Verdun i1), in-i*, p. 519: ,. Devant
toutes ces calamites, la Providence se servit du charitable Vincent de
Paul pour faire venir ) Verdun des aumnnes considdrables, en sorie que
la mdmoire de ce saint fondateur des Pares de la Mission fult lngtemps en bdnediction parmi les pauvres de ce pays. »
(4) (Rousse!) ou Rounel, Histoire eccldsiastique et civile de
Verdun, 1745.
5. - De IIsle, Histoire de Saint-Mihiel, qui parut en 1767, p. 359 :
, En ce temps-lt mneme, un bon frere missionnaire vint i Saint-Mihiel,
pour distribuer des aumnnes aux pauvres religieuses et a la noblesse :
elles y furent comprises et assez largement, ce fut en 1642. Mais ron
n'Rtait point encore a la fin de la misere. . (5)
6. - Lionnois. dans son Histoire de Nancy, n'a pas mdme prononcei
le nom de saint Vincent de Paul, quoiqu'il ait decrit minutieusement la
mis4re de Nancy pendant toute cette 6poque.

-- 360 iqui xet't que la Lorraine ait considsri

t la charit6 de Vincent

conmme une dette payve par la France ineurtriere pour la Lorraine, est ;carlee du fait des t6:oignages rapport6s par les biographes de saint in incent I.'hisiire, telle qu'elle est pratiqu&e.
royaie. aristocratique. amoureuse des faits d'armes et du succfs a fait oublier I action de saint Vincent. Un historien lorrain qui a ,ludidi;galement tous ses predecesseurs et dont on
reproduira ( sonulnir et oubli , un peu plus loin. corrige un
peu Mavnard et le complite en rappelant que le souvenir pr6ponderant de la guerre de Trente Ans, demeur6 en Lorraine,
c'est celui de son caractere terrible. Le reste, un beau ct6e d'une
influence ioien restreinte malgr6 tout, a et6 noy6 par le spectr,
des miseres sans fin.
citlsi. ici.
car ii s'agit de lui Apres 1'abbe Deblaye la dernibre Histoire de Lorraine, parue en 1939, publi6e a
Nancy. a\ec le concours de seize collaborateurs. Aprcs une etude
symnpathique de 'action de saint Vincent, sous le titre , L'As-

niol•bre dlistorietn postericurs A l'anciun regime oi;
.gra',d
Un
fait ienrtiun de la c!harit6 de Vincent de Pul eni Lorraine :
A. Digot, Distlore (te Lorraine, 185'r, Nancy, in-8*, t. Y.
1. pp. 29'0-291.
2. - D'Haua-sonviHe, Histo.re de la runioni de la Lorraine a In
France, Paris. 1856, in-18, i. II, pp. 85-88.
3. - Dumont, lisitoire de Saint-iihiel. Rappielle excluusivementt lek
charits riparlies dans cptle viiie, t. 11. p. 62-64.
L'abbd Guillaume. llisltire du diocese de Tout el de celui d(
4.
\ancy, 1866, t. 11, p. 225-227.
5. - F. Jacquet, Histoire di la Lorraine, 1871, p. 113.
6. - Victor de Saint-Mauris, Etudes historiques s1r l'ancienite Lorriaine. arncy, 18il 1.. I. p. 1:i2-33.
7. - F. des Robert, Caompagnes de Charles IV, 1883, p. 368-312.
8. - Louis Lali.crent. avocat & la Cour ,leNancy. en 1853, danie journal L'Espdrauce, a une note sur la charit4 de saint Vincent en
Lorraine 'iuil avait liu dan.s la Conference de Saint-Vincent de Paul dt
'a ,,aroisse Sain,-Epvre.
9. Les tioitlrtphies vLcgiennes, par Vuitlemin, 1848, in-8'.
12.
!0, app-elcnt Fourier Le Vincecnt idePItil de Lorraine.
10. - Ch. Cihar'tn. Vosges pitiorcrsqucs et historiques, 1862. in-12.
1r.., I: so,-e
:
A justc titre, Fourier a ete appeid le Vincecn
SP'
I.'' a l.orroaicr . TnusIls
historiens !'appellent ainsi, etc. 11. - L'alfbU Chlipina Histoire du B. Pierre Fourier, curd de Mat,in."rourt. in'tiutriu ,de Ia Congrtiflation ,le N.-D.... Nancy, 185;.
1" Pdilion. p3:''9-370
.
r-produii presque mot
mot dats les trois a,res cditionis) . crr : : Richelice doit :trecontent. 11 regne enfig... suo
an ,'isert.0 '.rincnt de Paul, hdte-lol ; Que laumin. seule main fran;aise que I'Eirop)r trouve it bI6vr en cc temps-ld : la seule main fran,'aise a laqtielle ii devait etre permis alors de reipandre en dehors, no"
pas des moux.r
ais lrs bienfaits, :vienn saurer I'honneur de la palri
d'une patrie que now-. •ilmofs) ! Quand eI pilote audacieux de 1:
France se moiifre ialudaieusement traltre t l'Eflise, 4 la Justice, t I.
plus vulgaire lumaniti,.
id, viens essoier le couvrir. sous les immenseAtumdnes. les immernses forfaits de tn heuren.r compatriote ! Et que
to robe de prtre fiddle. 6 Vincent. soit comme un voile de pitid qui
:'ache et ldrobe, s'il est possible, a.it coups de I'hlstoire vengeresse.
u:ne trop cedlbre barette tout humide de suiag humain.
Avant tous ces historiens. chose etonnaite oe digne d'etre soulignde,
ucs 1630-1632, Vincent de Paul s'imposait a l'attention et admiration
d'.in chanoine dc- Verdun. R. Dognon. qui lui dedie un gros ouvrage.
Le Ron Labourcur. paru en 1632 et approuvO le 18 avril 1630 (Annale<
de I
9rfton
agriiio
Mii.sin.... t1911-s9i. 1912. p. 274).
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sistance : les lazaristes ., on conu luL :t Ainsi la France. par i'organe de la clarit6 catholique, tra\ailla A panser une partie des
plaies que son intervention avait ouvertes en I.orraine n. L'interpretation reste fidble au point de \ue lorrain de I'histoire.
Article II
LA CONFREIUE DES DAMES DE LA CHARITE
La Confrer'ie des Danmes de la Charite est la premiire des
institutions ktablies par saint Vincent de Paul. Elle restera intimement liee a ses deux fondations principales : la Mission
el la Compagnie des Filles de la Charite. L'un des buts assignds
aux missionnaires n'est-il pas de crier la Confrerie de la Charitt dans les lieux ofi its prkcheront ? .es foudations des Filles
de la Charite ont souvent corrmme point de depart une Confrdrie de Dames de la Charite. II est normal que ces Confrdries
aient fleuri en Lorraine.
Depuis 1635. les 'Pretris de la Mission sont h Toul. On ne
connait pas pour le momentt la date d'apparition de la Confrerie de la Charit6 de Toul. Nous sommes plus heureux pour
Metz. Etienne Bourdet. le 15 novembre 1642, Superieur de Toul,
est A I'origine de cette Confrerie de la Charite, rendue celebre
par Bossuet qui lui consacra deux sermons. Les 6diteurs des
:ruvres de 'illustre orateur datent ces discours de la Toussaint
1657 et du 14 janvier 1658 (79). M. Etienne Bourdet, mandate
par 11 Monseigneur I'lllustrissinie et Reverendissime Frangois
Maillet n, signe I'acte d'dtablissement de la premiere Confrdrie
de la Gharit6 i en la chapelle Saint-Blaise de l'Oglise paroissiale, devant Monsieur Alexandre Guillaume, cur6 ,.11 est mandat6 6galement de 1'6tablir en tout lieu du diocese ofi elle sera
jugee utile , (80).
Le manuscrit de Bo7-suet porte de sa main : i la fete du
Saint Nom de Jdsus pour les Dames de la Charite n. Son texte
est ,,Beati misericordes ,. .'un et 'autre faits sont significatifs. Le Reglement messin rappelle, en effet, que c le 14* de
janvier est la feste du nomn de Jesus, leur patron ,. Un autre
docuiment conserve (Memoire et Instruction pour les Officidres
d( la Chariti). fait cette autre recommandation : t On aura
M.in d'avertir Monsieur le Prieur le dimanche d'avant la fete
du nom de Jdsus de l'annoncer it son pr.ne. et d'exhorter les
Srwurs a faire leur devoir ,. Apris le texte, Bossuet ddveloppe
cc thbme : liaison entre la Inis6ricorde reque et la misericorde
dn~iee. Saint Vincent avait fait appel au m6me theme lors de
'Vitablissement de la toute premiere Charite. II demandait aux
Dames de Chatillon-les-Dombes t novembre 1617) ( l'accomplissement du trEs ardent dUsir que Notre-Seigneur a que les chr6tiens pratiquent entre eux les ceuvres de misdricorde, ddsir qu'il
a fait paraltre en ces siennes paroles : a Soyez misdricordieux,
comme mon PNre cOleste est mis6ricordieux n (81).
Outre le texte original du reglement du 15 novembre 1642,
nous poss4dons un second reglement qui n'est pas r6dig6 sur le
meme formulaire ancien. II peut dater du temps de Monseigneur d'Aubusson, archev6que d'Embrun, 6vdque de Metz, car
(79) Voir infra.
80) Arch., mss. 3333.
81) P. Coste. Snint Vincent..., t. XIII, p. 424.
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, La supdrieure prendra yardc i ce que le present reylicment
sobserve, que toutes les personnes de la Confrdrie fassent bite
leur devoir ; rececra les paurres malades de la paroisse qui se
prdsenteront e les conyddiera de I'acis des autres officieres. ,
Post6rieurement, ii sera regl, qu'elle est chargee de la rrception dans 1'assernblec de celles a qui le demandent et qui tmoi tgnent 0tre affectionnees uu service des paucres et aux cxerc,ces de la Charited . Avec ses assistantes, elle \eille h 1'ex6cution
du rbglement et des resolutions prises par la compagnie, visite
et examine fr6queumment les pauvres, avertit de la messe du
premier mereredi de chaque mois et des assemblies qui se tiennent claque mereredi des Quatre Temps, aprins la messe de
iteuf heures dans 1'eglise des pr6tres de la Congrdgation de la
Mission (85).
La charge de la tresorii-re est l'objet de precisions de plus
en plus nombreuses. Elle est chargee principalement. de Fargent : c La tresoriere servira de conseil i' la supvrieure, garderv
Varyent de la Confrdrie dans un coffre C deux serrures diffirentes, dont la supsrieure tiendra une clef et elle 'autre, exreptd qu'elle pourra tenir en ses mains un ecu pour fournir au
courant de la dCpense, et elle rendra compte d la fin de deux
anndes aux officieres qui seront noucellement tlues et autx autres personnes de ladite Confrdrie, en prdsence de monsieur le
cure et habitants qui ddsireront s'y trouver. Dans la suite.
ses fonctions sont davantage detaillces. A\ec la superieure et
les assistantes, elle veille a tout ce qui est nceessaire A la clarite, fait a les marches acec les bouchers, boulangers ,. Le indmoire aux officires pr\voit cependant des nuances car a on
peut prendre le pain, Ie rin ct la viande si la taille (on entend
par la le cahier de pain) ou faire marchdi la liere avec le
boucher (86). Quaud ii n'y a pas de malades, la trdsoriere gardera les tailles ». Entre temps de service des pauvres, lao
Scar
qui a soin des malades portera les tailles a celle qui dolt suirre o.
Si le ravitaillement ordinaire fait difficultd, on se procure ce
qu'on pourra trouver commodement et au meilleur march6
, comme volailles, pigeonncaux, mais tant qu'on pourra, on gardera le rnglement a. On fail miarcii a\ec le chirurgien, coinme
avec les autres fournisseurs , pour les saiyndes des mialade-s,
dont on donne d'ordinaire quatre on cinq sols pour chaque sai!Inte, et meilieur marchi, si on pent, it moin s que quelque
femme puisse donner les lancettes. Dans ce cas on achetera une
seringue. n
La prime experience des Confr6ries avait fail dCdoubler la
charge de la tresoribre. Dans le regleinent de ChAtillon-les-Dombes (ddeembre 1617) est stipulde cette modification : a Et pour
ee que lesdites servantes des paucres, toutes asscmbtlees ensemble, ont avisd que la charge de la trdsoriwre ttait un pen
trop grande pour une seule personne, elles ont ordonne, e la
pluralite des voiz, que la charge de la tresorire sera parlagde
en deux : la trdsoridre gardera I'argent et la seconde assistante
qarderales meubles et la lingerie , (87). En 1642, il en est ainsi
I Metz : , La garde-meuble servira aussi de conseil d la supdrieure, gardera, reblanchira et rac )mmodera le linge de ladite
(85) RPglement, n* 6 et 7.
(86) P. Coste, Saint Vincent...,
(87) Id., p. 438, t. XII.

p. 450.
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Cuonfrrie. en fournira au•tr paures rmalades, quand it en .scra
besoin de Iordre de la superieure et aura soin de le retirer et
Cat redre compte A la fin des deux anndes, comme la trisori're ,a art. 5).
Ilte~rieurelment uIn

miouvemenllelt

en sells contraire s'operera

h .Metz. La trisoribre Uaura un incentaire de tous les mieubles
qui appurtieincnt aux. paucres. comme draps, couvertures, chenises, vaissellis et choses semblables. Elle aura le soin de les
faire retirer, reblanchir par le soin des Scurs Servantes de la
Chariti. n La trdsoriere cumule les deux functions.
Les plus anciens r glemnnts prevoient un procureur de la
Charit, hlomne charitable de la paroisse. II est charge de !a
bonne tenue des c'niptes, el de la conservation des papiers : ii a,
dit le rcgleniment,
la
amanuteiition de la Confrerie ,, : a Le procureur iiendra un comrpte des qudtes qui se feront a l'dylise ou
par les Inaisons et les dons qui se feront par les particuliers,
donnera les quittances, procurera
la manutention de ladite Confrdrie et l'auuygintation des biens d'icelle, dressera les comptes
de la trgsoriere, si besoin est, aura un rcgistre dans lequel it
copiera le pr6sent rtylement et I'ace de l'etablissement. le fera
collationner, si faire se peut. II ecrira dans le ndme registre le
cataloyue des fermmes et des filles qui seront reques dans ladite
Confrerie. le jour de leur rdception et de leur dices, les elections
des officieres, les actes de la reddition des comptes, les noms
des paucres maludes qui auront dtd assistds par ladite Confrerie. le jour de leur reception et de leur mort ou gudrison. les
visites qui se feront par les prdires de la Mission et gendualement tout ce qui se passe de plus notable et remarquable. ;
Dans aucun des rileIements publids ne semble ýtre fait mention
ide la visite des pretres de la Mission au journal de la Confrerie. 11 faut souligner le passage au compte de la trisoriere, nun
sculemenf. de la chare ed la garde-neuble mais encore des
functions du contrl-ier qui n existe plus dans le second rEgleiecnt messin. 11 appartient maintenant a la tresoriere de tenir
registre dcs coriples et depenses. de dresser la liste et les nomi
de toutes Ies Dames de la Charite. Elle doit procurer l'augmentation des biens de la i:harit6 a faisant quelquefois, comnme tous
I

(m"n.

Iqud,-Liv

pclit' iju,tl',

soit de bld, soit de chanrre ou

i riý.;,. Tout h fail pratique est le conseil que lui donne dga:,.ient l'instructicn aux officieres :
(quand ii y a de l'argent
'a reste. on prut le faire profiter en achelant des brebis, en
'iacilant Irois ou quatrc. plus on moins. e quelque Saeur qui a
in troupeau et vendant la laine et les agneaux au profit de'
jipaures, Ou baillant quelques caches a moitid, et moyennant
q:tc creu.r qui font leurs testlanents soitnt avertis s'ils ne doi,'-nt ricn di.nner au.r paucres malades. , II est interdit encore
di-nc- jiiabis prUter 1'ar-ent de la Confrdrie sous quelque prttexte ou -ain que ce soit :88).
Chaque Smur. a son tour. servira le manger et le boire appr•ads, fera la qute dans les maisons particulieres ou A l'dglisr
les jours de fites et dimanches. Le produit de la quote sera
remis a la trdsoriire et le procureur en prendra note (art. 7) :
a Les Sweurs de la Confrdrie serviront dgalement leur jour les
paucres malades qui auront tde requs par la supdrieure, leur
portant chez eux leur boire et manger apprdtd, qudteront tour
88) Iihd., t. XIII. p. - 40.
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I'etglise et par les maisons, les dimwachcs et fites principales et solennelles, donneront la qudte d la tresorirte et diront au procureur cc qu'elles aurout qudte. ) Les Soeurs de la
Confrdrie ne residaient pas toutes a la ville. On precisa done
un pen plus tard : ( Les Sceurs des hamcaux ne seront pas
obligdes d'aller au.r autrcs hameaux pour assister les malades
mais seulement les leurs, quoi qu'il ny ait qu'une bourse commune.

).

Un programine de pidte est pr6vu i crt4 de celui de ta miswricoCde : , Elles feront dire une messe sur I'autel de la dite
confrdric tous les premiers et secorus dimanches du mois, a
laquelle elles assisleront, et le memn jour se confesseront ov
communieront, si Is conmmoditt le leur per!rnet, et as'ssteront
ce jour-ai it la procession qui se fera entre vepres et complies
oiA se chanteront les litanies de Notre-Seigneur ou celles de la
Sainte Vierge, et feront de mime tous les ans, le 14 janvier,
qui est la fete duANon de Jesus, leu patron. , La charit6 mutuelle est A I'honneur naturellement. dans une Confr6rie de la
Charitd : a Elles s'entrechdriront comme personnes que NotreSeigneur a unies et lides par son amour, s'entrevisieront et
consoleront en leurs afflictions et en leurs maladies, assisteront
en corps a l'enterrement de celles qui dcedderont, communieront d leur intention, feront chanter une haute messc pour une
chacune d'icelles. Ellps feront de meme pour Monsieur le Curd. o
Ce dernier geste se renouvelle en faveur des pauvres : a Quand
les pauvres malades mourront, elles assisteront en corps et feront dire une messe basse pour le repos de leurs nmes. , Le REglement eclaire la conscience sur le sujet de I'obligation : a le
tout (est) sans: obligation A pechd mortel ou veniel ,,. Notons
qu'A Metz, on communie a l'intention d',s Scrurs defuntes. Ordinairement, on disait trois chapelets.
Les Quatre-Temps de l'ann6e sont ala fois des jours de
pie6t et de r6union : elles communient ces jours-lhi " pour demander & Dieu de bons prdtres. , Les mercredis des QuatreTemps elles s'assemblent i neuf heures du matin A la Chapelle
des Pretres de la Mission pour entendre ensemble la sainte
messe et assister aprbs la messe a la conference qui se tiendra
dans une salle de la maison des Pr6tres de la Mission.
On leur recommande le secret a touchant ce qui se dira dans
les assembldes, si ce n'est qu'en parlant on puisse procurer quelque bien on avantaye pour les pauvres. , L'incise : a si ce n'est
qu'on puisse Odifier quelqu'un » a 46t barrie dans le texte.
Les documents plus rdcents demandent la lecture du Reglement , de temps en temps n (M4moire), a au moins une fois
I'an , (second Reglement).
Le recrutement est prdvu : c Les dames doivent avoir soin
quand quelqu'une des Seurs mourra, de faire en sorte qu'une
autre entre en sa place.
Le dernier article de 1642 reglemente le menu des pauvres
malades, soit pour les jours ordinaires, soit pour les jours maigres. A chaque repas on leur fournira du pain a volontd, cinq
onces de veau ou de mouton (90), puis du potage et un demi(89) P. Coste, o.c., t. XIII, p. 442 (Joigny 1618).
(90) Primitivement 4 onces seulement dtaient distributes. Pierre
Coste, o.c., t. XIII. p. 476.
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,eAier de \in ,art. s) : -1c1 vera dowuifu-ti rhauque Puauvre umallide
pciur cilqtue r1tpaL5s tultant det pain qu'il pourra suffisuamment
muanlyer.,
ciltEq onocs die ccau ou dle mouton. un poiage y' un

demi-scii'r de vii, mesure de Paris. ," Les jours inaigres el les

cas exI(IptioiuiliS !e' aa'nu \arie : (u aur joumrs muiyrc8. onl IeLur

dtenamra -mire le pain et If! cipa cI le potage. une xcou plc du'ufs
ei utt peu de be'urre. o pour oxU) qui ite pourrozit user de cnalldes solidt-s. it /lur scm doimfý des bou illons ct ceufs flais quatre fulis If- jouir, et une '1urde c4 (-'ir
qui scrotal t ca e-trnýatilo c
qui Wiauroat personati pyour les aciller. )) Dans !es plus anciens
rt?;lf llltts un paraa-ra;'lie s peial 6tail, consacr(- aux gardesnaNides.

I'! ' i'cerneo:wnt simpose dais le choix des paumcs : a
Mettz. mt a tevdainite a w- pa; iit:lre hander : ( 11 faul wircoir quo.
'r'~.'-la stint refmitablmciat
paaeurres et divnes d'etre assisic-s qui
fcsd'nt d'aroir dc qauoi ;'ils
,n sont) dignes quand its cesseni
tde trarailler.et tuoiqcuiis aicnt quclque n'orceau de terre' oi.
queriqurs tat'ubicrs ,ecessairo-. ii nc faut pouriant pas Ics obli--

,lor ? rendre.
I.-es contagirux cit les incurables ne doivent pas
etr c trali ; par les Damsies de la Charit6. Si on a un doute reintif a ia :vollta,_ion, mi porlera ia nourriture A que!que endroit
de Ia vilie.

I-I: (10ho01s dle Foul A de MIetz. Irs Confriries de la Charitý
soroiit fondfteis un pcu partout. Saint Vincent de Paul a jouý un
r;le p)r~po'ndiraiit alans I'histoire du sentiment de la miseicorkle en'er~s Ies pauvmrc' inalades an cours des sikc!es passils.
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-lilillt 11 a it).stitU.0 I"a
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S
ol:;r~l~s d'·

eau\re
seis. En dholrs du traxail fail par les pr4t"'s
anjiiil.

~nous

trouxons

les prenm~res missiowil
de Metz et de Toul.
\!..?! Ilainant. dans so-m ilisloire du Sirninaire Sainlc-Auinw.
lsiruit'ý dci bicitn (qu'acait fnit a Metz la missic.:
:·l
·
paw
.- vs Lbatzr*.tes enl 1611. Ircin
e-lflr!.
rvbmr
'i
I" ,a.
(eninoiqna 11 saint Vincent de Padl qu'elle hotacirait de xir
*)itfcller
.
b dI:sii
juielle acUait -e procutrecr aux.u Messins I1
'Vane ttyt~sa'1V
le issiost m. Quelle fut cette prie
'tOf I e 11Fi-ioln ? Pierreý Coste n- la inentionne pas. 11 en est reO!
ccpoialailt
ii teirlijiunage conlenprain, eclui du greifier d'
iappei'iiif quk rar;iirtpe de maniýi-e ilittoresque et quelque pLI
narquoie ]-,,Icrou
rnment et Ics ciTets de ]a Nlisiion de 16'F.
II faut cit(n tel iM1 I texie savoureux do Jean Bauchez
_m!t dites d&ns

is

'leux

dic,(*scs

Agr*ant6~ t'llC, *ec r'toumr?", cut les bcas pI.~rs reCliYeu.4
h. 102Mission dit coo cent de I'Parts qui aitoient exhort, de Yaouif
bon1n11uI'UPOe s
tfaire. tatilf t.'a
t'c-l.fde a rille dc. Metz et dl?
pays que it ceuIi
d(lrcitioti.
its pe'I'ShOiena
t fus
les joturs d'z
ýcmint karesme. trOis ftris ci la cIhaire de hn grande 6glise, sqavoir
i c!inq heures du matin pour Les ycns de travail, Les serviteuri
et s sierran1us ; 6 une heure pret.y--,i idyppour les ceux' qui ne
doicnt aVoir aultres soins q ie, de prier Dieu. ; & cinq heures
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du oiir pour 'es aultres qui taaicnut plus de decotiun. lis furent
i'espace de trois septaites suiciant et plus, a prescher, d cont-

fesser toutes sortcs die

lens, cthascun accourroit i plus de di.

lieues 4 la ronde uarir d'iccutl la benddiction, its etaient encoyds e Metz de la part de lMadtne la Ilulne ie Fraotie ct lts
,'ntrclenoit de tout ce qui leur estoit besoiai. Its cstoient rinyt
et un honmmes et tous, cominre on disoit, de boune icaison gentille ; ainsi its le faisoicnt bien sracoir, car its se parlaicnt
moult gentils au service de Dicu ct des hoiacms, scuas ccsse faisoient faire par les enfans nouvelle priere i Died, a sca coir les
dix commandemtents de Dieu de la loy et ceulx de la sainte esj/lise chatolique en mianiire de chansons spiritucl'es. Entre aultres, I'un d'eulx ntomnprt Pere Munster (que Dieu ait en sa gloion tenoit cet homme pour un saint. 11
re) imourut i M.etz estoit le miaistre de leur despense, mais it estoit de telle dispensation qu'il donnoit la plus yrande partic autx paurres. II fallut
irstre
ordre 4 ce goucernement oi it y en east nlecssild. Autesylise de Met: dans.,tuti son rorps fut inhumi dans la grande
ia c'hapelle de Saint-Nicolas, ses boyaux aux swlurs ('olttcs el
.%'Is frcres emportDrent son creura
Piarys. Le jour darant qu'ils
partirent,its itirent plus de trois mril cufans. fils et fid's. en porression avec des cierges blancs en leurs mains et its conduisirent au mona.tere des strurs (Bindictines) reliyieuses, du couvent de Montiyny na Sablon decant Met:, en chantant des hymnes t la louange de Dieu ct de la Vierge Marie. priant Dieu
rouloir maintenir les chatoliques de la cille et du pays et aultres
en bonne charitd, paix et aulmosne comme ils les en a:'oient adleur ddpart en les exhortant, qu'ils prient Dicu pour
,monest da
Madame la Boyne et pour culx qu'ils en feroient la parei'le :
qu'ils ne debvroient pas entendre sonner les heures du jour par
le reloye de la ville sans dire ceste priere : Jdsus sois en mon
ctour ! et faire le signe de croix disant cela. Ceulx de (a vil'l
la plus grande partie les furent conduire jusques dans les vignes
du Sablon, se recommandant tie faire prier pour culi et lcur dire
4 Dieu. Its en avoient bon bvsoin. car la plus gratde partie que
lesdits PNres de la Mission furent hors du Sablon, ils ne song?eulx ry 4 leur oraison, conmme une chose non adverent plus
comme ils
nue. Et rentrerent en acaries des sept pdch&s avaient fait encore plus que du passe. Les sermons et cdrdmonics
qu'ils avoient ordonnt de faire, furent nais d aultres foys jusqu'd leur retour s'ils y reviennent ,.

La mission de 1644 a un caractere nettenent vincentiei.

les bons peres re-

Une serie de traits convergents l'insinuent :

t

ligieux de la Mission du couvent de Paris

I'horaire de la Mis-

",

sion, les themes essentiels (charit6, paix, aumones), le petit catWchisme avec le chant des commandements de Dieu, la procession des enfants qui semble bien itre celle du jour de la premiere communion, les prieres pour la Reine. En 16i2, Etienne
Bourdet Otait venu fonder la confr6rie de la Charite, A Metz. et
pouvait I'6tablir ailleurs, si l'utilit6 s'en faisait sentir. Une mission des Lazaristes ne serait pas invraisemblable. II est, toutefois, plus probable d'y voir une mission prechde par les membres des Conferences du mardi. Elle fut considerable par le
personnel engaged :
title ,.

vingt et un hommes de bonne maison gen-

Avec certitude, nous trouvons une mission prechde par les
Confirenciers du mardi en 1658. La mission fut organisee sur

--
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la deimande d'Anw d.'Autriche. ;race aux lettrcs de saint Vinrent, les circotlstallces nous silt parfaitlelent connulU(s.
En Y'ainie 1657. la CIour qtail allee
~
Meetz. La reine-iere.
ayant cte iustruite des besoins -spirituels de cette grande \ille.
peltsa qu'un des inoyens les plus leffi'aces de remtedier a ret dtat
ld choses, itlait d'y envoyer les IPrttres de la Mission. De retour
a Paris. Anne d'Autriche a\ait I'onrIoque saint Vincent et lui d&clara son iltnteniin de faire fairet' Iun mission par les Pr'-trre de
Sainit-Lazare. L.e fondateur de la iiCngrigation r6pondit : " Votre Miajist; no .sait done ins. Madanme. que cs paurres priclr,'x do
ht ('outjrtif
tioi de In Missimi ne sont missionnairrsque pour les
paucivs, que si iouts
sounis d'tablis 6 P'aris et dans l_:s alutres
iltes Cpixscopuals, ce n'esrt
qrt' polu"r le,
serr'ice dLs sminair,', dI.
',rdtinands.de rru.r qvi (iot In. r1 t1,
rit
sipiritiullc et pour all:r
fauirt:
lti
es
issiotns i a ai
rinpi,
ift, :tjnon pus pour prichcr. cat:rhiser et confesser les Ihlbitans tle ces villes-lii.
Saint Viintiit
rit
sit tIsit les de\ants I.iur f';
ir
'ne ipruoosition a la
l
irviemr'-re :
ll a. dit-il. une autrr r,.mnlpanie d 'erl'c.istiqlues qui
sasscmlblent
Saiiut-Lajczare luiit .',If. xsvaines, qui pOUrrnit
hin, si Volrc 31Majest, I'a trgrdrrbli, s'#i'quiter plus diynement di
ret cinploi 9". A\\ant celle entreR\I
sajint Vincent avait peat'tr"o d(.ji app'is I irjet d' Ia livin c 'ar ii
,'!rivaitle 30 not,:nilire 157 a M.LJeian Martin : , Jc m'nn ias faire ines excusos i
Ina Rinf de ,'eque nouts rnoi~uvrons oller faire la mission selon
son ordre itM31tz. ,ii, Micssiur.s de la Coallfrence iront (93) ,. La
Iteine ignorait que !a.I ou;;rtgation s'interdisait eis missions ldans
les grandes \illi-. ille acce!pa facileitient eI projet d'y envoyer
leP prItres de la CijnfrenLc dfs iniardis.

Saint Vinicent va suixre di pr.s la prdparation et I'execution

de cetle rnis-iit. Cte sera un!e diplus c Iibres qu'ait fail donner
-saint Vincent. tant par la qualilt et le nolmbre des missionnairve
qui y prirent part, que par I'inportance des resultats, coulriie
:ous ne tarderonaspas i le constater. Louis de Chandenier. abb6
d'oTournus. propre neveu du cardinal de la Rochefoucauld. la
diriLea. aide par des collaborateurs tels que Omer de Champin,
' iclans (jGdloven. Claude de Chandenipr, abbd de Moutiers-Saint.!,an.aui:lriis sV'taient jUints une quinzaine d'ecelesiastiques de
;:arque. Dlt i; mars au 22 niai, les Messins se presseront autour
i do i chaire dles prddicateurs.
C e-t Bonnot qui la prt:para sur place. 11 ecrivit le 12 janvier
1;58 i' saint Vincent :
Jai appris la charit6 que vous arcir
,our ce paiys qui ,ous obli'eait a y envoyer une mission considO.'able, qri, rous facie: proposee d la compagnie et que vous et
,ous cc' Msl ieurs aviez eu assez bonne opinion de moi pour
,roire qu( j, m'iemrloirais volontiers 4i une ieuLre si salutaire...
inl'onlftrai ricn de mia part pour y cooperer dans toutes les
,hoses dont on ire jugerait canable. II ajoutait avec humilit6 :
, Pour ce qui me roqarde, Monsieur. je me reconnais fort incapuble dy rendre le service que je voudrais bien, mais Jespere de
la bonte de WI)u que 1'cxemplt de tant de saints ecclisiastiques
ct les cecons qlue j'ai autrefois apprises en la Compagnie me donneront de la force pour ayir avec de si bons ouvriers (94)
,.
'92)Abelly, o.c., liv. I, ch. XLVI. p. 236.
,93) P. Cosle, Saint Vincent..., 1. XII, p.
-..
-'' Ibid., t. VII, p.

4.

CI.
p. 6.0
630.
t7-

-
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BIBLIOGRAPHIE
Vinzea: con Paul in seiner Zeit und im Spiegel seiner Briefe,
Vortrige und Gesprache (Ubertragen und eingeleitet von
Hans KilSEKR). Benzinger et C° Einsiedein, Kiln, 1951
(14x 22).
Tome X de la Collection Hommes d'Eylise (Menschen der Kirche in Zeugnis und Urkunde) et dedid a Mgr Michel Buchberger,
eV-xque de Ratisbonne, ce volume suisse de deux cent soixantedouze pages offre au public de langue allemande des extraits suggestifs des lettres et entretiens de saint Vincent de Paul. Puises
aux bonnes sources et soigneusement traduits, ces morceaux choisis et cette biographie contribuent heureusement A fournir de
Vincent un heureux portrait soigneusement camp6. Toutefois,
pas une illustration oCi un index des nons cites, ce qui est rare
pour un ouvrage allemand. La vie, les ceuvres fanmliarisent d'auord avec le deroulement des d\inements qui ont imarque ici-bas
I'existence du charitable et grand chr6tien. Puis des extraits de
leltres et d'entretiens font pfnetrer plus avant dans 1'me et
I'euvre de saint Vianent. On laisse toiner tout ce qui ne contribue pas directement i la connaissance etl
L'evocation de la
figure du Saint.
Cent huit extraits, qui vont de cinq lignes (n" 55) A plusieurs pages, sont des themes tout indiques de meditation ou
d'impregnante lecture spirituelle. Est 6videmment mise en valeur la fameuse lettre de Vincent du 13 f6vrier 1644 (Cf. Coste II
p. 446-450). TrBs en avance sur son temps et dans les idees qui
nous sont devenues familieres sur la tolrance, Vincent souligne
nettement, non dans une declaration publique, mais dans une
lettre tout intime, a M. Guillaume Gailais, Superieur de Sedan
(p. 200-203), qu'il y a bien difference entre etre catholique et
etre juste ; et que le fait d'etre protestant ne doit pas nous
aveugler dans notre ligne de conduite A Icur endroit.
En ces annees du xvii* sikcle, il faudrait chercher longtemps pour trouver pareilles declarations. Et quel cri d'ap6tre
que ces mots fulgurants spontandment sortis du coeur de saint
Vincent de Paul : 0 Monsieur Gallais ! mon cher frbre, que vous
ct moi serions de grands missionnaires si nous savions animer
les ames de l'esprit de l'Evangile gui les doit rendre conformes
d J6sus-Christ ! Je vous promets que e'est Id le plus efficace
moyen de sanctifier les catholiques et de convertir les hAretiques que nous puissions pratiquer, et que rien ne peut tant les
obstiner dans l'erreur et dans le vice que de faire le contraire...
A lire, a mediter de pareilles declarations, qui n'apprecierait et
n'aimerait toujours davantage Vincent de Paul. C'est le but et
'in6vitable rdsultat de ces extraits toujours actuels.
F. C.
Encore la B.A.C. Seule la joie tonifiante de 1'el6mentaire
loyaut6 nous contraint de revenir ici sur quelques mots du dermiier numdro des Annales, p.- 117-119. De ces pages candides est
h biffer I'incise a p. 81, enfin 1599 a. Ce renvoi est manifestement inexact : cela saute aux yeux. Quant aux autres parties
de ces lignes sereines et confraternelles, elles sont int6gralement maintenues et pourraient etre dtoffes. Mais it quoi bon ?
24
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CI:ix
'

ela intdris.se potUirrilt s'-difier enlore en lisani

avec

prilit les luit pages des Anales inadrilenes (1951p.p. 274-282;.
Foriaulcs dans le style et le goUt de l'ouvrage, elles ui in. paraisi-ent it cte de la qtuet ionl. C'et clair. nous ne niodulons pas
; mnline tonalite. ni ne ditl'usons sur la minýe loui.iueur
dans
~
d')ndl.
Dl.)s lors. arrt'ons Il'Finiission. Dans la charnante Espan11e,I lnatiuno. Granados et Albeiiz et tant d'autres out parfois
eitn
des attraits \ainqueurs ! Sat...
F. C.
Jo i'S
Saialabre SANROUM.Itplro. - M.arlirologio de la Iylesia en la
dicijs.is (de BatIcrc'lita durnlu ite la persecucion reliiofsa

1936-1939. Barlevona. 1943, i84 p.
I.e titre de I',ouvr:-It pric is le sujet et le hlliine dli .•
Mii.i.irial glorieux : diioi.se de Barcelone et ses victiines. l-rs
(u ilou\vtmenkt .sanlant de 19i38-1939. Ce volume d'histoire. re,
pia''s ld'tr'lo'isiein

nse
e

peuvent r.'tunier que dans leur

wia'rche

d'ctusimblle. ('cst la Iprs,:lcutioln. la guerre civile, somlliaireiitit ,;\otlqude dans sonifilm s;n.uuinaire. Voici le ddfil de ses
victiimes :

a

travers' le (cleryu' sc:culier. p. 37-105 : dans le clcryq(

r''uli,'r.p. 10 9-181 ; et pIarlmi les reliyieuses, p. 183-211. etc.
La clihronilo.ie deI( sanjgulant omartyrologe diocesain, p. 223r1ie've. "Itoiis par loits. et noms a l'appui, les mnefaits de res
trm
,p.,
i' piilli's. P'arii eiles.,
trois Lazaristes (P'aules), et deux
Fil,'es de la Chlarite Paulas espanolaS.
)De appendi-.es, p. 466-171. des graphiques, etc., fournissent. malmwi.les ditl'iulte.s dIans I'etablissement de ces listes. le
rvlev\c
-loial des lictirnes d'E-lise. lors de ces jours sombn.irs.
(;roupe- par dlioceses et congIregations. c'est une phalange de
dux miille quatre cent seize pretres ou religieux. et une cohlorte
de dlux (->.tI quatr-'-vingt-quatre religieuses. Parmi elles. ;ios
*oiclre',,
ad'Es~ipa)-'no. roipltnt trente-six \ictimes et les Files
ii't).

d'e

im,.ieuiir Vinrent. \ingt-huit. Foi ' HCroisme ! Sanjuis wair-

F. C.
PI. s. - I.'aiiteur de re volume. I'archiviste diocdsain de
Biti'cn.iiic.
vient do passer. en octobre-novembre 1951, plusicui.r
-*:iz;;~i:' -e de recher.-hec et tvavaux historiques h Paris : il a l,.
it,' d(- Svires. itParis... A de tels contacts, quels profits ! q(1 l

Thi.dol
L.\AYNARD. - Apostle of Charity. The life of saint 'i.i,-nI '*I"/'(Iu.
Tihe Dial Press. New-York, CGNIMXXXIX, 3190 -.
Ein x;:ct clhavitres, de facture et de titres modernes (Dro,Sc:ein ; iy thei Waltrs of iBabylon ; The Jansenist Miasma ; :,
t.he '-lho of wiar : Sunset at sunrise. etc.), saint Vincent *'t
r'ndti vi\aat par !a plume avisde de Theodore Maynard. Utilisait. ainli qu'il Ie iite p. 1-12. les meilleures sources d'inf'.'mation. il a misa
la disposition du public am6ricain (si I •i
du xv'\-sitcle fraWneis) le film de la vie de Monsieur Vincel
:.
Ce volume paru enn1939. h la veille du conflit mondial, c-l
certes bien connu. n.ais il reste dilficile A trouver. Enfin. 1
Annales ont pu axoir. et voir. un exemplaire d'occasion : CE:
(eplique le long d,-lai de cette imntion en 1951 Quelques not .
au has des pages soulianent ici et !'de menus points et obse:vRtios de l'auteur. .L'indcxdes imatiires, pratique, et de coin-

---371 -ceiption aiidriaiili,
permet de retroumer un pen de cc que l'on
liherche : ainsi Bishop of Rodeh reiioie a Abelly, Du Vergier
d'llauranne a De Saint-Cyran, etc (1ger abus dans cet amoncellemient des De et Du ; Order of the Visitation serait mieux
groupd, et fondu avec Visitation et Visitation nuns. etc... II suffit ! Nous axons lt une lionnete, une vivante, une bonne biographie... amdricaine de l'Aputre de la Charitc. Elle prend rang
dans la serie toujours ouverte des presentations de Vincent de
Paul. On le peut que s'en rdjouir. - F. C.
Ahblti Gaston COULTOIS. - La belle vie de saint Vinrcnl de Paul.
Illustrations de Robert Rigot. Collection : Belles hisloires et
belles ries, n° 6, 48 p. Paris, 1951, 31, rue de Fleurus.
18 sur 27 ect.)
Un texte luiniieux, concret et concis ; le souci ddddgager
lhaiilement pour de jeunts esprits, les Ietouns qu'imiplique le
dtroulement d'une belle ve : le dessin document6 de cent
soixante-huit tableaux, dfis i un crayon remarquablement habile
et rehausse par un harittonieux lavis. c'est notre actuel volume,
alerte et attrayant. Une telle collaboration a produit, dans son
genre, 'lheureuse rencontre d'un petit chef-d'teuxre.
Dans le secteur illustrd, ii a pris d'emblee et garde la place
de cette vie souhait6e de saint Vincent de Paul. La preuve
d'une telle rdussite, ce sunt les traductions on adaptations que
!'on souliaite et envisage en langues etraingeres.
F. C.
HI1.

DEl.ILES (Mariani Humberto C.M.). - Dios y las aspiraciotns humanms, .Lujan, 1939, 280 p. ; Dios y el Universo. Lujan. 1939. 256 p. : Dios sejIun la razon. Lujan. 1940. 256 p.;
Dios scyun la experiencia. Lujan. 1940, 170 p. ; Dios segun
I dloqoma. Lujan. 1940, 254 p. ; Contemplacion (Reminiscenlias misticas). Lujan, 1940. 176 p. ; Poesias liricas, Lujan,
1940. 104 p. ; Ultimos pensamientos, Lujan. 1941 (avec supplment ;::usi'al : l.a nuit obscure) ; La Odisea del Pensamiento. Lujan. 1941, 102 p. : Transformacion dirina del
Alma Mlosaico espiritual). Lujan, 1941, 262 p. ; Tres cumbres del pensamiento : Plotino (204-270), San Juan de la
Cruz (1542-1591), Leopardi (1791-1837) [l'imprimn donne
1937 !], Ensayo, Lujan, 1945, 426 p.
Des essais. des vers. des m6ditations, des 6tudes de philosojiie. de la thtologie. une inosaique spirituelle. etc.. tels sont
les volumes que 1'auteur a publiCs et qui nous sont parvenus.
Les oeuvres de I'auteur sont par lui groupees dans une triple trilogie et un complement en trois autres volumes. D'autres
sent donnds comme inedits en 1944 et il y a tout lieu de croire
que la plume et I'activite apostolique de notre confrbre ont entas:4 une dizaine d'autres essais que l'on voit alors annonces.
Veritable apostolat de la plume qui rayonne du sanctuaire
national argentin de Iujan, dont la majestueuse silhouette accompagne chaque volume. II suffit de saluer ici confraternellement ce travail et cette activit6 litt6raire.
Ernesto MANZcn. - Padre Varela. Un Maestro de la juventud.
Ensayo biograficopor Ernesto Manzur y recopilacion de discursos y escritos abusivos... Lujan, 1944, 128 p. plus un
portrait hors-texte.
En 1944, les 21, 28 et 29 octobre, A l'occasion des cinquante
ans de vocation de M. Varela, une Comit6 d'amis et admirateurs

-- 372 (la guerre alors faisait des siennes en dehors de 1'Argentine; a
publid ce livre-sou\enir. Ne a Buenos-Aires, le 29 avril 18i4.
Pedro Varela. apres ses etudes. travailla de 1884 A 1894, dans
,ls o( sentiers de la politique , et dans les lutles sociales du
moment. A trente ans, le 12 octobre 1894, it fut admis au Serminaire interne de la Mission. Depuis son ordination sacerdotale, en 1901, leIP. Varela se ddpense a Lujan en activit6s multiples : prtdications, missions, bibliolhfque populaire, centres
catholitques, periodiques, cercle, etc. Quatre discours ou confirences, des articles de journaux, des listes de felicitations, de
lettres et de tellgrainmes attestent les solennits de ce jubil6
de 1914, et e\oquent cinquante ans de vie vincentienne.
F. C.
C.M. - Commeinntarium in codicem luris cano-(Guidus Coccm:t.
itiri id usium s holarum . T'urin.i Marietti (1938-194•). 1. I \(6
dit.), vm-240 ; t. II (5e edit.), v\l-212 ; I. IV (4" edit.),
mII-298 ; t. VI 'ei edit.). viin-258 ; [4 vol.. 15,5 sur 22 cm.,,
t. 11 4 flit.l. vil-is80 p. : t. V i
tdit), VII-276 p. ;
t. VII 3" (,dit.:. viti-71'it p. ; t. YIll (A idit.), vin-432 p. [4
\ol., 12 sur 22 cm.,

Les ePditilii suc-ressi\ess d'uii des mnanuels classiques de
I)raoit. railani prlalir
tilt. Iicnux que tout, la valeur, la clartW et
la suliditl de re C(oin.mutaire alerte du Code de Droit canon.
11 ttillloigne du travail de iiotre dynamique confrre qui, dans
-e rythwiee. uontinmu ;I!l',l-rrent son actuel labeur quotidien.
Florcat.
F. C.

QUATRE LETTRES DE SAINT VINCENT DE PAUL
DEUX LETTRES DE RENt ALMERAS
LE'TTrE DE SAINT \-'i I\NT 1" i'.\

A M. DEHORGNY

.utograniie. siriiple'miin t a•'iiin)'it',
au tome III, p. 58, de la
'I'"rrPrind:fncre
de saint - ir!!'.-t de 1'aul. la lettre 662 vient
I
': r•, r<1trou\ee. Elle se !trot.
ie: or ajaLire 1951, chez un mnarr!aI!d 1'auto-raphes. . D(a-ra",n
. .ii.i. ::iiiablement, nous a 1 er!!is d'r'n i'rendre coic. ,n s,;' :'j l de ia rue Pergolese.
\Ayat, coiimie plusi;jiis d,'- . ,.,:;m)pe aux soigneuses in. estir'at irns de Pierre (i,-i''. eett,' !ii!''. ainsi qu'il le note ibidem.
atit iai':l.oiii,"e. en ian,
1 -.
I:.-. ' un catalogue de vente de
I. Laverlct. an I ;o0'.q-i ;.": ; :. si i'original (il y a bientct
c t ;an ... : L
ti
ftlr'
,
.
... dlar
paf.y" iu-4", dichir'e au hIiat dr: la '·irie
l:
,.:::'e'anti
',;." la fin de sept liynes
au recto et !, ron)lii nii '';l r t r'. '' . :-' liynes au verso. »
Dans l':tat actlu'e! 1i '';i: ~•:-,~
!e. a 4tc rdparde, pour unri
!
fin toute commerciale, ia .ibi•a'l
ir
il.,a
inent constatde et dd!rite. In papier :i:;nie-.r t. :'
l;i•,
.:
' ais visible pour des
yeux tant suit peu exer:r!lettre
l•,:n:iii de saint Vincent.
Chose plus gra\e.:
i!i
i j:i . ii
,i•ncentienne, on a essaye
de suppl4menter !: textf
;,rr
-,ue rien ne d6tonne, mais
si i'oii n'est pas h.',!i ;. i
r.':::i
-nts et les fins de ligne
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amisi traitds, mianquent de sens: ces' quelques mots ne suet pas
de saint Vincent. La premiere ligne, avec sa salutation : La grdce
de Notre-Seigneur soit avecq nous, n'a pas itt munie de sa finale.
Meme avec la dichirure, la salutation offrait un sens valable.
Mais il est evident que la ddchirure portait bet et bien, suivant
la coutuine vincentienne : pour jamais. Le metier de faussaire
impose bien des connaissances et reclame quanttdt d attention.
Quoi qu'il en soit. voici done, ligne par ligne, cette nouvelle
lettre autographe de saint Vincent h M. Jean Dehorgny, Supdrieur de Rome ; elle est inandie de la ferme d'Orsigny. le 27 septembre 1646, quatorze ans avant la mort de notre bienheureux
PWre.
d'Orsiyny ce 27 7bre 1646.
Monsieur, la grdce td ntostre Scineur soit acecq cons [pour jamlais;.
Vous avez bien faict de ne pas tenter la ch......
les affaires estant en l'cstat qu'elles sont le p.Co......
jacobin cstime que nous decons nous content[er]...
de Mr de Paris, et itcrott que cela suffit & qu'......
et que suppose n[ot]re dcssaing de nous tenir duns le....
est mieux, parce que celles du pape seroit une dispo......
pour entrer en l'estat de religion.
M(essieu)rs Portail et Almdras sont encore ei laloze
et de l ils tireront & Marseille ; ilz tachent d'eslablir
C'observance de tout le petit reiglenent commne it est escript,
par tous, vous verre: estant de deli.
Jc suis bien consold de ce que vous me dictes que
Mr Ingoli a pense de crier vicaires forains M. Guerin
& Nouelly.
Je le suis encore de ce que vous avez encoit M.
Richard d Gdnes, ceste petite Communauti est en notable
consideration i ce que m'a raportd I'lntendant de la justice
de I'armde du Roy en Italie.
Je suis de vostre advis touchant I'establissement de la
Compagnie en ceste rdpublique ld.
Comme aussi de la manibre que vous avez tenue avecq
Monseiy. le cardinal Ludovisio.
Et estime que vous faictes bien de vous reduire en le
plus petit volume a l'esgard de vostre logement.
Vous en userez comme Dieu vous inspirera a I'esyard
de St Sauveur l'occasion de s'en retirer est bien opportune
puisque vous jugez que I'establissement en ce lieu ld
trouve quelques inconveniens.
verso de la page.
...seroit bien i souhaitter que l'on trouvat quelque
...diant touchant le St Esprit de Toul, I'on commence
...la Mission a la campagne ensuite de l'odeur
...la Compagnie dans l'administrationde la cure de St-Aman.
La petite persicution de Bretaigne n'est point
encore appaisee quoyque Messeig(neu)rs 'Esvesque et le coadju[teur
de St Malo soient alez sur les lieux exprbs pour cela.
Nostre prisonnier a estd ddlivrd cincq jours apres & la
Compagnie est evpasse par cy par ld, Nre Seig. les rassembiera

quandil i luy p;air, & usy je, fiits. en me recoiuntandant
i ils rif-rt-s qui s•tur en Iutmuur de are Seiy.
3_1nsicur,
r .,i,r'
tr, s humtlle et Irie' obEissant serviteur
VINCENS DEPAUL

;.i- di,

iulijge pbre de la Mission.
la page au recto : JMr d'Horyni.

I.ETTHES DE

S~AINT

\ INCENT ET DE M. AL.MERAS AU P. HILARION RANCATI

P'armi ses anis des iiords du Tibre. et ses protecteurs en
cuur romaliieIl. VinceWit ie l'aul iitmentiuoie
plusieurs reprises. le
i'. Hilario. Cf:. table Coust. tunie XIV).
D1e ce reii'[ieux, lie P. Ifuniati still nuin de farille). Pierre
Ciite i'a pas utilis- ia curieuse vie dudit cistercien imnprinice t
rtes:' in enie 1762. I ita del P.V). lIharuit
ittnciati Mila,'se dell'Ordinte 'risterr'icnsesriltta del I'.D. Alty
IoF'umayalli monaco dello
.i.,
Ordint
In liBr,'scia M30( LXII Dalle Stanmpe di Giambatttislut Biosini 8 p. non chifnfres + 5 + 166 p. avec son portrait).
I''ii.,
Bibliol hque Naliuoale
K I1 136).
1:i: lii aurait ioffeit., d<jia ii!iwiti nIes deux lettres de sainL
Vin int.
l'une du 13 supteimbre 10659 icounue substantieilement
itui .i dlate du 12 se'pteiiibre. I.
im.pI. 128, par sa winat.-: conser'Ier ;a dit.-sier ild la Missint;., i'autre, sans date. en latin.
tChAiurtitable. le bioe;raphl
italien. dans un souci de documentation qui n'dtait uL'uree d' Iise dans les vies de jadis. cite en
nolte el intfgraleinillt plusieurs lettres recues par son hleros. de
la part de corr,,sponuants nl.ta:les. tels : Vincent de Paul : AliP'r-as : Billand : Jean MIorin. oratorien, etc. (Cf. Anmati dIlla
Mi-ssionte 1913, p. 1-2.;
Barthilt6miy llancati. nw i Milan le 2 septembre 1594, fils de
I;;llassare IRaýwati et de Mlar-herita de' Bagni. Admis au courntl ci-terctic.n di Milan. di's ;e 10 mlars 1608. il y change son
-,ii dle blapt.'lie plur :elui d llilarion. Apris deux'ans de novii;at eetl(As f4;tdes do phillosophie. Fr. Hilarion est envov6 t Sa!la:niqite 161i1-161s otil I'on mentionne parmi ses professeurs
A\:'I'-n
!MarimliP7
f Bl;sili. Poncp d( Leon. Rappel it Milan pour
:-. i-:!rr iI se fri'r:la thifolo.jie. Hilarion tomba bientot nia:*.
ai*
rinai i(1i9. il os! envoy- ai Romne. au couvent Sainte-Croix
Si-.r n:-al-i : iit -'y lir
specialeinent i I'6tude du syriaque,
Ten:i;at appr-'ii, par i les papes Paul V. Gregoire XV et Ur.:i: \ I
Sor1ntrls-.t.it, srn savoir attirent sur ses 6paules les
i:;!
ii(' t,cliur
dlil'll'
piubli:.Ations. comme qualificateur du Sainti1i-. .t l:oiisulte:ur dIe la Ctjimrrdaation des Rites, et de la Propa.di
:ii.
... De a. -- s iionireux volumes de inemoires, rapports,
tra;iaux. tudes-. ct... qui re!isphlent ses copieux dossiers con-ri''s
'niIla Bibliot ;.'-que ambrosienne de Milan ces oeuvres sont
,;Il5iu'Iees

i'. 15O- - 5',.

Au titre die ionrtionlaire des Congrriationsromaines il fut
h mime'- de rendoe dI nombreux ser\.ices a divers Ordres reli-'eux. tels les I'cer(intri's 116i-118. tels aussi les Lazaristes.
Vouii in c.rlri.so. re qu'a 'e sujet imprime son biographe,
; ;raaraplhe LI. p. I !. ot qui nous intlresse sp6cialement
P. 118 LI. - Fra tttlle
Ipr'o
I' Comtregazioni religiose dopo
I rierrciensela pii fnor'ilt, dlnl Ifoncati. e la pil beneficata fu
oul' de" PP. Missioinari di fr'so allora foodata da S. Vincenzio
,l
- )Io. ella quale, pi('cb( poirtara esso P. Abate spc',-iate offetto
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c rcinerazione per tla .ntilt
el ldotrina de' so!lyetti, rhe ri risplende - (p. 1 19j rano. e pel grande spirituale ratdaygio,rhe
dai umedesiui a' fedeli ne risultara;quindi si adopero cgli a tutta
possa per oltenere la confermazione delle loro Costituzioni, che
grari oslacoli da principio incontrarono, e per procurar loro dal
Somino Pontefice nuove grazie e nuoci farori, per to che dallo
stesso S. Vincenzio con due lettere furougli resi distinti ringraziamenti, siccome pure con altre due dal P. Renalo Almieras, the dopo
la morte de foudatore fu eletto a Superiore Generale delle norella Congregazione.
Queste, per essere con termini onorecoli espresse ed obliUanti,
non sard forse ai Leqfyitori discaro, il poter qui acere tutte insieta

per ordine rarcolte.

(49) (Note p. 11). - Una di queste due letterc di S. Vincenzio da Paoio non ha la diata n del yiorno n, dell'aano : pure dal
conesto poteadosi inferire essere ella stata la prima, che cda questo
Santo el P[adre] Abbate sta stata indirilta ; in primo luoyo
percio i 'ho roluta ancor io rapportare.
IReerendissime Pater,
Postquam didici ex litteris ab Urbe Ioma ad me missis
, quanto cum studio et affectu P. V. Recerendissima in negotio confirmationis Coustitutionum nostrarum nobis facere dignata sit,
valde demiratus sum omnino ignorans, unde talis ac tanta P.V.
Recerendissiimae erya nos tam indi!inos, et illi inutiles, uno antehac illi penitus ignotos benecolentia processiset. Et cum. aullain
ex parte nostra tantac gratiae causfam esse rideam, illai eximinae charitati sttae, (qur in hoed nihil aliud praeter Deau
poLuit
intueri, totam compellor adscribere. Quare cum referendis gra-

tiis prorsus imparemn me esse sentiaam, Deum 0_V. enixe rogo ut
ipsemet P.V. Reverendissimaee merces sit imagna aimis. Orationes
quamplurimas, et sacrificia non pauca indi.r in hacce domo nostra Parisiensi ; scripsi etiam ad nostros, qui aliis in domibus
Congreyationis nostrae de/lunt, ut idipsum facerent pro incolutnilate et prosperitate P. V. Reverendissimae, quam Congregatio
nostra inter suos praecipuos benefactores semper atnumerabit,
et ipsa tota, licet pauca se perpetuo illi addictam esse gaudebit,
et palam profitebitur. Sic vota nostra bonorum omnium desideriis sincerissime consociantes, demissis animis ex justitiae debito
offerimus sicque Paternitatem Vestram in dies donis coelestibus
rt yratiis dicinis cuntulari cupit.

P.V. Reverendissitma
Humill. & Obseq. scrrus
Vincentius a Paolo
indign. Presb.
Congr. Miss. Sup. Generalis
Mon tres Rdevrend Pare,
De Paris, ce 13 septembre 1659.
J'apprends par la plus part des lettres que m'derit le Sup6rieur de la Mission de Rome, que nous contractons tous les jours
des no(u)velles obligations eavers Vostre Rdvdrence par les grdces indicibles, qu'elle nous fait incessamment ; et que depuis
peu le S. Sige nous a accordd par votre moyen deux Brefs considfrables. De quoi, mon R. Pire. je remercie V. -Rdevrence arec
le respect et I'affection que je le puis. Mais d'autant,que je ne
suis pas digne de luy faire un remerciement proportionnd it tant
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de bicnfaits, je prie Notre Scigacur qu'il en soit lui mtme votre
retribution dans le Ciel. Qu'il conserve V. Rdtvrence longuement
sur la terre e(t) que les grands bien(s) qu'Elle y fait aillent croissant d la gloire de Dieu et a l'edification de toute l'Eglise selon
le souhait de vostre zile incomparable. Nous prierons aussi, man
R. Pi're, qu'il nous fasse la grace de vous rendre quelque petit
.ervice, particulicrement moi qui rous renouvelle les offres de
mon obcissance, arec loute I'humilitd et la reconnaissance que
Ie prut vei I'anioiur die .Notre Seigneur.

Mon Rivdrend PIre
Votre tres humble et tres obeissant serviteur.
Vincent de Paul, indigne pretre de la Mission.
N. B. - Plusieurs rouilles de limprimerie de Brescia sout
ici retablies : petite service ; moi que ; Riv.5rende Pere, etc...
(p. 120. en note).
Lettres de M. Ai.fiikiAs.
I:ccrend. mn Padre Ptdrone mio Osservand! mo
Sono pieno da. piu anni in qua di stima, riverenza e divozione verso la P. V. Recd.ma, la quale si e compiaciula in tante
occasioni molto importanti alla nostra picciola Congregazione di
adoperareil gran calore che Dio le ha concesso, e la sua incomparabile ariti per li noitri bisol/ni. Sono stato testimonio de
sentimenti di gratitudine ch ne
nha
avuti it nostro defunto Padre, il quale si stimava, come in effetto l', tutta la nostra Congregazione, obbligatissimo a V.P. Rcvdma, a cui prendo l'ardire.
essendo piaciuto a Dio, che io. quuatunque indegnissimo, sia stato
posto in luogo del defunto di rinnocare l'offerta di tutta la nostra picciola Cornregazione. e molto piii quelli della. ia perpetun
uhbidienza, e fedelissima serriti. La generosita e puritd d'intenzione, con la quali V. P. Reedma si . degnata prolegerci, ci assicuro dclla continuazione per sempre della sua protezione, siccome
li nostri indicibili obbliqhi non ci lascieranno mai scordare di preijare it Sifnore pr-r la 'onserrazione, e sempre maggior santificnzione di V. P. Bevdma. a cui per fine faccio umilissima riverenza.
Di V. P. Revdma,
U;miliss. Ubbidientiss. ed obbligatiss. Servid.
Renato Almeras indegno sacerdote
della Congreg. della Missione.
A
P . i
Par,'t., il 1 Aprile 1661.
Rcerdmo Pad:e Padrone mio Osseredino,
Ho int•so dal Sig. Edmrando. che V. P. Revdma nell' occasione dell cstensione. ovvero esplicazione della nostra Bolla si
e portata con tant' nffetto ed efficacia, che subito che ebbe parlato. c signifrato Ii soii sentimenti. la Sacra Congregazione non
vol.se iltro, e che subito disse : c Fiat ut petitur ,. Questo 4 an
segno della slima che fa con gran ragione della sublime capacitd di V. P. R'cercndma. ed insieme a noi una materia di farle
un rianraziamnnto partircolare, come io le fo, non solamente in
:;io nome, ma in itcello di tulta la nostra Congregazione, la
quale per tanti favori gii riccruti do Lei. e tutta sua, e consid'irandola come suo Padrone. e Padre. rerso il quale conservera
uao gralitudine, ed ubbidicrza perpetua cd offerira a Dio le
sue orazioni e sacrifici per la conservazione di sua persona a
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noi tanto cara, ed a tutta la Chiesa tanto utile. Ed io in particolare restandole obbligatissimo, le fo umile rierenza.
Di V. P. Reverendiss.
Umiliss. Ubbidientiss. ed Obbligatiss Sercid.
Renato Almeras isuleyno sacerdote della
Congreg della Missione
Parigi, 7 Luglio 1662.
En 1662, le P. Rancati (ibid., p. 138) travaille . la cause de
biatification de Francois de Sales : il collabora A la rddaction
de la bulle et A I'office liturgique de ce saint.
Ses derniers jours approchaient : ils sont narres par don
Franco Ferrari. Le 28 f6vrier 1663, don Hilarion Rancati ressent
une forte fihvre et meurt le 17 avril suivant, agd de soixantehuit ans sept mois quinze jours. Son eloge funibre est prononc6
par le P. Macedo, mineur portugais, et ii est inhume dans la chapelle souterraine de San Gregorio en la basilique Santa Croce.
Voici son 6pitaphe :

)PC
PRIMOGENITO MORTUORUM

S.

HIC SITUS EST
D. HILARION RANCATUS MEDIOLANEN.
MONACHUS CISTERCIEN. HUJUS COENOBII ABBAS

ET TANTUM NON AUCTOR
PIETATE DOCTRINA LINGUAR. PERITIA INSIGNIS
SALAMANT. ERUDITUS ROMAE INNOTUIT
IN CONGR. S. OFF. AC SACR. RITUUM CONSULTOR.
(ONGR. SUPER ECCLESIA BRITANNIAE A SECRETIS
SUI ORD. PROCUR. AC PRAESES GENERALIS
CAMALDULENSIS EREMI VISITATOR
IN EJUS FAMILIAE COMITIIS GENERAL. PRAEFUIT.
IN RECOGNITIONE LIBRORUM SYRIACORUM
VERSIONE ARABICA bIBLIORUM
EXPLICATIONE CONTROVERSIARUM FIDEI
QUINQUE SUMMIS PONTIFICIBUS
PAULO V GREGORIO XV URBANO VIII
INNOCENTIO X ALEXANDRO VII
EXIMIE PROBATUS
VIXIT ANN. LXIX
OBIIT XVII APRILIS ANN.MDCLXIII
CONGREGATIO ORD. CISTERCIEN. OFFICII ERGO

H. E. M. P.
LETTRE DE

SAINT VINCENT AUX ADMINISTRATEURS
DU GRAND HOPITAL DU MANS

(22 mars 1651)
A son corps ddfendant, Pierre Coste a dt6 contraint de donner
quelques lettres de saint Vincent d'aprbs I'ddition Pemartin :
au total une trentaine. qu'il n'a pu retrouver et que lui fournirent la dite edition, dans I'ensemble totalement et nettement remnplacde et ddpassde.. Mais on a parfois besoin d'un plus petit que
soi.
La lettre 1333, tome IV, p. 164, bien antdrieurement A 1'edition Pdmartin (1880), se trouve dans saint Vincent de Paul et ses
Institutions dans le Maine par J.-L. A.-M. Locket, p.ublid a Angers, Imprimerie de Cosnier et Lachese, 1859, 82 pages. Bien que
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: -I .1J''x.Si('vIrs
.I(s
fi0U.fill .mllstlj.

.IrlmAhinistrvateurs du grand hospital-

A, Paris, ce 22 oie Priors 1631.
McsIe.eillr&.
l.a
JI,·i'f' tiv.'
A'v~vtv'v' ~'sv'v1jnir soit arec vous p0. jantais.
~',un parlicuiw,' .%v'ftiirntel tie ri'sJali I,'veu votrev b IWO
,''1.1
(Ir ji'yp'. lant it col.se itt, (v'rst cotre Icitre. que pouFr I'afft-lAt ivnit DicJv'a ivEa (1 nn,f- peur t'otre servie-e. qui fait qite les
/if*'ll~,IMIs tIII i-ows oluvryr ne- sotiant Itijviurs chi'res ; acv'*it quL'
?Wi'tez fait rognloisl~ir
vwl,'c di'sir par escerit sur le changeIlirlit ib' .Il1.('orno11ifrie. j'acoi. dune cvhavqe i t11. LuIas de luy donle
lmre At sti place .11. Gorlidlot pour Ite
ur'r otr
i inue -ir lijo of'
.l d
ýw.-vldI/v 'b;pilid. oI ver str Ie Stwul (it-is que j'aLrois ('u (jue cela
'.itfcutiO. Dieu fasse
c'qai 'st ,waipitonant
I'll ca rst",it
(!11ab. (rI.
IIt goi-c midtl. ". G;oliuvt do, hbin Iraviller it sa gloire, am srallit
oy ie ,iloye'n
et rit donne Ii
etjlc,'nicat
St'/s paa t'rcs et ei volt','
,'oios
farin roit rcobiv'n je siis. en I'amour de Notru-Seiynear.
bus e'n yli' viratl O't de rhkalwn tn prtirtulici',
Messieurs, Vostre
humbs
ille
ct ri's ob.9issatt scrt'itcur.
VINCENT

Indigne prjtor

DE PAUL.

de la Iission.

(Ob'hvmi'\ons que ladite ttutIe mana'elle de Lochet. cite quatre
autr's 'vttres (pi pCo~t' a vu par lui-nitiz;e. ou a tir6 des copic-s
"ttI!St'r`,'('( aux archiives de 'a Mlis~ion. Ainsi :&
au Mans est
onipruuittce Ia httlre a Mi1le L~ei-a :m 7 ditcembre 1630 It. 1. p. 95)
b) d- m'itwin la leltre M66 It I. p. 237) : cette piece ost de
11:35 (correc'tiorn manuscritb" de C'~tf, Iui-tinitme. sur son excrnpilbro tie lrivi-ail : car la l'ttL'e 171 est de 1635, ]a fundation do
;ia:haijite de Sairnt-L~aurent re'nontent A 1635 et non A 1634.
c' I a tfi'msiviiio Icttre Lochet est ]a lettre 1018 (de 1647rI.''riuAal e4z an Brilish Mu1iseum. 11 n'est pas impossible
i
Ite t.'xto ,u ]v;ti' Lhvt
IAm.
Oieez i'archiprttre de la Fliche no
-'vit qu'un di's no'ithrotix f.-similits. si2-nalEs par Coste ibidem;
d'. T.a qlah'mitriiii' 11Itre Lor-het est le num'uiro 758. L. II p. 530.
E-L
I.a ciiiv 1 4UiiWtio.
u'1'e que nous reproduisons plus haut.

F. C.

NECROLOGIE
1951. - PRPTRES
21. ')l-Nt
All i½Fr .q'v·t'
!e 29 ln)vr 1931 . Nourelle-Orltans; 60, i3.
22,
* Lliw, prtlr2. dicc. Ic 19 crvr 1951, h Bruxelles; '73, 51.
3. T'lhifb:"Y F4' "utd'c,
le 13 avril 1951. h Mian; 82, 60.
21. zeraviin: Arwmind', prý!re. l eO
-2 aril E)51. Zt Montevideo; 50, 33.
25 JanoxA-1v Jeani, prTh'e. die. I' 1 avri1 1951. k Derby; U1. 22.
\eqo
\pl
Jo.pýl'. codnj.. II 11 mal 1951. A Chiit-ari: 68. 52.
S'Iiie1.nger :.oý(Fpl],
cuadj., Ie 12 mai 1951 h Lippstadt; 84, 60.
Siro\ s
,.ý tIre. drl. Ic If) mai 1951. A Malaga; 66, 15.
pFrinC'
211.Diaz Pi'rrel. prelre. dlc.
' r27
· rnai 1951. a Matanzas; 32, 14.
(--crn',t ',Iuscph), prM'e, 1,+'-le R juin 019. a Marseille; 78, 46.
:I u
- .Vcexis'% coadj., d&e. le - nmai 1951, bLArica; 49, 34.
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32. I)Ie Barrio Vict-nlc'. pltLre. dje. 'e 10 juin 1951, a Madrijd; 82, 51.
33. Sivira Mmii.]),m
&!C 21 juin 1951i, k L.isbouiit; 69. 50.
i
Escribranu Eiuigt'-uv. pm.Mltre, d.K'. le 22 juin 1951. h .Mtadlrid: 73, 514
:15. rrmil:is IIh-nr)
fim.I
pr,
d.kc. le 5 ju illot 1 951, liaracaldo. 5-2, 36
36. BusL-ser..n
Hlixl. eoatIj.. le 5 aolt ' 19M, Fort-1biuphlin; -5, 59.
1. UBil1etti Jzca:. pM~rv. dte. it- 8 auwll 1)51. 4 Na~ples: 7. . 5-j.
:18.
tlzio .Ioseph). pmI.trc. dec. it'
acOil 1951, A Ofii: 73. 55.
:9. 1Iavery Joephl_). prýLre. dile. le 10 aoat 1951, a bublin: -4, 52.

10. Salinats :Abdazn.

it.
i1.
i3.
i.
i5.

ptmCIro, .1.~c. le It a~lt 1951. h Lima: 70, W3.

Iazzira ,Joseph).
ctadj., d~c. le 12 aodt 1951. i Sienle, 84.
Czosclika bEminanuel3. prr'e. d&c. le 16 aoit 1951, 6LVienne:
\i'pote·
Dumadinique). prtlme. Wlec. le 19 aufll 1951.5
Turin:
tlumamns Augusi"). eoa.Ij._ d.f. le 23 io0t 11)51 Ruremonde;
Bllranan Ed&ouard), prt"Irp. d&ei. 25 aoOt 1951. Saint-Louis:
-l6 Oýtunuilbe Guillaunte). prtMe. 25 aunt 1951. Philadlelph:e:

V7
anlacoro

LRaphal~i). pi-elme,

tl sejltclfltvor

31.
#38. 51.
7$, 59.
-16, 2-i.
5
31.
68, -1.

11951. poley-lie: 66', '9.

&8.R.ILIall,
Ilenrii, pr.tl-c, 20 septembre 19J51. a .iwhjiue: 81. 64.
19. Sepicter AHenri). priIme. le 5 StLptcmbro 1951. Karshing: 65. 47.
.ai. Ihmnimerl
Jvann,
pr~tre, d&ce. 21 scplenmbre 1951. Salzburg: 65. 45.
51. Me, Ard-io KuEgimca.
prtltrc. 12 ,eptembre 1951. liublin: 47. 27.
?2. Savz 1.' k-rmc:, pr~lme. dt&%. le 2 octolare 1951. I'hiihuahu: 4`. 27.
53. G~irar-d *Andlri).
prtetre. dWc. le 10 oclobre 1951. z) Pari,: 67, -17.
a . Fonsoca Augu~!e). prl!re. 10 ocuohre 1951, Prtrprdi.:;
71. 56.
55. P assard ýJean), cuadj., cVte. [e 20 octobre 0951. a P'aris; 75, 49.
56. Spitezr Joseph). coadj.. le 8 octobre 1951. a Istanbul: 83. 56.
57. Goiechtweia Ga~tan), pm.Mre, di(:. 25 octobre 1951, h Jaro; C0. 43.
58. Pont :'t;4orges). coadj.. d&'C. le 21 oct. 1W51. San-Pedro-Sub:
63, 33.
59. Rio Philippe). codlid.. d(ec. 31 oclobre 1951, & Mexrio: 745, 52.
06. z%>s.o
u12', priMrf. dulp !e i novettnl-'p
1951. A CrII'na;
iS. 32.
61. Me Kierann Michel). pretre. dWc. en noretnbre KO51. Tiny-lItii: 63, 13.
62. %afra .LGodefroy), pritfle. le 13 d~cenibre 1951, PYitropolis; 84. 58.
6:*. ýainz Va.icert':. pmi meo.dtc. le 19 dt'e'mme 19-51, Ne'r-YorK;
57. .39.
6.1. Garcia 'Laurent). pmr1re, u1'c. le 12 dke. 1951. A Madrid; 69, 52.
65. Paoillo :\Vncent), pr~tre. dec. le 15 dcernbre 19[. Naples; 71, 51
66. \[e Kielua 'Patrice). prctre. 26 novembr4e 1951, I Malvern; 19. 55.
67j. Fuhrer Frmawois), prtetre, disparu a Stalingrad en 1913; 29, 10.
638. Brnandl Henri). diacre, disparu a Slalinprad en 19A3; 25, 7.

1952
1.
2.
3.
i.
3.

Toplak Fr'rinqtisl. coadj., dtc. 29 tdieemhre 1951, Lublijana
Reit y
i
r;fre. (ctic. S I'/titadeq.A:e, I !- juiv. !954:
Stamon I'ierrvt,
prL.re, dec. en aoOl 1951, 5 Pekin ; i5,
26.
1
Yantmen Caistantin.
coasij., d(c. lc 29 itlc. 1951, :*
1uNalaa:
ThO-riac
hdrlos),
pmtitre, &ce. It- 6 janv. 19,52 it saint-Lopuis;

58. 30.
55, 32.
33, I1.
5i, 35.

SOEURS
Boyer AMiric). 1bison de ChurilA, Chdteau-l'Evdque ;7Ti. 50.
Marip'. Iltpital, Bethel , T7's.52.
Co1.nnbeau
Phl oznvne), -I.piblm, Senlis
77, 57.
Girord 'LUoni.. dls Malrches. ike. H11pital Saint-Joeph. Lyon ; 66,
Salon
Jarjie). irphelnat. Bagles : 82. 60.
Marctfi-io jMasi"-Anae), Oratoire Sakint-Pierre, Rome ;61. -5.
Severini Jos(',phine), Aide Ntaterne:le, Rimini j1talie) ; 79, 50.
Kubiiisk- ý.Nlarhe), Mlaison Centrale, C(raovie: 72, 52.
Szal 1k RHosalic'. Maison Centrale, Cracovie ; 76, 58.
Winimem ýCreacni-ucia), Hpital Saint-Jean. Salzbourg 'Autriche) : 61.
Vedtrknik
Josefa). Naison Centrale
Raka Youiaislavie) . 81. 53.
MesareGeno a,,-ý,oMaison Centrale, Raka (Yotigoslavii) ; 85, 67.
Kunier Ivana)'. _iaiton Centrale, Rake
aYougorAavie) ; 61, 38.
Noel Marme-L.ouise), Maison de Charito, Sa;nt-Sulpice, Paris;
48,
Salvy Louiser). Mlaison do ChariIt, Saint-PhiUppe-diu-Roule, Palls; -6,
Betrhold 'MNarie), .Voutins-les-Metz, ddoe Hap. St-Michel (Paris) ; 54,
Jasseituin :Eugnn;e), Maison Principale, Paris; 86, 67.

Finance

A1.

45.

22.
52.
27.
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~L~ou;

Derhevr is
ý
N i i. is.
(1v I' in.
ionvvjliion, )'i~kin 'Chine): 9A, Gaivis ,c:imjwn-f
a~i.n.
Lfvaa/,E.liagi
: 31. 12.
Mi j
ii. . I1l61ita1 gl'nir I.tijubljiant Y'ougusiavio):,47.
28.
Liui anto
.Xniii'a). aaisio-;n (ifi
i'4-tiel,Mal oialo Iltaici)
:65,
38.
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rec nstructi in et tie eamenagement : reunion des anciens
"
:,veGs
toas, de M. Rene Philliatraud, pp. 186-194. - Landes : Le
oaler noir et le parter Clair ; :otions philologiques. Causerie
d3
TI:..
id Lcaanne, CM., lp 171-173. - Bordeaux : Statistique, travaux de missions iexerciee 1i9~9. p. 320. - Bordeaux
: 15 aoOt 1950:

FRx.\ANE. -

-
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M. Piet J.-B., assistant de la Maison-Mere, place au Bouscat, pp. 5-4.
Cachan : Mort de la T.H. Mere Lebrun (superiorat de 1928 &
1934), p. 186. - Cumbrai : Petit el Grand Seminaire (1893-1896), souvenirs d'Edmond Crcr.ez, pp. 38-39. - Chdlleauieuf-sur-Loire : Mission
paroissiale (1710). Ren( Divers : sa mort (19 nov. 1710), biographie
et nutes, pp. 24-28. - Dax : M. Theodore Verniere (11 mars 1832-17
fevrier 1905) : souvr airs et evocations, par Maurice Collard, pp. 16-22.
- Gentilly : Notice biographique d'Edmond Crapez ;18 mai 1878-4 septembre 1949), par Marie Jean-Baptiste Bonjean. pp. 36-59. - Le frrer
Theodore Heinry : sa vie, pp. 157-158. - Grandmnunt .Haute-Vienne):
L'ordre grandnontain et saint Vincent de Paul, pp. 108-115. - La
Roque-Ganges (Herault) : 1* octobre 1950 : A la mdmoire de Fernand Portal (1855-1926), monument, et discours, pp. 90-92. - La
Courneuve (Seine) : avril-nri 1950 : Mission sous la tente, pp. 155156. - La Mutualite · Seine) : 1949 : Mission sous la leute, p. 153. Leforest (Pas-de-Calais) : 5-19 novemnre 1950 : Mission paroissiale,
par Lucien Normand, pp. 64-67. - Le Quesnoy ,Nord) : Une mission
lazariste... et la famille Crapez, pp. 36-37 ; 39. - Lezennes (Nord) :
septembre 1947 : La Mission sous la tente, pp. 150-151. - L'Hayles-Roses : 15 ao0t 1946 : Les Missions sous 'a tente... envisagees,
p. 149. - Loos : La Mission sous la tente : origines et premieres
experiences, par Edouard Rocher, p. 146-157. - Tableau rkcapitulatif
des travaux de la Mission, en 1949..p. 227. - Lorraine : Saint Vincent de Paul : son uuuvre et son influence, par JosepA Girard, pp. 321368. - Lumbres ;Pas-de-Calais) : Septembre 1946 : mission... et la
tente de M. Banelle (juillet-ao0t 1947) : p. 150. - l.uxeuil ;HauteSa6ne) : XIVe Centcnaire de la naissance de saint Co.omban ; congres et c6rtmonies, pp. 3-5. - Lyon : Travaux de missions iexercice
1947), p. 320. - Le Mans .28 octobre 1951) : Inauguration de I'ancienne 6glise de la Mission : le passe, le present, pp. 209-214. - Pont4-Vendihn IPas-de-Calais) : Mission :'-30 seplembre 1951) : timoignage de M. Galopin, sur les Forains du bon Dieu, pp. 146-147. Heimns : 10 mai 1951 : llunion provinciale des Sup6rieurs dieGrands
Seminaires, p. 180.
Saint-Michel-de-Lodve (HWrault, : PrieurB
grandmortain et saint Vincent de Paul ; traite du 23 jui:let 1651 :
Pere Fr6mon et vicomte du Bose, pp. 11i-115. - Senlisse : 26 novembre 1950 : Mort de M. Francois Lordon, A Garnes, esquisse biographique, pp. 31-32. -- Stains (Seine) : juin 1948 : La Mission sous la
tente, pp. 151-154. - Toulouse : Travaux de Missions ecxerciee 1951',
320. - Le Congres missionnaire national de France (19-21 juin 1950).
vu par Edouard Coudron, pp. 60-64. - Vanves : 3 aviil 1951 : Scesion du C.P.L. (Centre de Pastorale liturgique). conference de M.
Etienne Diebold. sur les statuts synodauz, pp. 167-168. - Wittringsur-Moselle (Moselle) : Monographie paroissiale, par Jean Parrang
et Etienne Diebold, pp. 121-122.
AOGLETERRE. - Twickenham : Le centenaire du College Sainle-Mari"
(Hammersmith, Strawberry Hill), pp. 120-121.
BELGiQUE. - Malines : Les Conversations de Malines (1921-1926) : cardinal Mercier et Fernand Portal, pp. 121-122. - Visite du T.H. Ptre
Slattery (7-13 mars 1951) ; Iesterloo ; Baelen ; Anvers ; Hoboken ; Gand ; Oostaker ; Melle ; Bruges ; Ostende ; Mariakerke ;
Stoumont ; Ans, pp. 158-166. - Ans : 12 mars 1951 : Le jubil dv
Respectable Sceur Baptizet : festivitbs et discours de M. Genoud, et
du T.H.P. Slattery, pp. 161-i66. - Lidge : M. Collard et l'ceuvre des
Louvain : 23 juin 1951 : Doctorat
Missions (1923-1928), p. 23. en droit canon de M. Vincent- Walekiers ; la c4remoe de la soutenance de lthse, pp. 183-186.
ESPAGNE. - Missions paroissiales : succCs et adaptations locales, p. 99.
- Cadiz : Pedro de la Conception : martyr b Alger (19 juin 1667),
pp. 124-125. - Madrid : Jean Roque (juin 1887-27 ao0t 1950), par
Maurice Legendre, directeur de la Casa Velasquez, pp. 95-97. - Sdville : L'Archivo general de Indias, pp. 127-128. GaRCE. - Santorin : Mort et notice de Francois Lordon (29 janvier
1885-26 novembre 1950), pp. 31-32.
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M. .M-tuffels Iluiibrl IS1-1919, noltce par Camille If.
u'lerd. pp. 85-90.
IRLmIDE. -- S-int Ciloluban 50U-6153) : fltes de Lutneul (20-23 juill,;
195t0). dlgat iolnirlandaisie. pp. 3-5.
ITALIE. - Itome : 1" nulnti\lre 1950 : Proclamation du diugtn le 1 'As:iplioiin de Mario. vi'e pa;r A.pnidr PI!er, pp. 10-15. Le GCongri.
(ic L'.ladaltiion des Cinlirýgations rciigieuses 'noveinire 1950) : r11xiins tie liubert Hloufflaun, pp. 28-31. - Pileriiiage des Enfants
de M;ari
0 j0
uillct 1950:, p. 3. - Rcne Divers A Mountcilorio 1701l
;I,
trivatux eCt ini.-Ire, pp. 21-25. - Mgr Alcide Marina :188i9'J;l adaptalion Bulstarrel. td'aI;rs Luiyi Paladini). pp. 300-308. lontecilwrin : Ls inscriptions ltapidaires de l'dglise de (l .Iissionl.
pp. 1310-131. - SihtIe : C.liidlIrir.i Ai'-n lo 1875-1950). Se'lv\, irs.
portrait li'.'ire. par Francolini. Frlnci, uarano, pp. 92-95. - Murif;ries : aivbaye suisse transfrce 1.'il). cn llalie pr.iclie' IlAzen .ooZxi11n.p. 1G9.- Turin : L'auuvr. des Nazl-ree-nes. de Marc-Antoini
loL<x!.i.. -

lim:rninit.

M. '+t l8t0).

fondulatiun. but et admission, pp. 180-181.

PoUT( I;.I.. - Lisblt,nne : L'hpital Saint-Louis des FraniCais. par A.ndir
Sicard. ipp. 29-3i. Frire Jiean-Vincent de Silva ;1851-192i). .i
.M. ,:iicourt + 1921). Liorts an Berceau de Saint-Vincent (note biogralhijut),. p. 191. - Malbre : S"jours ot conversations Lord Halifax
.! FeIrn:l
P,'rtai :18489-1S90), pp. 122-123.
:iulISE. -

I.alibaye deIMuri. transfit're en

S181, A Gries, aux environs

de lBrlzen, pp. 68-69.
Ti Rt.icu1. - Epi.,se : La inort de la Vierge. Sonnet de Maurice Levail
lant Revue des DeuxaM.ondes, 1950), p. 10. N.-B. Ephise ou J6rusalhn:. Tonltleail de la Tr,:s Sainte Vierge au lieu de la Dcrnition, par
Senior brchlure de 16 pages. lzmir, 1951. - Patnuitty Capouli : Le
p lcrI age dlu 19 auOt 1951 *notes d'histoire et r&cit), par Joselph
Euzet, pp. 291-298.
ASIE
C.lE. - !'Pekin : Catalogur
dc la liblioilltque du Petang (Livres anei.ns;, par Hubert Veaeraerel, pp. 126-127. - Le Pi're Vincent Lebbe
et ses bliographes : LUopold I.evaux et Henri Garnier, p. 129. - Omer
\a-s'e:r 1851-1803). et Alphonse. Hubrecht (1883-1949), missionna;rs. pr
, C(h. JDehNlt, o
pp. 98-101. - Le Communisme en Chine, vu
i,,Ti, nlsin nov. 1951) : notes et vue d'ensemble), pp. 308-320. I,,kur : MIgr Jean-Baptisle WVang ;t21 f vrier 1951). esquisse bio- 'ilique, pp. 133-134. Shainhai : Sjeur Cather:ne Buschm.an,
Fi:e (Ii la Charitt A1- janvier 1867-9 novembre 1926). pp. 128-129. :,'
,in : Esquisse historique de la Procure :1861-1951), par Fran.ois\'ri.::
fcsrtrmix, pp. 200-202. - Tientsin : Mgr Jean de Vienne,
s.,:!rctour in Europe .19 juin 1951'. expulse de Chine. p. 183. - Pa: .u
.\
uai d'Orsay .26 juillt 1951). La Lpgion d'lonneur conf l a':
de miisjionnaires de Chine. par M. Robert Schuman, ministre
- \Affairs trangeres : officier, lgr tie Vienne : chevaliers, M.
Moet S':eir de Bizemont : midaillie, Steur Duclie.ine. pp. 195-196.
etri
!., fvndiill chinoise face t I'Occident, these de Frantois Stawarski
. •.s;ilut Catholique de Paris 27 janvier 1951), p. 157.
';.fil:I•INE. - Steu- GCtherine A Saigon Iseplembre 19'6-novembre
', par J.-F. Faillebin, pp. 274-286.
;:.:-..
a

-

yni

Jerusalem : Lee teu\res vineentiennes en Israel : maisons et

de Charit6, pp. 178-180.

AFRIQUE
';RIlE. - .4lger : Martyre de Pedro de la Conception (19 juin
1667),
p,- 124-125. - '1. Maurice Collard. missionnaire dio!,ijain (1918-1923),
pr Gt;tbriel Doucel, pp. 22-28. - Hussein-Dey : Centenaire de la
.M ison des Filles de la Charit(e (fdvrier 1951), par D.-J. Perez,
pp.
1 l-14. - Kouba : Rentrde au Grand Sdminaire du xixe sieci'.
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I.L transfert des restes du Pre 4. iraard. dans la cthapele i.u octohbr
1i51), cirOnonies et discours. pp. 25i'-204. MADAA:.SCAR. - Fort-Dauphin : S:ixalaiinc tie vocalion c! occupations
du Fri're Fdlix Busseron. cutiijutciir. pp. 6-7. - Le FrBrc Ftlix Busse6vocation Iiographiqit", par Elienne
run, ciiadjuleur (5 aoot 1951'.
Canitrot, pp. 196-199. - Retour de Mlgr Antoine S:-vat a Fort-Lauphin : le voyage de cinq missionnaires sur le Compidinlle (16 janvier13 fcvrier 1951), pp. 145-146.
TUNISIE. - Carthage : Palinaris dtela Svcidtd d'Encouraf'e,•nt au
Bien, a Paris (3 juin 1951). Mgr Gounot, archevqu%, pp. 181-183.
AMERIQUE DU NORD
CANAD.\
. - Montreal : L'Mtablissement des Soeurs de Saint-Vitncont dr'
Paul : L'aide aux ricux couples j1" octobre 1951). lp. 287-289. Visile du T. H. P. Slattery (13-15 octobre 1950), Asbe.sl(os, p. 262
sherbrooke, pp. 261-263 : Toronto, p. 260-261.
Chicago : M. Thomas Connolly, docteur es-sciences phiETATs-UNIS. I;suphiques, a Louvain juin 1951). p. 185. - Voyag" du T.H. Pire
Slattery (4 septcnibre-5 decembre 1950). par Pirre Dulai, pp. 6 : 35 :
228-274: Albany, p. 257 : Baltimore, pp. 236-237. 273-2;1 : Ritlhntilpton, p. 257 ; Bridgeport, p. 266 : Bosin. pp. 264-265 : Buffalo. p.
260 ; Cape Girardeau, pp. 242-243 : Chicago. pp. 270-272 ; Dearborn. pp. 267-268 : Detroit, pp. 266-267 : Dorchester. p. 26i : EnmFaroington. p. 2G't : Germanmitsburg, pp. 238-239 : pp. 246-251
255-256 ; Greensboro. pp. 253town-Philadelphie, pp. 231-235 : 236
254 ; Groveport, pp. 245-246 ; Harrisburgh, p. 246 : Indiiuapoli..
p. 241 : Jackson, pp. 268-269 : La Salle, pp. 272-273 : Lowel. p. 25.
Lynchburg. p. 253 : Milwaukee, p. 272 : New-Haven, p. 266 ; NewYork, pp. 230-231, 255-256 : Niagara Falls, 259-260 : Norfolk, p. 251
232 : Normandy, pp. 241, 245 : Northampton, pp. 235-236 : Oneida
p. 258 : Perryville, p. 242 : Philatelphie, pp. 231-235, 236. 255-256 ;
Portsmouth, p. 252 : Raleigh. p. 251 : Richmond, pp. 252-253 : Rochester, pp. 258-259 : Saginaw. pp. 269-270 : Saint-Louis. pp. 241?42. 244-245 ; Springfield, p. 265 : Staunton. p. 253 : Syracuse, pp.
258-258 ; blica, p. 257 ; Washington, pp. 239-2i0
Watlerrille, pp.
263-264.
AMritQUoE CENTRALE. - Alegria, p. 81 : Guatemala. . 84 : liobasco, pp.
3-86 ; Panama, p. 84 ; San-Salrador. p. 83 : Santiauo de Veraguas,
p. 83 ; Voyage et visite d'Antonio Lopez ,mai 1950).
La Havane : Stjour et visile d'Antonio Lopez (1jr-19 juin
CUBA. -1950),
p. 84.
AMLERIQUE DU SUD
Evocation tie la relation de voyage de Franýois Verdier 24 avril-9 d&cembre 1915). p. 68. - Notes de voyage d'Antoine Lopez (janvierinai 1950). p. 68-85 : Alegria, p. 84 : Bogota, pp. 78-79 : Call, p. 89
Conocoto, p. 76 : Cordoba, pp. 71-72 ; Escobar, p. 71 : arzon, p. 81:
Guatdmala, p. 84 : Guayaquil, p. 74 ; Iarra,p. 76 : Ilobasco, pp. 838i : Lima, pp. 73-74 : Limache, p. 73 ; Lujan, pp. 70-71 ; Montevideo,
p. 71 ; Panama, p. 83 : Popayan, pp. 78-78 : Quito, pp. 7n-77 : San
;il, pp. 80-81 ; San Salvador, p. 83 ; Santa Marta, pp. 82-83 ; Santa
Rosa de Cabal, pp. 81-82 ; Santiago de Yeraguas, p. 83 ; Santiago du
Chili, pp. 72-73 ; Tunja, pp. 79-80 ; Valparaiso, p. 72.
ARGENTINE. - Cordoba, pp. 71-72 : Escobar. p. 71 : Lujan, pp. 70-71 :
Voyage d'Antoine Lopez (21 janvier-15 tfvrier 1950).
Limache, p. 73 : Santiago du Chili, pp. 72-73 : Valparaiso,
CHILI. p. 72 ; visitee d'Antoine Lopez (17 f6vrier-28 fevrier 1950).
COLOMBtIE. - Bogota, pp. 78-79 ; Cal, p. 78 : Garzon, p. 81 ; Guayaquil,
p. 74 ; Ipiales, p. 77 : Popayan, pp. 77-78 ; San Gil, pp. 80-81 ;
Santa Marta, pp. 82-83 ; Santa Rosa de Cabal, pp. 81-82 ; visite d'AR-
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toine Lopez ,28imars-5 Iai 1950'. - Bogota : M. Claude Merle ;187-.1947), par Filemon Bayouia, pp. 29'-291. - Santa Maria : Preseilce a
Paris de -NN SS Btter, ,30 sept. 1950), p. 7. - Santa Rosa de Cabal:
Adresse et recit de visite tl'Antoine Lopez, d'apres 1. Surco (27-3f0
avril 1950), rectificalion giuographiique, pp. 68-69.
6
EQUATEUR. - CutocOlo, p. 7 ; Guayaquil, p. 74 : lbarra p. 76; Quilo,
pp. 74-77 ; Tulcan, p. 76 ; vitites d A.loine Lopes (7-47 mars 1950Z.
URULaUY. -- Mtonlevideo ,25-30 janvier 1950) ; visite d'Altoine Lope:.
p. 71
NOTIC:ES B1IO30RAPHIQUES

NMaurice Collard 1881-1950). pp. 16-24.
Edmund Crapez 1878-1919), pp. 36-59.
Andr6 Girard 1881-1951%, pp. 204-207.
Alphonse Hubr.-cht 1883-1919), pp. 98-101.
Franciois Lordtn L1885-1950), pp. 31-32.
Hubert Meuffels 1871-1949), pp. 85-90.
Uomer Vasseur 1851-1893'. pp. 98-101.
cuadjuteur, pp. 157-158.
Tti'odore f.Hcnry 1869-1951i,
Henri Louv:on 187i6-1951. cuadjuleur, p. 166.
J an-Marie Ilassart', coad.juleur 18;7-151;, pp. 207-209.
:
JCJn CaCet : G;iutr oine grenzen... :trad. allemnand
Vie de saint Viniernt), pp. 116-117. - Andrt Dodin : En priere aver
von
.lo•,nieur Vincent L'Ora isun;. p. 116. - Hans Kiihner : Vinzenz
Paul..., p. 369. - Ptcer Dorfner : Vinzenz von Paul..., pp. 119-120. Th,'.udore Mayniard : The life of Saint Vincent de Paul, pp. 370-371
- Herrera-Pardo : Bliocrafia y seleccton de escritos (de saint Vinci nt
de Paul), pp. 117-119. - N. de Rooy : Monsieur Vincent, p. 119. Abbrt Courlois : Vie illuslree de saint Vincent de Paul (dessins Rubert Rigot.) p. 199. - Louis Letebvre : Le silence de Catherine LuElisabeth J. Weber : The life of sister Catherine
bourd, p. 120. Hipolito Sancho de Sopranis... et RoBuschmann... pp. 12:-129. Irert Ricarl...' : Pedro te la conccptcepin J1i9 juin 1647, pp. 124-125.
- Sanabre Sull-nroua : uartlroi(.llio... Barcelona, p. 370. - B. A. C. :

InBLIuituAP'IIE. -

Post-scriptuyn. pp. 117-119, 369-370. -

Allert Gratieux : L'amtlde au

service de 'Unioti ; LorIl Halifax et I'abbd Portal, pp. 122-123. linri Garnier : Intllrlouction A la vie rielle du Pere Lebbe (deuxiiwne
fasciculeC,

p. 129. -

\icer.te Jim•-nez

: Les Hijas de la Caridad, p.

12). - Journmes nationales d'etudes de l'Union Nationale des CongrdCentenary
pltions d'Action hospitalibre et sociale (1950), p. 120. Record of St Mary's College : lHanmnersmith (1850-1925), Strawberry
Ili! (1925-i95i), pp. 120-i21. - Louis Castagnola : Ensaio en torun
die um servicio de estatistica Vicentina, p. 124. - Eugenio Masset :
F
.'',,i.'do

(id

piced

oyia y mtetieolquian catequisticas ; Para mios Ca-

ech,,smos ,i'tcselicos, p. 125. - Charles-F. Jean : Grammaire hebrauque cltii:imnirce 3' tdition), pp. 125-126. Charles-F. Jean : Archives
,:fyiilr die Mari.
l'
t. II. p. 126. Etienne Diebold, Jean Parrang : (in riia•'e lorrain : \\itiring-sur-Sarre.., pp. 121-122. - Hubert \Vrt.,:.*:
: (atilge
tie la Bibliothque du Pitanlg (1944-1948),
pp. 126-12:.
-- Mlr Li.son : La Iglesia de Espana en et Peru '()o,'umnns, 22 :c,-iu:i. -s., pp. 127-128. - Walckiers : Thise, p. 183.
-- i.1n : Pritres. pp. 131-135, 378-379. Charite, pp. 135- il. 379-383.

NTCI:ROLOGi.

Filles de la

ILLU.STRATIONS. - Fori-Dlol phlin : La Croix dominant la rade, p. 32. Le M.ans : 9'li.e de la Mission : vo"ltrs non degagdes, p. 210 ; casembie ae 1-gi'e di'eage, p.
p
11. - Maurice Collard (1881-1950),
portrait, p. 33. La T. H. MI. Blanchot. p. 288. Rome : Aprhs le
s:cre de Mgr Marina, p. 304. - Tehdran : Mgr Alcide Marina, ds'ucieut

•poslolique, et Mgr Oddi, p. 305. - Tananarive : Mgr Lefebvre, Mgr
-:vat. ct Ambrise Engelvin. p. 289. - Ethiopie : Etienne Sournac,
p. 289.

Annales de la Mission Volumes 1 - 126 - Link Page
Previous

Annales Volume 114

Next

Annales Volume 117
Return to Electronic Index Page

